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In t roduc t i on 
f o l l o w i n g the isolation (10, 11) of indolylacetonitr i le ( I A N ) , and the par-
tial elucidation of occurence (1, 4, 5, 9, 12, 13, 14, 18, 21, 25, 26) the 
attention has been more and more turned to the biochemistry of the nitri les 
of auxins. Of the problems arisen, doubtlessly one of the most interesting is 
that the I A N regulates select ive ly (3, 6, 8, 19, 20, 22—24, 27.) This select ive 
activity is mani fested also in other cases than is that of I A N . VF.LDSTRA (27) 
found in 1944 that a-naphthylacetonitr i le ( N A N ) — l ike I A N — does not 
stimulate the g rowth of the pea-stem sections whereas i t proves to be a v e r y 
active st imulator f o r other species. FAWCETT et al. (6) demonstrated that 
the auxin e f f e c t of nitriles of certain 2,4-dichlorophenoxy-derivat ives may 
also be more or less select ive. 
In all probabi l i ty the nitr i les of auxins are in real i ty inact ive compounds, 
and are able to exer t auxin e f fec t , mere ly because they possess the capacity 
of hydrol iz ing enzymat ica l ly into acidic aux in in the cells of certain species 
(2, 6, 7, 11, 21, 24, 27, 29). T h e species where in the intensive hydrol iz is of 
I A N can be demonstrated, are ex t reme ly sensitive to I A N (24). Th i s process, 
however , is not f ound in e v e r y species presumably due to the absence of 
a suitable enzyme-system. In such a case the nitri le again is shown ine f f e c -
tive. T h e cause of the d i f f e r en t act iv i ty may in all probabi l i ty be that the 
intensity of transformation of the nitr i le into acid in var ious plant species 
is considerably d i f f e rent . 
Th i s complex problem has not alone theoretical but also s igni f icant prac-
tical aspests; e. g. the question of applicabil i ty of N A N . I t is known that 
N A N — perhaps due to ist more l ipophil ic property — in certain cases, is 
more act ive regulator than N A A itself (17). A t the same t ime N A N can be 
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more readily produced than N A A ; namely, according to several methods used 
at present i t is an intermediary product (16). N A N seems to be usable in 
severa l relations especial ly when its activity is less select ive. 
In case of the 2,4-DN the requirement is quite contrary i. e. the de f in i t e 
selectivity. I f the 2,4-DN — in the case of certain dicotyledonous species — 
is ine f fec t ive , wh i l e i n other species, l ike the 2,4-D, it is h ighly act ive there 
seems to be a possibi l i ty to produce a new herbicide f o r dicotyledonous weeds 
f r o m the dicotyledonous cult ivated plants. 
E ight dicotyledonous plant species be longing to e ight d i f f e r en t fami l i es 
we re examined to c lear up the f o l l ow ing prob lems: 
a ) how sensit ive a r e the seedl ings to the nitri les compared to the corres-
ponding acids; 
b ) whether the sensi t iv i ty of the var ious species to nitri les shows any 
signif icant d i f f e rence ; 
c ) if there are such di f ferences, are they mani fested in case of both ni t -
riles examined. 
M a t e r i a l and m e t h o d s 













Taken into consideration the practical features of the problems discussed cul-
tivated plants were selected for experiments: »Beta vulgaris L. "Beta C—242 53-
fChenopodiaceae), Cannabis sativa L. »Bologniensis- (Moraceae), Cucumis sativus 
L. »Kecskeméti hamvas- (Cucurbitaceae), Lactuca sativa L. »Május királya- (Com-
positae), Linum usitatissimum L. »Szegedi Olaj len- (Linaceae), Medicago sativa 
L. »Frank- (Leguminosae), Raphanus sativus L. -Saxa - (Cruciferae), Solanum lyco-
persicum L. »Lucullus- (Solanaceae). 
In order to elucidate the questions the root growth test suggested by B E N T L E 
and B I C K L E ( 3 ) was used — apparently the most suitable test to compare the 
sensitivity of the various speciens — when observing the inhibitory and not the 
stimulatory* intensity of the auxins. 
The surface of seeds were sterilized, then germinated under sterile circums-
tances in dark on f i lter paper. Seeds germinating contemporaneously were place 
on culture medium, containing 1,5 % agar, of different auxin concentrations, 3 
houre after the appearance of the radicula. So each culture had 20 seeds of every 
species and concentration. The incubation lasted 48 houre in dark at 26 C°. The 
lenght of the roots of the seedlings was measured in then-fold magnitude. 
The extent of the selectivity is arbitrarily denoted by a differential number, 
-D-value-. A t 10—6 M, i. e. at a concentration where the activity differences appear 
most strikingly, »D-value- means the difference of root-inhibition produced by 
the nitrile and corresponding acid (Fig. 1). 
Examinations were three times repeated, so the data show the average of 
60 measurements. The maximal deviation from the average is ±11,5%. 
Resul ts and discussion 
Data obtained w i th naphthyl compounds are shown in Fig. 2. 
I t may be stated, that N A N is in all cases — at 50 % inhibition in general 
ten t imes — less act ive than N A A . Compar ing the curves, a more or less 
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Fig. 1. Explanatory figure to express »D-value«. 
similarity can be noted. A s to the e f f i cacy of the two compounds the greatest 
di f ference can be observed in the Lactuca, whi le the smallest in the Raphanus. 
D - n a p h i h y i -values: Beta: = 27, Cannabis = 38, Cucumis = 37, Lactuca = 57, 
Linum = 42, Medicago = 26, Raphanus = 16, Solanum = 37.. 
In root test N A A is more active than N A N , whi le in the coeloptile-test 
it is inverse. This holds true f o r the relation of the indolylacetic acid and 
indolylacetonitrile (3). 
From practical point of v i ew it is of primary importance that N A N proved 
to be relatively of high activity, though to some extent wi th d i f ferent in-
tensity, it af fected, however , all the plants examined. Its applicabil ity has 
been already shown in certain cases, it proved to be useful storing potatoes 
(28) and rose branches (15). 
Fig. 3 shows results obtained with 2,4-D and 2,4-DN. 
The close proximity of the results and the close paralellism of the curves 
of the acid and nitrile are at f irst sight striking. A t the height of 5 0 % in-
hibition tenfold act iv i ty-di f ference is shown in none of the species. 
D - p h e n o x y -values: Beta = 21, Cannabis = 14, Cucumis — 13, Lactuca = 23, 
Linum = 18, Medicago = 18, Raphanus = 15, Solanum = 16. 
The activity of 2,4-DN is v e r y near to that of the 2,4-D in all the eight 
species examined, also in the pea-stem test which, however, is insensitive to 
nitriles (6). 
Thus the suggestion to use it as a superselective herbicide does not seem 
to be acceptable, only if the sensitivity of the organs above the soil is 
considerably d i f f e r ing f rom that of the roots. Examinations re ferr ing this 
are under way. 
The questions comprised in the introduction may be answered as fo l lows: 
a) roots of the dicotyledonous seedlings are in general considerably sen-
sitive to the nitriles examined, y e t the intensity of the e f fect is weaker in 
every case than that of the corresponding acids; 
b) comparing the e f f ec t exerted on the various species d i f ferences may 
be found; 
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Fig. 3. Effect of 2,4-D and 2,4-DN on root development. Abscissa: Logarithm of 
concentration of médium. Ordinate: root lenght as per cent of control after incub-
ation. Solid lines: data of root grown in acid medium. Broken lines: data of root 
grown in nitrile medium. 1. Beta vulgaris, 2: Cannabis sativa, 3: Cucumis sativus, 
4: Lactuca sativa, 5: Linum usitatissimum, 6: Medicago sativa, 7: Raphnus sativus, 
8: Solanum lycopersicum. 
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c) the discrepancies of sensitivity are greater in the relation of N A N 
and N A A whi le in the relation of 2,4-DN and 2,4-D are quite slight. 
S u m m a r y 
The activity of N A N and 2,4-DN on the root-growt of seedlings belonging 
to eight d i f ferent species was observed and the intensity of the e f f e c t was 
compared wth the act iv i ty of the corresponding acids — Naa and 2,4-D. 
The activity of the nitriles is considerable, but less than that of the 
corresponding acids. Compar ing the e f fect exerted on the d i f f e rent species 
it was found that the di f ferences on the act iv i ty are greater in the relation 
of N A N and N A A whereas in that of 2,4-DN and 2,4-D are quite slight. 
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I n t r o d u c t i o n 
In recent years numerous papers have been published concerning the 
germinat ion- and growth- inhib i t ing substances of the f leshy fruits (EVENARI, 
1949; EPERJESSY and NAGY, 1956; FERENCZY, 1957 a, b ; VARGA and FERENCZY, 
1957; VARGA, 1957 a, b) whereas the examinat ion of the inhibit ing substances 
of the d ry f rui ts has been somewhat neglected. Investigations pert inent to 
this prob lem have been carr ied out so far , among others, by EVENARI, 1949; 
ELLIOT and LEOPOLD, 1953; KÖVES, 1957; re l iable and systematic examina-
tions, re lat ing to inhibitory substances of the d ry fruits, however , are still mis-
sing. T o gather informations I have invest igated the germinat ion- and g r ow th -
inhibit ing propert ies of extracts of the Gleditsia legume and the qual i ty and 
quant i ty of the inhibitor-substances found in those. 
M a t e r i a l and m e t h o d 
10 g of the crushed dry legumes of the Gleditsia triacanthos L. were measured 
and extracted in hot water for quarter of an hour. Then the hot, aqueous extract 
was placed in Petri-dishes containing filter paper, wherein 50—50 seeds respec-
tively of each of two monocotyledonous (Secale cereale L. »-Kisvardai P " , Hordeum 
vulgare L. »Hatvani 308«) and of two dicotyledonous plants (Amaranthus albus L., 
Papaver somniferum L. »Fertődi kék « ) were germinated. The control seeds were 
¡terminated on f i lter paper wetted with distilled water. Seeds were as germinated 
considered when the radícula broke the seed-coat. 
The ethereal extract has been made also from 10 g smashed and cut legumes 
with peroxide free ether. The extract was partitioned on LARSEN'S principle (1949), 
with BONDE'S method (1953) between pH 4,5 and pH 9,5. For acidification, instead of 
tartaric acid, 0,5 n HC1, suggested by LARSEN (1955), was used; namely, in his p i -
nion tartaric acid may also cause inhibition in the coleoptile sections. The acidic 
and neutral fraction obtained by partition was paperchromatographically^ fracti-
onated and examined partly by Avena coleoptile-sectioii test (with BENTLEYS, 1050, 
and BENTLEY and HOUSLEY'S method, 1954), partly by Papaver germination test 
(FERENCZY'S method, 1957). 
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For paperchromatography Sch. et Sch. 2043b paper and isopropylalcohol- am-
monia-water (10 :1 :1) solvent and for the biological examination Avena sativa 
L. »Fleischmann- coleoptile sections (GRACZA, 1957), and seedlings of Papaver som-
niferum L. -Fertódi kék- respectively were used. 
As to other details of the biological test I would refer to my earlier paper 
(Gracza, 1957). 
E x p e r i m e n t a l resul ts 
The hot-water extract inhibited the seeds of a l l the four exper imenta l 
plants in 100 % as compared to the controls. T h e p H of the extract examined 
w i th universal indicator paper was found acidic (pH 6). T w o inhibit ion spots 
could be noted (Fig. 1) on the chromatogram. T h e R f va lue of the f i rs t spot 
was 0,1, and that of the second one 0,55—0,65. On the chromatogram of the 
neutral fract ion a single spot appeared up to R f 0,95—1,0. The inhibi t ion i s 
expressed in percent wi th re ference to the e longat ion of the control co leopt i le 
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sections. The percenti le inhibitory e f f ec t s we re converted into sal icyl ic acid m g 
by using a standard curve (VARGA, 1957) obtained on the basis of the in-
hibitory e f fects of known amounts of salicylic acid and w e r e re f e r red to 1 g 
)f the fresh weight . 
The Rf 0,1 spot of the acidic fract ion corresponds to the inhibi tory e f -
fect of 1 m g g salicyl ic acid; the Rf 0,55—0,65 to that of 8 mg/g sal icyl ic acid 
and the inhibitory e f f e c t of the Rf 0,95—1,0 spot of the neutral fract ion cor-
responds to that of 1 mg/g salicyl ic acid. 
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Discuss ion 
Concerning the character of the germinat ion- and growth- inhib i t ing 
substances the f o l l ow ings m a y be stated. T h e y are wa t e r and ether soluble. 
They are thermostabi le as they w e r e not inactivated f o l l ow ing hot wate r 
extraction (100 C ° ) . They are of acidic character because on the one hand 
the extract, testing w i th universal indicator paper showed a p H va lue 6, and 
on the other the real inhibit ion spots appeared on the chromatogram of the 
acidic fract ion. The f o l l ow ing data furnish in format ions on the qual i ty of 
the spots. The spot of 0,1 Rf value due to its position may , in all probabil i ty, 
be a mix ture of open carbonchain substances (tannic acids) (VARGA, 1957). 
The spot of 0,55—0,65 Rf va lue may be indent i f ied w i th the /(-inhibitor 
described by BENNET-CLARC, KEFFORD (1953) due to its position and on the 
basis of its e f f e c t on the Avena section test as we l l as on that of the Papaver 
germination. I t has been demonstrated that this /(-inhibitor is a mix ture of 
substances composed of aromatic acids (e. g. presumably c innamomic acid and 
benzoic acid) (V*RGA, 1957). 
I m my opinion the inhibitory spot of 0,95—1,0 Rf va lue of the neutral 
fraction m a y be ident i f ied w i t h the co-inhibitor described by FERENCZY (1957) 
composed, according to him, of , in all probabi l i ty , of the vo lat i l e oils running 
in the frontl ine. O n the basis of the above results it seems desirable to 
decide w i th comprehensive and systematic invest igat ions and examinat ions 
whether all the dry f rui ts contain inhibiting-substances. 
S u m m a r y 
1. The dry l egume f ru i t of the Gleditsia triacanthos L. contains ge rmi -
nation- and growth- inhib i t ing substances. 
2. The hot -water extract of the fruits inhibits the germinat ion of the 
seeds of mono - and dicotyledonous plants used f o r test. 
3 Hav ing examined the ethereal extract w i th Avena coleopti le cyl inder 
and Papaver germinat ion test f o l l ow ing paperchromatographic fract ionation 
it could be stated that the acidic fract ion contains t w o inhibi t ing substance 
or mix ture of substances. Presumably the inhibit ing concentration of the tan-
nic acids is responsible f o r the inhibitory e f f e c t of Rf 0,1 spot, the second, 
i. e. the R f 0,55—0,65 spot is identical w i th the /^-inhibitor described by 
BENNET-CLARK, KEFFORD (1955). 
4. Extens ive and systematic examinat ions of the inhibi t ing substances 
of dry fruits seem to be necessary. 
R e f e r e n c e s 
(1) Bennet-Clark, T. A., Kefford, N. P.: Chromatography of the growth substan-
ces in plant extracts. Nature, 171, 645 (1953). „ ^ „ r t h 
(2) Bentley, J. A.: An examination of a method of auxins assay using the growth 
of isolated sections of Avena coleoptiles in test solutions. Journ. Exptl. Bot., 
(3) Bentley^J5,°A. Housley, S.: Bio-assay of plant growth hormones. Physiol. Plant., 
3. 403—419 (1954). 
12 L. GRACZA 
(4) Bonde, E. K.: Auxins and auxin precursors in acid and nonacid fractions of 
plant extracts. Bot. Gaz., 115, 1—15 (1953). 
(5) Eperjessy, Gy., Nagy, P.: A Madura aurantiaca (oszázs narancs) termésnedvé-
nek csírázásgátló hatásáról. Szegedi Ped. Fóisk. Évk., 223—231 (1956). 
»6) Elliot, В. В., Leopold, А. С.: An inhibitor of germination and of amylase 
activity in oat seeds. Physiol. Plant 6, 65—77 (1953). 
(7) Evenari, M.: Germination inhibitors. Bot. Rev. 15, 153—194 (1949). 
(8) Ferenczy, L.: Examinations of ether-extractable growth substances in grapes 
and water-melon with paper chromatograpny. Fyton, 9, 47—52 (1957 a) 
(9) Ferenczy, L.: Examination of ether-extractable germination inhibitors of fleshy 
fruits separated by paper chromatography. Acta Biol. Hung. Tom. 7, 31—38 
(1957, b). 
(10) Gracza, L.: On the auxin-sensitivity of the coleoptiles of different Arena-vari-
eties. Acta Biol. Szeged, 3, 179—187 (1957). 
(11) Köves, E.: Papierchromatographische Untersuchungen der äther-löslichen Kei-
mungs- und Wachstums-hemmenden Stoffe der Haferspelze. Acta Biol Szeged 
3, 179—187 (1957). B 
(12) Larsen, P.: Ober Hemmung des Streckung-Wachstums durch natürlich vor-
kommende, ätherlöeliche Stoffe. Planta, 30, 160—167 (1939). 
(13) Larsen, P.: On the separation of acidic and nonacidic auxins. Physiol Plant., 
8» 343—357 (1955). 
(14) Varga, M.: Examination of growth-inhibiting substances, separated by paper-
chromatography, in fleshy fruits. I. Results of the bio-assay of the chroma-
tograms obtained from the ether extract of the fruits. Acta. Biol, Hung. 8, 
29—40 (1957, я). 
(15) Varga, M.: Examination of growth-inhibiting substances separated by paper 
chromatography in fleshy fruits. II. Identification of the substances of growth 
inhibiting zones on the chromatograms. Acta Biol. Szeged, 3, 213—223 (1957 b) 
(16) Varga, M„ Ferenczy L.: Paper chromatographic examinations on inhibitory 
substances of fleshy fruits. Naturwiss. 44, 398—399 (1957). 
G R O W T H I N H I B I T I N G S U B S T A N C E S I N R I C E - S T R A W 
By 
E. KÖVES and M. VARGA 
Institute for Plant Physiology of University, Szeged 
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In t r oduc t i on 
BÖRNER (1, 2), WINTER and SCHÖNBECK (10) demonstrated f r o m wate r 
extract of s t raw of cereals such substances that considerably inhibit the 
root -growth of the young cereal seedlings. These examinat ions are important 
also f r o m agricultural point of v i e w because the inhibit ing substances of 
the straw, get t ing deeper into the soil f o l l o w i n g the f i rst ploughing a f t e r har-
vest, may inf luence the germinat ion of the seeds of the second sow ing and 
the g r ow th of the seedlings. Such examinat ions however , have not been 
made on r ice-straw, so, bear ing in m ind the great importance and the nu-
merous problems of rice cult ivation in our country, i t seemed reasonable 
to study the question also f r o m practical point of v i ew . 
In the present wo rk the g r ow th inhibit ing substances contained in the 
straw of var ious rice var ie t ies g r o w n in our country, their e f f e c t and their 
chemical nature have been examined. 
M a t e r i a l and method 
The straw of four varieties of commonly grown rice-plants, harvested in 1957,: 
Oryza sativa L. »Dunghan Shali", -Dubowsky. >-Linia>< and >•Precoce«» has been 
subjected to examination. 
The finely ground rice-straw placed in 1% NaHCOa solution has been shaken 
for 2 hours at room temperature, then extracted for 22 hours at temperature 
+ 2° C, and the aqueous extract acidified by hydrochloric acid to pH 2,8 was shaken 
into ether. From the condensed acidic fraction ascending chromatograms were 
prepared on Sch & Sch No. 2043b paper. In order to compare the quantitative rela-
tions the extract corresponding to 1 g dry material was dropped on each start 
point. In the biological tests isopropanol: ammonia: water (10 : 1 :1) was used 
as solvent, while to identify the substances several other solvent-systems were 
employed. Avena coleoptile section test and Papaver seed test were carried out 
as described in our earlier papers (4, 7). 
The inhibiting substances were chemically identified on the basis of Rr values 
shown in various solvents, fluorescent colours, spraying reactions as well as on 
1 Laboratory for Rice Breeding of the Institute for Irrigation and Rice Cul-
tivation, Kopancs-Szarvas. 
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that of simultaneous running and comparison of synthetic substances. Ferulic and 
p-coumaric acid were isolated from the bark of the trunk of Catalpa bignonioides 
Walt., caffeic and chlorogenic acid f rom cof fee beans by the method of STEVENS 
and NORD (6). 
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1. The biological effect of the chromatogram-spots. The biological e f f e c t 
of the ehromatograms m a d e w i th isopropanol : ammon ia : wa t e r (10 : 1 : 1) 
so lvent is shown in Fig. 1, whose abscissa denotes the distance f r o m the start -
ing l ine and the ordinata indicates the e longat ion percentage of the co leopt i le 
sections as compared to the control . 
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Fig. 1. Growth reactions of Avena coleoptile sections in eluate of 1 cm strips of 
ehromatograms made from acidic fraction of the extract of rice-straw. 
Average of 3 parallels. 
Dunghan Shalt. Linia, Dubowsky, 
Precoce 
On the ehromatograms of all the f our var ie t ies t w o s igni f icant , inh ib i to ry 
spots w e r e noted. T h e f i rs t was found be tween Rf 0,1—0.3 w h e r e th e in-
hibit ion of the coleopti le sect ions is 10—15 % . N o s ign i f i cant d i f f e r ence is 
be tween the quant i ty of the substances local ized here, of any of the f our 
variet ies. T h e second and the larger inhib i tory zone is be tween Rf 0,49—0,74 
whe r e the extent of inhib i t ion caused by the var i e t i es of Dubowsky, Linia 
and Precoce is near each other, whi l e the curve of Dunghan Shali s h o w s 
somewhat less e f f e c t . The centre of the characterist ic inhibit ing spot, h o w -
ever , is observed on the same point (Rf 0,60) in all the f our cases, the m a x i m a l 
va lue of the inhibit ion here is 1 5 — 2 3 % . 
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The data of the root -growth of Papaver seeds germinated on the chroma-
togram-strips show the same results but ow ing to the 'higher sensit iv i ty of 
the test an inhibit ion of 1 0 0 % may also be observed in the centre of the 
larger inhibit ing zone. 
2. Chemical identification of the substances of the inhibitory spots. On 
the basis of colour reactions obtained wi th d i f f e r en t spray ing reagents (FeCl , , 
diazotized benzidine, diazotized p-nitroanil ine, 1 % K M n 0 4 ) , R| values o b -
served in the d i f f e r en t solvent systems, as w e l l as of the f luorescent colours 
the f o l l ow ing substances could be demonstrated f r o m the lower inhibitory 
zone: protocatechuic acid, ca f f e i c - and chlorogenic acid respectively, p-cou-
maric acid, p -oxybenzo ic acid and ferul ic acid. T h e propert ies of the spots, 
in all the cases, agreed w i th those of the synthet ic chemicals run paral le l ly 
w i th the extract. 
Sal icyl ic acid could be similar ly demonstrated f r o m the upper, larger 
inhibitory zone. Here in the fo rmat ion of the inhibi tory zone there is an 
other ye l lowish-green f luorescent substance w i thout v is ible reaction w i th 
the above reagents which, however , so far could not be identi f ied. 
Discussion 
The exper imenta l results indicate, in all var ie t ies of r ice examined, the 
presence of d i f f e r en t c innamic- and benzoic acid der ivat ives, in we l l -n igh 
identical quanti ty, that inhibit to a considerable ex tent the growth of the cole-
opti le setions as we l l as the germinat ion of the Papaver seeds. The inhibi t -
ing substances are localized on the chromatograms in t w o zones we l l se-
oarated f r o m each other. Of the substances of lesser e f fec t , localized in the 
l ower inhibitory spot, the presence of p -oxybenzo ic acid, p-coumaric acid 
and ferul ic acid was to be expected on the basis of BORNER'S works (1, 2) 
and is in accordance w i th his exper imental results. Here besides these sub-
stances ca f f e i c - and protocatechuic acid could also be observed and f r o m the 
upper inhibitory zone an other f a r more e f f e c t i v e inhibitor than those men -
tioned above, salicyl ic acid was demonstrated. A s the ca f f e i c acid in the 
plants general ly is present in f o r m of chlorogenic acid, it may be supposed to 
be a hydro l i zed product due to alkal ine or acidic extraction. It is probable 
that the other phenolic acids demonstrated f r o m the acidic f ract ion in our 
exper iments occur i t the plants also in bound form, and get t ing into the 
stubble- f ie ld there they may easily decompose. 
Most of the g r ow th inhibit ing phenolic compounds found in the s t raw 
of cereals have been demonstrated, as inhibi t ing agents, also f r o m other 
parts of plant (3, 4, 5, 8). Pecul iar ly str iking in the identity of the phenolic 
compounds occuring in the r ice-straw and the germinat ion inhibit ing phenol ic 
acids in var ious dry f rui ts (capsula, legumen, sil iqua etc) (9). 
Most of the substances demonstrated st imulatory in l ow concentration, 
wh i l e in h igher concentration their e f f e c t is inhibitory. A t any rate the 
exper imenta l results suggest that the effect of phenolic compounds de-
luomtrated from the rice-straw has to be taken into account in the chemical 
and biological processes occuring in the soil. 
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T h e position and the f luorescence of the st imulatory spot at RF 0,35— 
0.45 agree wi th that of the indoleacetic acid, however , w i th GORDON-WEBER'S 
reagent it did not g i v e v is ib le reaction. There fo re , it was undecided whe the r 
this st imulatory action is real ly to be attributed to I A A or not. 
S u m m a r y 
Examining the acidic f ract ion of the ex t rac t f r o m the straw of f ou r 
variet ies of r ice commonly g r o w n in our country, w i th paperchromatographic 
method t w o wel l -dist inguished inhibitory spots we re obtained wh ich inhibi t 
the elongation of the coleopt i le sections and the germinat ion of the P a p a v e r 
seeds. 
F r o m the l o w e r of lesser e f f e c t zone (Rf 0,1—0,3) protocatechuic-, ca f -
feic-, ferul ic- , p-coumaric- and p-oxybenzo ic acid, wh i l e f r o m the upper 
o f higher e f f ec t inhibi tory zone (Rf 0,48—0,75) sal icyl ic acid was demonstrated. 
In the format ion of this upper inhibitory zone an other so fa r unknown 
cinnamic acid de r i va t i ve p lays also part. 
Bear ing in mind the exper imenta l results the e f f e c t of phenolic c o m -
pounds of r ice-straw has to be taken into account in the chemical and bio lo-
gical processes occurring in the stubblef ie ld. 
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E in l e i tung 
In meiner vorhergehenden Arbe i t (1) berichtete ich über d ie quanti tat ive 
Gestaltung des f re ien Aminosäure ( F A S ) gehaltes in spontan ke imender K a r -
to f fe lknol len während des Ke imungsvorganges . In der vor l iegenden Mitte i lung 
habe ich die Gestaltung des FAS-Geha l t es von mit R indi te ' behandel ten neuen 
Kar to f f e lkno l l en in den verschiedenen Sektoren während der Ke imung un-
tersucht. Besonders interessant schien die Au fdeckung der Unterschiede, die 
sich im Lau fe der Ke imung in den verschiedenen Sektoren der Knol len hin-
sichtlich des quantitat iven Bestandes an F A S in »spontan ke imenden « und 
in (mit Rindite zum K e i m e n gebrachten) jungen Knol len, d. h. in Kno l l en 
verschiedenen Lebensalters und verschiedenen physiologischen Zustande 
ergeben. 
M a t e r i a l und M e t h o d e n 
In diesen Versuchen bediente ich mich der gleichen Methode, die ich in meiner 
vorhergehenden Arbeit (1) beschrieben habe. Untersucht wurden die Sorten Kis-
värdaer Rose und Ella. Die Rindite-Dosis betrug 0,8 ml/kg, und die Behandlung 
der Knollen dauerte 48 Stunden. Im Laufe der Keimung wurden die mit Rindite be-
handelten Knollen insgesamt fünfmal analysiert, die Kontrollen aber nur zu 
Beginn und zu Ende des Versuchest Es wurde auch der FAS-Gehalt der am 
29 Tage der Untersuchung abgebrochenen Sprosse geprüft. Die Extinktionswerte 
sind — auf eine "-Alanin-Standardkurve berechnet — in mg/ml angegeben. 
' Ein Gemisch aus Aethylenchlorhydrin. Aethvlendichlorid und Tetrachlor-
kohlenstoff im Verhältnis 7 : 3 : 1 ( D E N N Y , 1945). „ 
Unsere früheren Untersuchungen haben gezeigt, dass in den Kontrollknoüen 
während der 4 Wochen des Versuches nur eine unbedeutende Stoffbewegung statt-
findet, so dass die wöchentliche Analyse nur ein überflüssiges Arbeitsplus be-
deuten würde. 
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Ve r suchse rgebn i s se 
Zu Beginn des Versuches ist der Gehal t aller Sektoren der Kisvärdaer 
Rose sowohl der behandelten, als auch der Kontro l lkno l len an F A S nahezu 
der g le iche (Abbildung 1). D i e höchsten Wer t e konnten im » B — S e k t o r (3,5—3,7 
mg/ml), und die niedrigsten im » A « - S e k t o r festgestel l t we rden (3,2 mg/ml). In 
den behandelten Kno l l en ist am letzten Untersuchungstage der F A S - W e r t im 
» B — S e k t o r am höchsten (4,7 mg/ml), annähernde W e r t e f inden sich auch in 
aen » B < - (4,5 mg/ml) und ~D.<-Sektoren (4,6 mg/ml), während der » C « - S e k t o r 
die wenigs te F A S enthält (3,7 mg/ml). Der FAS -Geha l t der Kont ro l lkno l l en 
zeigt — mi t Ausnahme des »C—Sek to r s — Verminderungstendenz . A m 
grössten ist d ie Abnahme im apikalen Abschni t t (2,7 mg/ml). Der Beg inn 
des Wachstums des K e i m e w i rd durch eine leichte Ve rmehrung der F A S in 
• 1 1 1 r 
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Abbildung 1. Quantitative Verteilung der F A S in den Sektoren der mit Rindite 
stimulierten Knollen in den verschiedenen Phasen der Keimung. 
Die Zif fern 1, 8, 15, 22 und 29 geben die nach der Behandlung ver-
strichenen Tage an. 
sämtlichen Sektoren angezeigt, d ie besonders in den Sektoren >-C- und » D « 
auf fa l lend ist (4,0 bzw. 4,15 mg/ml Werte ) . In den Sektoren » A « und » B « ist 
e ine Zunahme der F A S erst am 15. Tage nach der Behandlung zu beobachten, 
zu g le icher Ze i t macht sich in den beiden anderen Sektoren eine A b n a h m e 
bemerkbar. Mi t Ausnahme des apikalen Te i les kulminiert in al len Kno l l en -
sektoren die Fas -Kurve a m 22. Versuchstage, im apikalen Te i l geht die 
Ste igerung weiter . Anlässl ich der letzten Ana lyse w a r der FAS -Geha l t der 
Tr iebe beträchtl ich hoch (4,8 mg/ml). 
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Der FAS-Geha l t der mit Rindite angeregten Knol len der Ella-Sorte 
(Abbildung 2) unterschied sich nicht wesentlich von dem der spontan kei-
menden. Zu Beginn des Versuches w a r eine Abnahme in den einzelnen 
Sektoren in der Reihenfo lge » C « , » B « , » D « und » A « sowohl bei den behan-
delten als auch bei den Kontrol len festzustellen. Die Abweichung zwischen 
den einzelnen Sektoren ist hier grösser als im Fal le der Kisvärdaer Rose. 








Abbildung 2. Quantitative Verteilung der FAS in den Sektoren der mit Rindite 
stimulierten Knollen in den verschiedenen Phasen der Keimung. 
Die Ziffern 1, 8, 15, 22 und 29 geben die nach der Behandlung ver-
strichenen Tage an. 
ist in den Sektoren » A « und »B-< etwas erhöht und in den Sektoren »C-< und 
- D « um ein geringes vermindert. 
Die Verte i lung und Veränderung des FAS-Gehal tes im Laufe der K e i -
mung lässt sich folgendermassen charekterisieren: Im apikalen Te i l stete Er-
höhung, ähnlicherweise auch im »D—Sektor , während in den »B-<- und 
•>C«-Sektoren die K u r v e nach der anfänglichen Erhöhung abflacht und am 
29. Tage sogar sinkt. Die grössten Niveauschwankungen waren in den Sek-
toren »A « . und » D « zu verzeichnen. Die Triebe wiesen am 29. Tage e ine F A S -
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Gehalt von 4.3 mg ml auf. Die Ella-Knollen enthalten etwas mehr F A S als 
die Kisvardaer Rose, aber die Niveauschwankungen sind hier ausgeglichener 
als bei der ersteren. 
Besprechung und Zusammenfassung der Ergebnisse 
Die Versuchsergebnisse bzgl. des FAS-Gehaltes der mit Rindite stimu-
lierten neuen Kartof fe lknol len lassen sich leichter bewerten und mit den bei 
den spontan keimenden Knollen gefundenen Verhältnissen (1) besser ver -
gleichen, wenn man aus den auf die einzelnen Sektoren bezüglichen Daten 
die Durchschnittskurven aufstellt (Abbildung 3). In der Sorte Kisvardaer 
Rose erscheint auf Grund der Durchschnittskurve das FAS-Max imum am 
22. Tage und im Falle der Sorte Ella am 29. Tage, d. h. später als bei den 
spontan keimenden Knollen. Als weiterer Unterschied ist zu erwähnen, dass 
nach Erreichung des Maximums das FAS-Niveau nur in manchen Sektoren 
sinkt, in anderen aber unverändert bleibt oder gar steigt, was einen kontinu-
ierlichen Anstieg der Durchschnittskurve zu Folge hat, während die der Kont -
rollen sinkt. Der Gesamt-FAS-Spiegel gestaltet sich also im Laufe der spon-
tanen Keimung anders als bei der künstlichen Keimungsanregung der jungen 
Knollen. Auf Grund der obigen Versuchen ist in den über den »Ruhezustand« 
hinausgelangten, d. h. spontan keimenden Knollen die Proteolyse von grösse-
rem Ausmasse als in den unreifen, jungen, nur infolge der Stimulation kei-
menden Knollen und erstreckt sich auf die ganze Knollenmasse. 
Ein Vergleich der Gestaltung des Gesamt-FAS-Gehaltes in spontan kei-
menden, mit Rindite zum Keime gebrachten jungen, sowie unbehandelten 
(Kontrol l )-Knollen lässt folgende definit ive Schlussfolgerung aufstellen. 
In den über aus dem Ruhezustand ausgetretenen Kontrollknollen kommt 
in beiden untersuchten Sorten eine — wenn auch langsame — Steigerung 
des FAS-Gehaltes zustande (Abb. 3), während in den jungen Kontrollen ge-
wöhnlich eine Abnahme zu verzeichnen ist. Mit anderen Worten: in den spon-
tan keimenden Knollen nimmt die Veränderung des Eiweiss-N- und des nicht-
Eiweiss-N-Verhältnisses gerade umgekehrten Verlauf als in den den rei fen-
den Knollen. Die schnelle Abnahme der FAS-Menge nach dem einmal er-
reichten Maximum einerseits in den alten Knollen, andererseits die Stabil i-
sierung des FAS-Niveaus und sogar dessen Anstieg im einigen Sektoren der 
jungen Knollen, weisen auf die physiologischen Unterschiede hin, welche auch 
im Spiegel anderer Stoffwechselprozesse in den beiden Knollenarten verschie-
denen Lebensalters zu beobachten sind. Die Verminderung der FAS-Menge 
in den spontan keimenden Knollen kann einerseits mit dem schnellen und 
intensiven Wachsen der Knospen bzw. Triebe und andererseits mit dem lang-
samen Aufhören der proteolytischen Prozesse im Zusammenhang gebracht 
werden. In den mit Rindite behandelten Knollen dagegen weist die vorüber-
gehende Verminderung nur auf eine bedeutenden Verbrauch (wahrscheinlich 
zur sekundären Proteinsynthese) hin. 
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Abbildung 3. Durchschnittskurve der FAS inden spontan keimenden (»alten«) und 
den mit Rindite stimulierten (»jungen«) Knollen am 1., 8., 15., 22. 
und 29. Tage des Versuches. 
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(Eingegangen am 19. Febr. 1958) 
I. GYÖRFFY, ehemaliger Professor der Universität Szeged bezweckte mit der 
Gründung (1924) der Zeitschrift »Folia Cryptogamica- unter der Mitwirkung seines 
ganzen Institutes der Erforschung der blütenlosen Pflanzen in der Ungarischen 
Tiefebene (Al föld) zu einem »grösseren Aufschwung- zu verhelfen. Auf seine 
Anregung setzte die Erforschung der Algenvegetation des Al fö ld — ausgehend von 
dem Zentrum in Szeged — ein. Gegenstand der algologischen Forschungen waren 
zunächst vorwiegend verschiedene Stillgewässer (natronhaltige Seen, tote Tisza-
arme usw.). Die systematische, kontinuierliche Erforschung der Aigenvegetation 
der Tisza, des grössten Flusses der Ungarischen Tiefebene, wurde damals noch nicht 
in Angri f f genommen. Auch vorher waren die Algen der Tisza von niemandem 
regelmässig untersucht worden, so dass dieses Forschungsgebiet bis in die heutigen 
Tage nur sehr bescheidene traditionelle Überlieferungen aufzuweisen hat. 
Vor 1957 ist keine einzige wissenschaftliche Arbeit erschienen, die sich zur 
Gänze mit den Algen der Tisza befasst hätte, lediglich verstreut finden sich einige 
algologische Daten in verschiedenen Mitteilungen mit Bezug auf die Tisza. 
(Hier und im folgenden wird überall, wo von »Tisza- die Rede ist, unter Tisza 
die ungarische Strecke des Flusses, und zvar immer der Fluss selbst, nicht aber 
seine toten Arme gemeint sein.) 
Die ersten entschiedenen Hinweise auf aus der Tisza gesammelte Algen und 
ihre wissenschaftliche Bearbeitung finden wir in einer 1924 erschienenen Arbeit 
von B. CHOLNOKY über die morphologischen Verhältnisse von Kieselalgenkoloruen, 
die u a. aus der Tisza bei Tápé und Algyö und von Tisza-Flössen gesammelt wurden 
E. KOL (1925) fand in dem von Flössen auf der Tisza gesammelten Material 
Cladophora, Spirogyra, Actinastrum, Scenedesmus, Vaucheria, am Ufer Botrydium, 
im Plankton Pediastrum und einige andere Scenedesmaceen. Aehnliche Daten f in-
den sich in einer späteren Arbeit (1931), in keiner dieser Arbeiten sind jedoch 
die Umstände der Sammlung näher geschildert. — G. SÁRAY (1935) erwähnt Vau-
cheria vom Flussufer bei Szeged und Tápé. M. SZABADOS (1935) teilt aus der Tisza 
zwischen Szeged und Tápé einige Daten über Euglena-Arten mit. In der ersten 
grösser angelegten Arbeit über die Lebewelt der Tisza (BERETZK-CSONOOR-KOLOSVARY 
usw. 1957) bringt M. SZABADOS weitere umfangreichere Angaben über Euglenophyten 
(Euglena, Trachelomonas, Phacus usw,). 
Eine jegliche der vorerwähnten Arbeiten enthält eine kleinere oder grössere 
Anzahl von Einzeldaten bzgl. der mikroskopischen Vegetation der Tisza. Die erste 
wissenschaftliche Arbeit, die sich voll und ganz mit der mikroskopischen Pflan-
24 G. U H E R K O V I C H 
zenwelt der Tisza beschäftigt, ist die 1957 von M. SZABADOS publizierte Studie 
(siehe Schrifttum). Gleichzeitig erschien auch die Arbeit von G. UHERKOVICH (1957) 
über die in der Tisza entdeckten Rotalge Thorea ramosissima. Im Jahre 1956 
erhielt die Tiszaforschung ein lenkendes Organ, die Tiszafonschungskommission, 
und gleichzeitig wurde auch die Errichtung einer Tiszaforschungsstation in Angr i f f 
genommen. A l l dies wird sich offenbar günstig auf die weitere wissenschaftliche 
Erforschung der Tisza auswirken. 
Z i e l s e t zung und M e t h o d i k m e i n e r e i g e n e n A r b e i t e n 
Das Phytoplankton (Potamophytoplankton) der Flüsse ist im a l l gemeinen 
ziemlich spärlich, o f t sogar mi t äusserst armen Populat ionen ver t re ten . 
Algenmassenproduktionen, w i e sie für stehende Gewässer charakteristisch 
sind, p f l egen in ihnen nicht zur Entwicklung zu gelangen. Im Leben der 
Flüsse spielt das P lankton hinsichtlich der Produkt ion der organischen 
S t o f f e e ine ger ingere Ro l l e als im Leben der Sti l lgewässer. Dennoch er -
scheint es notwendig, die charakteristischen Züge der saisonalen S c h w a n -
kungen bzw. der an die Zustandsänderungen des Flusses gebundenen V e r -
änderungen des Potamophytop lanktons kennen zu lernen. In Anbet racht 
dieser letzteren Zie lsetzung möchte ich im fo lgenden auf Grund me ine r 
Sammlungen in der Tisza bei Szeged über den Zustand des Po tamophy to -
planktons während der Zei t v o m September 1957 bis Februar 1958 ber ichten. 
Uber die Witterungs- und Wasserstandsverhältnisse während der fraglichen 
Zeit lässt sich kurz folgendes sagen: Im Jahre 1957 ging der Sommer in einen 
warmen, trocken Herbst über, die Temperatur der Luft und des Wassers nahm 
sehr langsam ab. Parallel damit war der Wasserstand des Flusses auf die Dauer 
sein- niedrig, lediglich in der ersten Oktober-IIälfte kam eine kleinere Flutwelle. 
Anfang Dezember trat bei sehr niedrigem Wasserstand in Begleitung stärkerer 
Schneefälle sehr plötzlich hochgradige Abkühlung ein. Eisschollen trieben auf dem 
Wasser, der Fluss war beinahe zugefroren. Die wenige Tage anhaltende Käl te 
im Anfang Dezember war gefolgt von einer mässigen Milderung, Schneeschmelze 
und Eistreiben, was wiederum eine kleinere Steigerung des Wasserstandes nach 
sich zog; die Temperatur bewegte sich aber auch dann um den Gefrierpunkt. Von 
Ende Dezember bis Ende Januar war der Fluss bei veränderlicher, aber in An-
betracht der Jahreszeit allgememhin milder Lufttemperatur fast immer eisfrei 
und sein Wasserstand — abgesehen von geringeren Schwankungen — niedrig. Ende 
Februar trat wiederum starke Abkühlung ein und der Fluss fror vollkommen 
zu; im ersten Drittel des Februar begann jedoch bei ausgesprochen milden Luft -
temperaturen und intensivem Sonnenschein das Eis zu treiben und alsbald war 
der Fluss wieder eisfrei. Der Herbst und Winter des Jahres 1957/58 war also im 
Verhältnis zum Vieljahresdurchschnitt milde; der Herbstanfang hatte Nachsommer-
charakter und im Laufe des Winters herrschte ebenfalls nur Anfang Dezember 
und Ende Januar-Anfang Februar kürzere Zeit ausgesprochenes Winterwetter. 
Me ine Sammlungen nahm ich in Szeged, am rechten Flussufer unter 
der Verkehrsbrücke vo r ; somit gelangte der durch den Einf luss der 
Maros modi f i z i e r te Zustand der Tisza zur Untersuchung, der o f f e n b a r f ü r 
den Flusslauf südwärts von Szeged auf längerer Strecke charakteristisch ist. 
A n meiner Sammelstel le l iegt d ie Strömungsl inie nahe dem Ufe r , so dass 
meine Sammlungen — mi t annähernder Genauigke i t — den Zustand der 
Hauptwassermassen des Flusses ( »Eupotamos- ) registrierten. Me in Mater ia l 
hatte ich einerseits mit dem dichtesten P lanktonnetz durch Fi l tr ieren von 
2d 1 der Ober f läche geschöpf tem Wasser erhalten, andererseits habe ich zu 
den späteren quantitat iven Auswer tungen auch t ie fer geschöpfte Vo l lwasse r -
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proben eingeholt. Meistens sammelte ich zweiwöchentlich, nahm aber, wenn 
Zustandsänderungen des Flusses es erforderten, von dieser Einteilung Ab-
stand. Aus dem Winterhafen bei Tápé, einer künstlichen Bucht der Tisza, 
habe ich Plankton im Winter gesammelt und werde es in der vorliegenden 
Arbeit beschreiben, um das Phytoplankton dessen aus der Tisza stammen-
den, und dennoch Stillwassercharakter tragenden Wassers mit dem Potamo-
phytoplankton des Flusswassers vergleichen zu können. 
Die gesammelten Planktonproben wurden qualitativ ausgewertet. Über 
die taxonomisehe Aufarbeitung der gefundenen Algen hinaus suchte ich auch 
festzustellen, welches die charakteristischesten Züge der einzelnen Samm-
lungen waren, welche Algenassoziationen unter den gegebenen ökologischen 
Verhältnissen das Phytoplankton beherrschten. Hierzu musste die relative 
Menge der in der grössten Individuenzahl anwesenden Algen ermittelt wer-
den. die ich dann in % den Gesamtaigenpopulation ausdrückte. Die Bakte-
rienbestimmung aus den gesammelten Planktonproben habe ich unterlassen 
und von den Kieselalgen nur die durch ihre hohe Individuenzahl auffal-
lenden oder gegenüber den vorherigen Sammlungen auffallenderen Arten 
bestimmt, wobei die leeren Kieselgerüste natürlich ausser Acht gelassen 
wurden. Die vollständige Aufarbeitung der Kieselalgen kann an Hand der 
konservierten Proben somit später jederzeit in Angr i f f genommen werden. 
Bei der ausführlichen Beschreibung ist stets angegeben, aus welcher Phiole 
meiner Tisza-Algothek das betref fende Material stammt. (Ich möchte hier 
bemerken, dass ich die eingehende Analyse des Tisza-Potamophytoplanktons 
und die auch hinsichtlich des Nannoplanktons vollkommene quantitative 
Analyse — sobald die technischen Bedingungen hierfür gesichert sind — an aus 
50 Liter sedimentiertem Wasser gewonnenen Proben vorzunehmen gedenke. 
Angesichts der ärmlichen Bevölkerung des Potamoplanktons müssen auf 
Grund meiner bisherigen Erfahrungen betref fs der Tisza zur Erreichung 
zuverlässiger quantitativer Daten die Proben zumindest aus so grossen Was-
sermengen entnommen werden.) 
D i e charakteristischen Züge der aufgearbei teten Sammelproben 
1. Frühherbstliches Phytoplankton bei gleichmässig niedrigem. Wasserstand 
a) Gesammelt am 8. IX, 1957 vormittags (Phiole Nr. 57/2 meiner Tisza-Algothek). 
Lufttemperatur: 23,5 °C, Wassertemperatur: 19,8 °C, Wasserstand: + 4 8 cm. 
In der relativ grössten Individuenzahl waren in der Sammelprobe 
Melosira granulata var. angustissima f. spirális vertreten. Die nächstgrösste 
Individuenzahl erreichte Melosira granulata var. angustissima. Die übrigen 
Algenorganismen kamen — im Verhältnis zu diesen beiden — nur in sehr 
geringer Individuenzahl vor. Von den Kieselalgen verdienen Melosira varians, 
Surirella robusta var. splendida, Gyrosigma acuminatum, Synedra ulna und 
Diatoma vulgare (deren Zickzackketten wahrscheinlich von Fadelalgen ab-
gerissen ins Plankton gelangt waren) erwähnt zu werden. Diese Kieselalgen-
arten kommen in kleineren oder grösseren Mengen aus fast allen späteren 
Sammlungen wiederholt zum Vorschein. Von den Grünalgen ist für diese 
Sammlungen hauptsächlich die Mannigfalt igkeit der Pediastrum-Arten cha-
rakteristisch, und zwar vor allem die grössere Zahl von Variationen des 
Pediastrum duplex. Vollständige, unversehrte Zönobien sind unter den Pedi-
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astren kaum zu beobachten; die Zönobien sind meistens verstümmelt, manch-
mal von abnormaler haufenartiger Anordnung, während in anderen die 
Randzellen keine Fortsätze haben. Im Zustandekommen der verstümmelten 
Zönobien dürfte die grosste Rolle die mechanische Wirkung der im Wasser 
beweglichen Mineralteilchen spielen. Die Scenedesmus-Arten waren eben-
falls durch ein ziemlich wechselvolles Material, aber nur in geringer Indiv i -
duenzahl vertreten. Besondere Aufmerksamkeit verdient hier die Entdeckung 
von zweizeiligen, sonst aber typischen Scenedesmus Soöi-Zönobien, wodurch 
die morphologische Umgrenzung dieses Organismus eine weitere Ergänzung 
erfährt. Hinsichtlich des Gesamtbildes der Grünalgen ist noch die An-
wesenheit von Crucigenia tetrapedia und Closterium peracerosum, und von 
den Blaualgen der Oscillatoria tenuis hervorzuheben. Diese Algengemein-
schaft kann als Melosira granulata var. angustissima et f. spiralis- Algenge-
meinschaft bezeichnet werden, worin die Vertei lung nach der relativen In-
dividuenzahl folgende ist: 
Melosira granulata var. angustissima f. spiralis: 62,5 % 
Melosira granulata var. angustissima: 25,0% 
die übrigen Arten zusammen: 12,5% 
b) Gesammelt am Vormittage des 10. IX. 1957 (Phiole Nr. 57 8). Lufttemperatur: 
24 °C, Wassertemp.: 20,5 °C, Wasseretand: + 2 8 cm. 
Aus dieser Sammelprobe war im grossen und ganzen dieselbe Algenge-
meischaft nachzuweisen wie aus der vorhergehenden, nur enthielt sie etwas 
weniger Pediastrum-, dafür aber etwas reichlicher Scenedesmus-Individuen. 
Von den sporadisch vorkommenden Organismen dieser Sammelprobe sind 
folgende interessantere A lgen zu erwähnen: Coelastrum scabrum var. tor-
bolense, Staurastrum paradoxum, Actinastrum Hantzschi var. fluviatilis, 
Anabaena flos-aquae und Microcystis flos-aquae. Ansonsten ist die Verhält-
niszahl der weiter oben erwähnten Melosira-Arten die gleiche w i e in der 
vorherigen Sammelprobe. 
2. Das Phytoplankton in der Mitte des Herbstes bei gleichmässig 
niedrigem Wasserstand 
Gesammelt am Vormittag des 25. X. 1957. (Phiole Nr. 57 25 und 57 26.) Lufttemp.: 
12,3 °C, Wassertemp.: 12,2 °C, Wasserstand: —46 cm. 
Verglichen mit dem Zustande zu Beginn des Herbstes ist sowohl die Ge-
samtindividuenzahl als auch die Zahl der Taxone herabgesetzt. Auch jetzt 
wird das Phytoplankton von der Melosira granulata var. angustissima und der 
f. spiralis beherrscht, jedoch ist die relative Menge der letzteren gegenüber 
der der ersteren, sowie auch die relative Menge beider im Verhältnis zu den 
übrigen Algen vermindert. Gegenüber den früheren Sammlungen fällt hiei 
das — zwar jetzt noch sporadische — Auftreten der Synura uvella und der 
Nitzschia sigmoidea auf, die von nun an schon ständige, später sogar eine 
beträchtliche Individuenzahl erreichende Mitgl ieder des Phytoplanktons 
werden. Sehr vereinzelt fand ich Phacus longicauda var. torta, Surirella ovalis 
var. Brightwelli und Chroococcus dispersus vor. Die charakteristischeren 
Daten der Zusammensetzung der >*Melosira granulata var. angustissimus et 
f. spiralis-Algengemeinschaft- waren jetzt: 
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Melosira granulata var. angustissima f. spiralis: 4 0 % 
Melosira granulata var. angustissima: 40 % 
die übrigen Algenarten zusammen: 2 0 % 
3. Phytoplankton zu Ende des Herbstes bei gleichmässig niedrigem. 
Wasserstand 
Gesammelt am Vormittage des 28. X L 1957. (Phiole Nr. 57/48 und 57/49.) Luft-
temp.: 6,7 °C, Wassertemp.: 4,6 °C, Wasserstand: —92 em. 
Im Vergleich zu der vorher igen Sammelprobe ist hier die Individuenzahl 
der Melosira granulata var . angustissima ganz niedrig, während die f . spi-
ralis auch weiterhin in ansehnlicher Zahl anzutre f fen ist. Ihr gesellen sich in 
auffal lenderer Individuenzahl hauptsächlich Melosira varians und Synura 
uvella hinzu. Diese drei Algenorganismen ergeben aber — im Verhältnis zu 
den übrigen A lgen — schon keine so hervorspringenden Wer t e w i e in den 
früheren Sammelproben die Melosira. Von den übrigen Algenorganismen 
kommen jetzt ziemlich häufig noch Synedra ulna und Cymatopleura solea 
vor, die in den späteren Proben in bedeutenderer Zahl erscheinen. Interes-
sant ist ferner das sporadische Auf t re ten von Mallomonas horrida (angeblich 
ein Organismus der kühleren Gewässer), so w i e die Anwesenhei t von Mar-
sionella elegans und Clamydomonas Reinhardii. Es gelangten auch einige 
Individuen von Asterothrix rhaphidioides zur Beobachtung, aber sämtlich 
ohne Konidien. (Die Gegenwart dieses Wasserpilzes dür f te das Ergebnis des 
Einschwemmens aus seichteren, an faulenden Pf lanzentei len reichen Gewäs-
sern sein; Konidien fehlten wahrscheinlich wegen der vorgeschrittenen 
Jahreszeit.) Charakteristisch ist die erhebliche Abnahme der Ar ten- und In-
dividuenzahl der Grünalgen (darunter auch der Pediastreen), während die 
Ar ten- und Individuenzahl der Kieselalgen zunimmt. Diese Phytoplankton-
gemeinschaft kann Melosira granulata var. angustissima f. spiralis — Melo-
sira varians — Synura uvella-Algenassoziation genannt werden, die relative 
Artenverte i lung ist fo lgende: 
Melosira granulata var. angustissima f. spiralis: 12,5 % 
Melosira varians: 25,0 % 
Synura uvel la: 12,5% 
die übrigen Algenarten zusammen: 50 ,0% 
Synedra ulna macht 6 % , Cymatopleura solea ebenfalls 6 % und Nitzschia 
aeicularis 3 % der Gesamtpopulation aus. 
4. Phytoplankton zu Anfang des Winters bei plötzlicher hochgradiger 
Abkühlung und niedrigem Wasserstand 
Gesammelt am 3. XI I . 1957 vormittags. (Phiole Nr. 57/58 und 57/59.) Lufttemp.: 
— 4,5 °C, Wassertemp.: 0,5 °C, Wasserstand: —97 cm. Nach der sehr raschen 
Abkühlung der Luft begann die Eisbildung auf dem Flusse. Zur Zeit der Samm-
lung war ungefähr 1/3 der Wasserfläche mit Eis und das Ufer hoch mit Schnee 
bedeckt. 
Dieses » f rühwinter l i che « Plankton weicht in wichtigen Zügen vom 
..herbstlichen« Phytoplankton ab. Die auffal lendste Erscheinung ist, dass die 
im herbstlichen Phytoplankton durchwegs in bedeutender Menge vorhandene 
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Melosira granúlala var . angustissima f. spiralis jetzt nur mehr sporadisch v o r -
kommt, während von den Kiese la lgen die Indiv iduenzahl der Cymatopleura 
solea erheblich v e rmehr t ist, was e ine neue Erscheinung ist. — D i e zuvor 
in grösserer Indiv iduenzahl anwesende Melosira varians ist auch j e t z t m i t 
bedeutender Indiv iduenzahl vertreten. Somit ist diese A r t der K iese la lgen 
das » v e rb indende « Gl ied zwischen herbst l ichem und winter l i chem P h y t o -
plankton. Sehr au f fa l l end ist das fast exp los ive und massenhafte Erscheinen 
der Synura uvella. Nach den Angaben von SCHILLER in Bezug auf die Donau 
(verg l . : HUBER-PESTALOZZI 2./1. 1941) ge langt diese A lgenar t in der wä r -
meren Jahreszeit eher in den Wasserschichten nahe des Grundes zur Ent-
wick lung und ist nur dann in der ganzen Wassermasse verbre i tet , wenn 
die Temperatur des Wassers unter 7 °C sinkt. Nach SCHILLER ist d ie schnel le 
Abküh lung des Wassers, zusammen mi t der Eisbildung, f ü r diese sprungart ige 
Verbre i tung äusserst günstig. Genau dasselbe sah auch ich in der Tisza. 
Synura uvella w a r einerseits in dieser Samme lprobe in kle ineren Ko lon ien 
zu beobachten, von denen sich — w i e die St ie lreste ver ra ten — schon zahl -
reiche Zel len abgelöst hatten; andererseits enthie l t das Wasser auch reichl ich 
Einzelzel len dieser A r t . Neben den typischen dornig-schuppigen Synura 
uvella-Kolonien kamen seltener auch Kolonien mi t vo l l kommen g lat ter Obe r -
fläche, sow ie auch Einzelzel len der letzteren zum Vorschein. Diese Synura 
wird von manchen Beobachtern der Synura uvella-Art zugezählt und von 
anderen — im Anschluss an K O R S I K O V — als besondere A r t (S. Peterseni) 
gewer te t . Sowe i t ich feststellen konnte, steht diese schuppenlose Synura 
bzgl. der Wärmeansprüche der Synura uvella sehr nahe. Sehr vere inze l t 
kam auch noch eine dritte Synura aus dieser Sammlung zum Vorschein, 
nämlich die von P A S C H E R als besondere A r t angegebene Synura verrucosa. 
Ein wei terer charakteristischer Zug dieses f rühwinter l ichen Phy top l ank -
tons ist, dass hier Mallomonas-Arten in grösserer Indiv iduenzahl und V a r i -
abil ität zu beobachten sind als in der vor igen Algengemeinschaf ten. Ausser 
Mallomonas hórrida w a r hier nun auch Mallomonas tonsurata var. alpina 
nachweisbar. Bei den Mallomonas-Arten handelt es sich ebenfal ls eher um 
Organismen kalter Gewässer, um Mitg l ieder des winter l ichen und des Herbst -
Planktons. Auch die B laualgen sind jetzt in grösserer Indiv iduenzahl ver t re ten 
als in den vorangegangenen Jahreszeiten, jedoch ist d ie Ve rmehrung ke ine 
auf fä l l i ge (Oscillatoria limosa, Oncobyrsa rivularis, Phormidium corium). 
Die sehr sporadisch gesichteten A lgen Closterium parvulum, Kirchneriella 
lunans, Phacus longicauda usw. sind o f f enbar bei der Charakter is ierung des 
Gesamtbi ldes dieser Sammelproben fast ohne Bedeutung. Die Anwesenhe i t 
der in Tor fmooren und seichten Tümpeln lebenden Glenodiniopsis uliginosa 
in dieser Sammlung ist wohl das Ergebnis ingendeiner interessanteren Ein-
schwemmung. 
Diese bei plötz l icher starker Abkühlung zustandegekommene P lanktonge -
meinschaft kann als Sinura uvella-Melosira varians — Cymatopleura solea — 
Mallomonas-Algengemeinschaft bezeichnet werden, die f o l gende re lat ive men-
genmässige Zusammensetzung hat: 
Synura uve l la : 2 0 % 
Melosira var ians : 10 o/0 
Cymatopleura solea: 2 0 % 
die übrigen A lgenar ten zusammen: 50 % 
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5. Frühwinterliches Phytoplankton bei Hochwasser und Treibeis 
Gesammelt am Vormittage des 13. X I I . 1957. (Phiole Nr. 56,60). Lufttemp.: 13,5° C, 
Sonnenschein; Wassertemp.: 0,3° C, Wassenstand: + 2 5 cm. Ansteigendes, trübes 
Wasser, Treibeis, 2/3 der Wasserfläche mit Eisschollen bedeckt. 
Der infolge der neuen Erwärmung nach der hochgradigen Abkühlung der 
vorherigen Jahreszeit einsetzende Wasseranstieg und der intensivere Sonnen-
schein mögen in erster Linie die Faktoren gewesen sein, die dem Phytoplankton 
— gegenüber dem der letzten Sammelprobe — wieder ein ganz anderes Ge -
präge gaben. A m auffallendsten ist der hochgradige Rückgang der Häuf ig -
keit der Synura uvella. Dagegen springt jetzt die Häuf igkei t der Pediastrum-
Arten, insbesondere des Pediastrum duplex var. reticulatum, ins Auge. 
Die seit Mi t te Herbst ständig anwesende Nitzschia sigmoidea ist jetzt in 
wesentlich höherer Individuenzahl vorhanden als zuvor. Die häufigste der 
Kieselalgen ist Synedra ulna. Interessant ist noch das Vorkommen von 
Mallomonas apochromatica, Lepocinclis ovum und Closterium peracerosum. 
Diese Phytoplanktongemeinschaft kann als Pediastrum duplex var. reticula-
tum — Nitzschia sigmoidea-Algengemeinschaft bezeichnet werden. Ihre re-
lative Verte i lung gestaltet sich w ie fo lgt : 
Pediastrum duplex var. reticulatum: 4 5 % 
Nitzschia sigmoidea: 35 % 
die übrigen Algenarten zusammen: 2 0 % 
6. Winterliches Phytoplankton bei eisfreiem oder nur kaum gefrorenem 
Flusszustand 
a) Gesammelt am 21. XI I . 1957. (Phiole Nr. 57,67). Lufttemp.: —4,4 °C, Wasser-
temp.: 1,9° C, Wasserstand: +372 cm. Zunehmender Wasserstand, nebeliges Wetter. 
Eine vorwiegend von Kieselalgen beherrschte Phytoplanktongemein-
schaft, sehr spärliche Population mit geringer Individuenzahl. Übereinstim-
mend mit dem letzten Zustand (s. Punkt 5) ist die relativ grosse Menge von 
Nitzschia sigmotdea-Individuen, die auffal lend hohe Zahl der Synedra ulna 
und das fast vo l lkommene Fehlen der Grünalgen, nur einige vegetat ive Ze l l -
fäden der Ulothrix zonata kamen aus der Sammelprobe zum Vorschein. 
Neben den Kieselalgen haben nur einige Blaualgen (Oscillatoria limosa, 
Lyngbia aestuarii) e inige Bedeutung in der Zusammensetzung dieser Plank-
tongemeinschaft, die Synedra ulna — Nitzschia sigmoidea-Algengemeinschaft 
zu nennen ist. Ihre Zusammensetzung gestaltet sich folgendermassen: 
b) Gesammelt am 17. I. 1958. (Phiole Nr. 58/1). Lufttemp.: 1,8 °C, Wassertem-
peratur: 0,4 °C, Wasserstand: + 5 9 cm. Niedrigerer Wasserstand, langsam zu-
nehmend. 
Weitgehend mit dem unter a) charakterisierten Phytoplankton überein-
stimmende Zusammensetzung. Auch jetzt ist das Gesamtbild von Kiesel-
algen beherrscht. In der grössten Individuenzahl sind auch hier Synedra ulna 
und Nitzschia sigmoidea anzutref fen, denen sich aber bereits e ine abwechs-
Synedra ulna: 
Nitzschia sigmoidea: 
die übrigen Algenarten zusammen: 
40»/, 
4 0 % 
2 0 % 
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lungsreichere Kieselalgenvegetation hinzugesellt als im Falle der Sammel-
probe vom 21. XII. 1957. Die völlige Verdrängung der Grünalgen ist hier 
ebenfalls bezeichnend. Die Blaualgen nehmen, allerdings jetzt mit anderen 
Arten, neben den Kieselalgen eine akzessorische Rolle in der Gestaltung 
des Phytoplanktons ein (Oscillatoria tenuis, Chroococcus minutus, Phormi-
dium corium). Interessant ist, dass an den sehr spärlichen Synura uvella-Ein-
zelzellen der Stielrest vollkommen fehlt, also auch morphologisch ist es zu 
erkennen, dass diese Zellen sich schon lange von der Kolonie losgelöst haben 
und ein selbständiges Einzellerleben führen. Diese Phytoplanktonvereinigung 
wäre als Synedra ulna-Nitzschia sigmoidea-Algengemeinschaft aufzufassen, 
welche in ihrer Zusammensetzung hinsichtlich ihrer Leitorganismen etwas 
von der unter a) besprochenen abweicht: 
Synedra ulna: 50% 
Nitzschia sigmoidea: 25 % 
die übrigen Algenarten zusammen: 25% 
7. Winterliches Phytoplankton bei vollständig zugefrorenem Flusszustand 
Gesammelt am Vormittage des 4. II. 1958. (Phiole Nr. 58/2, und 58/3.) Lufttemp.: 
2 °C, Wassertemp.: 0,2 °C, Wasserstand: + 1 6 3 cm. Die Sammlung wurde aus 
dem völlig zugefrorenen Flusse aus einem Leck in der Nähe des Ufers vorgenommen. 
Eine aus spärlichen Populationen bestehende, artenarme, besonders durch 
Kieselalgen charakterisierte Phytoplanktongemeinschaft, in der nur Synedra 
ulna relativ reichlich vorhanden ist. Eigentümlich ist das Fehlen von Nitz-
schia sigmoidea. Unter den Kieselalgen ist noch die Individuenzahl von Cym-
bella affinis eine bedeutendere. Ausser Kieselalgen kamen sehr vereinzelt 
Grünalgen (Pediastrum duplex var. reticulatum, Coelastrum microporum. 
welch letztere aus den vorigen Planktonproben noch nicht zum Vorschein ge-
kommen war) und Blaualgen (Oscillatoria limosa, Lyngbia Martensiana) in 
geringer Individuenzahl zur Beobachtung. Diese Phytoplanktongemeinschaft 
kann Synedra ulna — Cymbella affinis-Algengemeinschaft genannt werden, 
in der sich folgende relative Verteilung ergibt: 
8. Phytoplankton zu Ende des Winters bei gelinder Lufttemperatur 
und Treibeis auf dem Flusse 
Gesammelt am Vormittage des 12. II . 1958. (Phiole Nr. 58/4.) Lufttemp.: 11,9 'C, 
Wassertemp.: 0,3 CC, Wasseretand: + 310 cm. Vom 10. Februar ab war das 
Wetter ungewöhnlich milde geworden, bei den friihlingsmässigen Temperaturmaxima 
von 15—18 °C hatte sich das Eis bald in Bewegung gesetzt und ward auch schnell 
abgetrieben. Zur Zeit des Sammeins treiben durch die Schmelze stark zerklein-
erte Eisschollen auf der Wasserfläche. 
Die Arten- und Individuenzahl des Phytoplanktons hatte — im Ver-
gleich zu dem letzterwähnten Flusszustande — rapid zugenommen. Es er-
Synedra ulna: 
Cymbella affinis: 
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scheint eine Synedra ulna — Melosira varians — Nitzschia sigmoidea-Algen-
gemeinschaft, in der in geringerer Individuenzahl weitere Kieselalgen, aber 
auch Blaualgen (Oscillatoria sancta, Oscillatoria simplicissima), einige Hor-
midiurn rivulare-Fäden und Pediastrum dupIex-Zönobien vorhanden sind. 
Das sehr sporadische Auftreten von Closterium pseudolunula mag das Ergeb-
nis einer interessanten Verschleppung sein. Diese Phytoplanktongemeinschaft 
erinnert in ihren Hauptzügen an die unter Punkt 5, 6 und 7 beschriebenen 
Algengemeinschaften und lässt folgende relative Verteilung erkennen: 
Synedra ulna: 30% 
Melosira varians: 20 % 
Nitzschia sigmoidea: 18 % 
die übrigen Algenarten zusammen: 32 % 
9. Frühwinterliches Phytoplankton im Winterhafen bei Tápé 
Gesammelt am Vormittage des 15. X I I . 1957. (Phiole Nr. 57/63.) Lufttemp.: 4,9 CC, 
Wassertemp.: 2,3 °C, Wasserstand: + 3 7 cm. Diese Sammlung kann mit den 
Sammlungen vom 3. und 13. XI I . 1957 verglichen werden. Der Winterhafen ist 
auf breiter Strecke mit der Tisza verbunden und enthält so im wesentlichen das 
Wasser und auch die Mikroorganismen der Tisza. Das Verhältnis dieser Mikroor-
ganismen zueinander, die relative Vermehrung oder Abnahme der einzelnen Arten 
wird offenbar entscheidend beeinflusst durch die Tatsache, dass sie im wesent-
lichen in ein Becken mit stehendem Wasser gelangt sind, welches nur gelegentlich, 
z. Z. von Wasserstandsänderungen, dem Einflüsse der Tisza untersteht. Hier kann 
also jene Frage studiert werden, welche Aenderungen das Potamoplankton durch-
macht, wenn es in stehenden Gewässern weiterlebt. Diese Frage muss natürlich 
in Zukunft ausführlichen analysiert werden. Die hier mitgeteilten Daten dienen 
eigentlich nur der Problemstellung. 
Dominierende Art der Sammlung ist Synura uvella. In bedeutenderer 
Zahl sind ferner Surirella biseriata und Surirella robusta var. splendida 
vertreten. Neben der artenreichen Kieselalgenvegetation sind auch PediasU'en, 
insbesondere P. Boryanum reichlich vorhanden. Interessant ist die Anwesen-
heit von Pandorina morum und Closterium peracerosum. Sehr auffallend ist 
die dichte Bevölkerung des Zooplanktons. Während die Bevölkerung des hie-
sigen Phytoplanktons nur etwa das 3—4-fache des Potamophytoplanktons 
beträgt, macht die Bevölkerung des Zooplanktons ein vielfaches der des 
Potamozooplanktons aus. Dieses Phytoplankton des Winterhafens vereinigt 
in sich die Hauptzüge des Potamophytoplanktons bei niedrigem Wasserstande 
und die zu Winteranfang bei Hochwasser beobachteten, d. h. es weist neben 
der auffallenden Sj/nura-Häufigkeit und dem beträchtlichem Kieselalgenbe-
stande auch eine bedeutende Pediastrum-Produktion auf. Diese Phytoplank-
tongemeinschaft kann als Synura uvella — Surirella — Pediastrum — Al-
gengemeinschaft gebucht werden. Ihre relative quantitative Zusammen-
setzung ist: 
Synura uvella: 55% 
Surirella biseriata: 11% 
Surirella robusta var. splendida: 6 % 
Pediastren: 6 % 
die übrigen Algenarten zusammen: 22% 
32 G. UHERKOVICH 
Besprechung und Zusammenfassung der Ergebnisse 
Vor allem ist das grundlegende Problem zu klären, was man unter 
Potamoplankton — oder näher Potamophytoplankton — verstanden wissen 
will und ferner, ob von einem speziellen autochtonen Potamoplankton ge-
sprochen werden kann. 
Selbst aus den obigen Untersuchungsergebnissen geht hervor, dass 
das »Plankton« des Flusses in grosser Zahl auch nicht-typische Plankton-
organismen enthält, die benthischen, epiphytischen oder periphytischen 
Ursprungs sind, durch die Strömung des Wassers abgerissen oder aufge-
wirbelt und so den Planktonmitgliedem untermischt worden sind. Diese 
»Pseudoplanktonorganismen« (vergl. SZALAI, 1942) werden dennoch zwei-
fellos zu Mitgliedern des Potamoplanktons, welches sich auf diese Weise 
aus echten planktonischen und pseudoplanktonischen Organismen zusammen-
setzt. In dem Begriff »Potamoplankton« sind also die darin stets — und 
nicht einmal in kleiner Zahl—vorhandenen pseudoplanktonischen Elemente 
mitinbegriffen. So unterscheidet sich der Begriff Potamoplankton in der 
Tat von dem Begriff Plankton im eigentlichen Sinne. 
Nach THIENEMANN (1955) hat der Fluss — infolge seines strömenden, 
bewegten Charakters — keine autochtonen, schwebenden Organismen, so 
dass man im Falle des Flusses von einem echten Plankton nicht reden kann. 
Seiner Meinung nach stammt all das, was ein Fluss an Planktonorganismen 
enthält, aus den stillen Buchten, den »lenithischen« Gewässern des Flusses. 
Nach THIENEMANN kann sich im Flusse wegen der Geschwindigkeit der 
Strömung — selbst die schnellste Vermehrung vorausgesetzt — eine bedeu-
tendere Planktonbevölkerung nicht entwickeln. — Eine ganz andere Meinung 
vertritt in dieser Frage BEHNING (1928); nach ihm kann ein echtes (autochto-
nes) Potamoplankton Zustandekommen und existiert auch tatsächlich, aller-
dings nur in den langen und grossen Flüssen mit langsamer Strömung. 
Er meint, ein echtes Potamoplankton könne sich herausbilden, wenn die 
Strömungsgeschwindigkeit nicht mehr als 1 msec betrage; noch günstigere 
Bedingungen ergeben sich bei 0,5—0,8 msec., während im Falle noch lang-
samerer Strömung gewisse Arten auch massenhaft zur Vermehrung gelangen 
können. Unter solchen Voraussetzungen (bei Strömungen von weniger als 
1 m sec.) kann binnen wenigen Tagen — und ein Tropfen Wasser kann im 
Falle grösserer Flüsse auch längere Zeit zur Zurücklegung seiner Strecke 
benötigen — schon ein spezifisches Plankton zur Entwicklung gelangen, 
in dem bereits Tages- und Nachtwanderungen, Schwarmbildung usw. als 
auffallende Erscheinung der Plankton-Lebensgemeinschaften nachgewiesen 
werden. 
Man erkennt sofort, dass BEHNING in Kenntnis der Verhältnisse der 
grossen Flüsse Osteuropas und THIENEMANN vorwiegend gestützt auf seine 
Erfahrungen bzgl. der verhältnismässig kürzeren und schneller fliessenden 
westeuropäischen Ströme, das Problem auf zwei verschiedenen Wegen in 
Angriff nahmen. Die naturgegebene Wirklichkeit ist, dass die schnellfliessen-
den Gewässer (Bäche, kleinere Flüsse) kein oder nur ein unbedeutendes 
Plankton enthalten, während die langsameren und grösseren Flüsse bereits 
über ein ausgedehntes Plankton verfügen. Es ist eine seit langem fest-
gestellte Tatsache (vgl. z. B. HENTSCHEL, 1923), das grosse Flüsse eine über 
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lange Strecken wandernde, physiographisch relativ beständige, als unver-
änderlich zu betrachtende Hauptwassermasse (die Strömungslinie und ihre 
Umgebung) besitzen; in dieser kann sich das Plankton über längere Strecken 
als konstant erweisen. Es nimmt hier auch in den verschiedenen T ie f en nur 
kaum nachweisbar ab, da wegen der wirbelnden, ständig in Bewegung 
begr i f fenen Wassermassen keine so scharfe vertikale, l ichtbedingte Zonenauf-
teilung entstehen kann w ie in den stehenden Gewässern. (Wesentlich ver -
schieden von dieser Hauptwassermasse ist das Wasser der Uferregionen, 
welches dem stetigen Einflüsse von Nebenwässern, Einschwemmungen und 
Einsickerungen untersteht sowie auch das Wasser am Grunde, welches die-
jenigen schweren Sto f fe weiterbefördert , die nicht an die Oberf läche ge-
langen können. Auf diese beiden Längszonen wol len wir in der vorl iegenden 
Arbei t nicht eingehen.) In der Hauptwassermasse, nennen wir sie Eupotamos, 
kann dann die Vermehrung der aus den Uferregionen, Einschwemmungen 
oder Nebengewässern stammenden Planktonorganismen einsetzen, deren Aus-
mass von den gegebenen ökologischen Umständen bestimmt wird . Nach ihrer 
Abstammung aus » f r e m d e n « Elementen zusammengesetzt, gestaltet und ver -
mehrt sich aber im weiteren Ver lau fe j e nach den speziellen Verhältnissen 
des Flusses eine Algengemeinschaft, die o f fenbar ihre Form dem Einwirken 
des Flusses zu verdanken hat. 
Wenn auf dem Zuflussgebiete eines Flusses, oder wenigstens auf einem 
grösseren Te i l desselben, längere Zei t hindurch ausgeglichene Witterungs-
verhältnisse herrschen, so bringt dies im Zustande des Flusses eine relative 
Konstanz zustande, die wiederum zur Folge hat, dass das Eupotamos längere 
Zeit hindurch auf gleichbleibende Weise die Organismen aus seinen Nach-
schubmöglichkeiten »auswählt « , gleichartige Faktorenkomplexe für die Ent-
wicklung der Organismen sichert, so dass sich auf diese Weise eine in ihren 
Hauptzügen auf längeren Flussstrecken und für längere Zeit gleichbleibende 
Algengemeinschaft herausbilden kann. Eine solche, durch kontinuierliche 
Einwirkung des Flusses herausgebildete Algengemeinschaft kann mi t Recht 
als spezifisches autochtones Potamoplankton angesehen werden. Im Flusse, 
also in einem of fenen, hyperdynamischen biologischen System spiegeln 
derart ige Potamoplanktongemeinschaften einen vorübergehenden Stabilisie-
rungszustand wider. 
Sind dagegen die Witterungsverhältnisse im Zuflussgebiete des Flusses 
unausgeglichen, so wechselt gemeinsam damit auch der Wasserstand, die 
Temperatur und der Chemismus des Wassers. Unter solchen Umständen w i rd 
im Eupotamos selbst der die Entwicklung beeinflussende Faktorenkomplex 
äusserst inkonstant, und die jewei l igen Faktoren sind von Tag zu Tag dem 
Gedeihen immer anderer Organismen günstig. Noch weiter verwicke l t sich 
diese labile Situation dadurch, dass das e ine oder andere angestiegene Neben-
gewässer seine eigenen Organismen vorübergehend in grossen Mengen in 
den Fluss ergiessen kann. Somit kommt es zu einem häufigen Wechsel in 
der Zusammensetzung des Potamoplanktons und von der Entwicklung eines 
derartigen spezifischen Potamoplanktons. w i e w i r es oben erörterten, kann 
keine Rede sein. 
Im Falle der Tisza sind dadurch, dass bei mittlerem oder niedrigem 
Wasserstande eine Strömungsgeschwindigkeit von 0,8-0.9 m s e c besteht, die 
Vorbedingungen für die Herausgestaltung eines spezifischen autochtonen Po -
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tamoplanktons gegeben. (Bei mittlerem Wasserstande braucht das Flusswasser 
ungefähr eine Woche, um von Väsärosnameny aus Szeged zu erreichen, und 
diese Zeit ist nach den Untersuchungen BEHNINGS ausreichend fü r die Ent-
wicklung eines spezifischen autochtonen Potamoplanktons.) Der sehr ausge-
glichene Flusszustand der Tisza hat im Herbst des Jahres 1957 ein sehr be-
ständiges Potamophytoplankton hervorgebracht. (Leitorganismen waren die 
Melosira-Arten.) Die bedeutendere Temperatursenkung des Wassers, dann 
das Einfrieren und nachträgliche Auftauen des Flusses, sowie die Kombin ie -
rung dieser Umtsände mit dem Wasserstandswechsel bewirkten bedeutende, 
gut analysierbare Veränderungen in der Zusammensetzung des Potamophyto-
planktons. (Die plötzliche starke Abkühlung löste das massenhafte Erschei-
nen von Synura-Populationen aus, der ausgeglichenere winterliche Zustand 
brachte eine ausgeglichene Kieselalgengemeinschaft hervor. Hochwasser stei-
gerte die Zahl der Grünalgen — um nur einige Charakterzüge hervorzuhe-
ben.) Die Frage, inwiefern — entsprechend den verschiedenen Flusszu-
ständen — Algengemeinschaften bestimmter Zusammensetzung erscheinen, 
harrt einer Lösung durch weitere Untersuchungen. (Bei diesen Untersuchun-
gen müssen wir die Lichtklimaverhältnisse der einzelnen Flusszustände be-
sonders eingehend studieren.) Durch Hervorheben der charakteristischen 
Merkmale der einzelnen Algengemeinschaften und gleichzeitige Charakteri-
sierung des Flusszustandes habe ich einige Beiträge für eine zukünftige Ver-
allgemeinerung zu liefern getrachtet. 
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Aufzählung der bearbeiteten Organismen 
(1 = selten, 2 = häufiger, 3 = zahlreich) 
O r g a n i s m u s 
M o n a t e 
IX. X. XI. XII. 
Oiko-phänologische Typen der Algen-
gemeinschaften (s. ausführlich im Text) 
4 5 6a 9 6b 7 8 
C y a n o p h y t a 
Anabaena flos-aquae (Lyng.) 
Bréb. 
Chroococcus dispersus (v. Keissler) 
Lemm. 
Ch. minutuä (Kütz.) Näg. 
Lyngbia aestuarii (Mert.) 
Liebmann 
L. Martensiana Menegh. 
Marssionella elegáns Lemm. 
Microcystis elabens Kütz. 
M. flos-aquae (Wittr.) Kirchn. 
Oncobyrsa rivularis Kütz. 
em. Oeitler 
Oscillatoria limosa Agh. 
0 . sancta Kütz. 
O. simplicissima Gom. 
O. tenuis Agh. 
Phormidium corium (Agh.) Gom. 
E u g l e n o p h y t a 
Euglena acus Ehrbg. 
E. polymoipha Dang. 
Lepocinclis ovum (Ehrbg.) Lemm. 
Phacus longicauda (Ehrbg.) Duj. 
— var. torta Lemm. 
P y r r h o p h y t a 
Ceratium hirundinella (O. F. Mül.) 
Schrank 
Glenodiniopsis uliginosa (Schilling) 
Wolosz. 
C h r y s o p h y t a 
Asterionella formosa Hassal 
Caloñéis amphisbaena (Bory) Cleve 
Ceratoneis a reus Kütz. 
Cyclotella comta (Ehrbg.) Kütz. 
C. Meneghiniana Kütz. 
C. striata (Kütz.) Grun. 
Cymatopleura elliptica (Bréb.) 
W. Smith 
C. solea (Bréb.) W. Smith 
— var. regula (Ehrbg.) Grun. 
Cymbella affinis Kütz. 
C. helvetica Kütz. 
I 
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C. prostrata (Berkeley) Cleve 
Diatoma vulgare Bory 
— var. producta Grun. 
Epithemia turgida (Ehrbg.) Kütz. 
Gyrosigma acuminatum (Kütz.) Rab. 
G . distortum var. Parkéii Harriss 
ü . scalproides (Rab.) Cleve 
G. Spencerii (W. Smith) Cleve 
Mallomonas apochromatica Conrad 
M. horrida Schiller 
M. tonsurata var. alpina (Pasch, et 
Ruttn.) Krieger 
Melosira granulata var. angustissima 
Müll. 
f. spirális Hust. 
M. vaiians C. A. Ag. 
Meridion circulare Agh. 
Nitzschia acicularis W . Smiih 
N. Heufleriana Grun. 
N. linearis W . Smith 
N. recta Hantzsch 
N. sigmoidea (Ehrbg) W. Smith 
N. ihermalis Kütz. 
N. vermicularis (Kütz.) Grun. 
Pinnularia viridis (Nitzsch) Ehrbg. 
Rhoicosphaenia curvata (Kütz.) Grun. 
Surirella biseriata Bréb. 
— var. constricta Grun. 
S. elegáns Ehrbg. 
S. linearis W. Smith 
S. ovális var. Brighlwcllii (W. Smith) 
Cleve-Euler 
S. ovata Kütz. 
S. rohusta Ehrbg. 
— var. splendida (Ehrbg.) v. 
Heur. 
S. tenera Gregory 
Synedra acus var. radians (Kütz.) 
Hust. 
Synedra affinis Kütz. 
S. uina (Nitzsch) Ehrbg. 
— var. aequalis (Kütz.) Hust. 
— var. biceps (Kütz.) Hust. 
— var. danica (Kütz.) Grun. 
— var. oxyrhynchus (Kütz.) v. 
Heur. 
— var. spathulifera Grun. 
Synura uvella Ehrbg. 
S. verrucosa Pascher 
IX. X. XI. XII. II. 
Oiko- phänologische Typen der Algen-
gemeinschaften (s. ausführlich im Text) 
4 56a 9 | 6b 7 8 
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M o n a l e 
IX. | X . XI. | XII. | I- 1 11. 
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O r g a n i s m u s Oiko-phänologigche Typen der Algen-
gemeinschaften (s. ausführlich im Te? t) 





































C h l o r o p h y t a 
Actinastrum Hantzschi var. fluviatile 
Schroeder 
Ankistrodesmus falcatus var. acicu-
laris (AI. Br.) G. S. West 
Chlamydomonas Reinhard» Dang. 
Closterium acerosum (Schrank) Ehrbg. 
C. parvulum Näg. 
C. peracerosuin Gay 
C. pseudolunula Borge 
Coelastrum microporum Näg. 
C. scabrum var. torbolense Kirchner 
Crucigenia telrapedia (Kirchner) 
W . et G. S. West 
Gloecystis ampla Kütz. 
Gonium pectorale Müller 
Hormidium rivulare Kütz. 
Kirchneriella lunaris (Kirchner) Moeb. 
Pandorina morum (Müller) Bory 
Pediastrum Boryanum (Turp.) 
Menegh. 
P. clathratum var. duodenarium 
(Bailey) Lemin. 
P. duplex Meyen 
— var. clathratum AI. Br. 
— var. genuinum AI. Br. 
— var. gracillimum W. et 
G . S. West 
— var. microporum AI. Br. 
— var. reticulatum Lageih. 
— — f. rectangulare Bohlin 
P. simplex var. radians Lemm. 
P. tetras (Ehrbg.) Ralfs 
Scenedesmus acutus Meyen 
S. armatus Chod. 
S. ecornis (Ralfs) Chod. 
S. falcatus Chod. 
S. opoliensis P. Rieht. 
S. quadricauda (Turp.) Br6b. 
S. So6i Hortob. 
S. spinosus Chod. 
Staurastrum paradoxum Meyen 
























































M y c o p h y t a 
Asterothrix rhaphidioides (Reinsch) 
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TO FLESHY FRUITS 
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The presence of g r ow th - and germinat ion inhibitors in f ru i t juices is a 
we l l -known fact f o r a long t ime, and there are numerous publications re -
gard ing this problem. Howeve r , studying and comparing the results of the 
works appear ing since the years of 1890, and deal ing wi th the subject, it 
became clear that in spite of the many exper imenta l works i t is v e r y d i f f i -
cult t o arr ive at de f in i te conclusions and the prob lem of the ex istence and 
mechanism of the »b lastochol ines« is actually not dissolved. 
The numerous contradictions of the l i terary data suggested f i rst of all to 
attempt again to approach the prob lem w i th modern methods. Further in-
vestigations w e r e reasonable also by the fact that several natural g rowth in-
hibitors f r o m v e r y d i f f e r en t parts of plants have been demonstarted in the 
recent years, and it seemed to be v e r y interesting t o see, i f there be any re -
lat ion be tween the g rowth inhibitors in f leshy fruits and the above ment ioned 
substances? The inhibitors of f ru i t juices seemed to be wor th wh i l e to sub-
mi t to a more detai led examinat ion because of their great theoretical interest 
and severa l practical connections too. 
Material and method 
The examinations were made with 26 different fleshy fruits with very diverse 
morphological structure, belonging to 10 families. The ether-extracta'ble, acidi-
ferous inhibiting substances of fruit juices were chromatographed with isopropanol: 
ammonia: water ( 1 0 : 1 : 1 ) solvent, on Sch & Sch paper No. 2043 b. The growth 
regulator contents in the eluate of the 1 cm strips of the 20 cm chromatograms 
were analysed with straight growth wheat coleoptile sections and Papaver seeds. 
These biological tests were carried out as described in our earlier papers (8, 9). 
Results and evaluation 
I. The results of the bio-assay fa i r ly resemble each other. Accord ing to 
the exper imenta l data, general ly f i v e act ive zones w e r e separated on the 
chromatograms obtaiend f r o m the ether extract of the f ru i t juices examined, 
and four of them have usually inhibitory e f f ec t . 
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In the sector between Rf 0,0 to 0,3 of the chromatograms generally two 
inhibiting zones of a milder activity could be observed which in many cases 
were replaced by slightly stimulatory spots. On some of the chromatograms 
growth promoting action due to indole-3-acetic acid at Rf 0,35 to 0,40 is dis-
cernible. However, in most of the fruits examined in full maturity state no 
auxin is detectable (9). 
A strong inhibition appeared on the chromatograms of all the fruits bet-
ween Rf 0,60 to 0,85. The very effective substances located here and playing 
the main role in the inhibition of fruit juices were summarized under the 
name of »/^-inhibitor complex- after BENNET CLARK and KKFFOHD (3). On 
the chromatograms great inhibitory effect is shown immediately behind the 
front line (R 0,9 to 1,0) too. Since the /^-inhibitor complex and the inhi-
bitors at the front line are present in all the fruits examined, it may be 
rightly supposed that the well-known inhibiting effect of the fleshy fruits is 
to be attributed first of all to these substances. 
Now the question arises, by which substances are caused the inhibiting 
zones observed in the various chromatograms? Therefore, in the course of 
the successive examinations the chemical identification of the inhibiting sub-
stances, separated from fruit juices, were attempted, so far as this can be 
realized in the frame of the method of paper chromatography. 
II. The identification of the ether-extractable, biologically active sub-
stances of fruit juices was attempted with three fleshy fruits: lemon (Citrus 
medica L.), apricot (Prunus armeniaca L.), and straw berry (Fragaria cmanassa 
Duch). In addition to the numerous chromatograms obtained from the ether 
extracts of these three fruit juices, some chromatograms of other fruits 
were also available for the chemical identification. The estimation of the 
inhibiting spots was carried out on the basis of the relative and absolute Rf 
values observed in various solvent system, the UV fluorescence, the biolo-
gical effect, and the qualitative reactions given by spraying reagents, fur-
thermore by comparison with the properties of the control synthetic com-
pounds. 
1. As the results proved the inhibiting zones near the start line are 
caused mainly by the well-known short chain carboxylic acids (malic-, 
tartaric-, succinic-, citric acid etc.) and the ascorbic acid, as well as the 
tannic acids in fruit juices. 
As to the biological effect, it became sure that the short chain organic 
acids in higher concentrations exert an inhibiting effect whereas in lower 
concentrations they promote the growth of coleoptile sections and Papaver 
embryos, however, in similar concentrations the biological activity of the 
single acids is different (Fig. 1. and 2.). 
Consequently, the inhibiting effect of the aliphatic acids is consider-
ably only in acidic fruits, even in these cases it is less significant than that 
of other inhibitors. On the other hand, in less acidic fruits the effect of 
these acids may be stimulatory. According to the experiments the mixtures of 
aliphatic acids exert greater inhibiting activity than the single acids parti-
cipating in it (Fig. 3). There is no relation between the pH of the solution 
of acids and acid mixtures respectively, and their biological activity. 
Tannic acids also inhibit growth in higher concentrations, however, in 
lower concentrations their effect turns into promotion (Fig. 4). No significant 
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Fig. 1. Elongation of coleoptile sections in different concentrations of short cha in 
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Fig. 2. Root-growth of Papaver seedlings in different concentrations of short 
chain organic acids (Average of 3 parallels). 
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role can be attributed to these substances in the inhibition of f ru i t juices, 
even in some cases, owing t o their fa ir ly l ow concentration, they rather sti-
mulate than inhibit growth and germination. Because of their relat ive slight 
ef fect iveness chlorogenic- and caf fe ic acids — to which a remarkable role 
was ascribed earl ier (1) — can in no case be considered to be one of thej 
main inhibitory factors in f ru i t juices (Fig. 5). 
é U 
I " 
io »1 r. 
Fig. 3. Elongation of coleoptile sections in mixtures of aliphatic acids (5.10—3 M). 
Average of 3 parallels. 
M = malic acid, T = tartaric acid, Su = succinic acid, C = citric acid, 
A - ascorbic acid. 
In addition to the aliphatic and tannic acids, amino acids and other sub-
stances may also contribute, to a certain extent, to the inhibiting e f f ec t appear-
ing on the lower sector of the f ru i t chromatograms (R f 0,0—0,3), however , 
they can not be regarded as important inhibitors. 
2. The examinations of qual i ty and properties of the substances of the 
^-inhibitor complex yielded bhe fo l lowing results: 
The substances located in the /¡-inhibitor zones, in consequence of their 
solubility, thermostability, sensitivity to alkalines and peroxides, fur ther 
their weak acidic character and strong biological activity, can be ident i f ied 
wi th the KöCKEMAN's »b lastochol ine« (6). I t was also demonstrated that 
the activity of the /^-inhibitors is by no means attributable to the acid 
ef fect . On the other hand, even if the eluate of the ^-inhibitor zone is h ighly 
diluted it does not promote prowth (Fig. 6), thus this group of compounds 
do not contribute to the st imulatory e f fect exerted by highly diluted f ru i t 
juices. 
A s regards the chemical determination, the /^-inhibitor complex proved to 
be a mixture of several closely located aromatic acids and their derivatives, 
respectively. The combination of this inhibitor complex and the quantita-
t ive proportion of its components are not the same in the various f ru i t spe-
cies, but in all the cases the inhibitors invo lved proved to be related com-
pounds belonging to benzoic- and cinnamic acid derivatives. According to 
the results no indolic compounds take part in the ^-inhibitor complex of 
f leshy fruits. 
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Fig. 4. Elongation of coleoptile sections in different concentrations of gallic acid 
(A) and tannic acid (B). 
o 
DILUTION OP TUC STDNDQRO SOLUTION 
Fig. 5. Elongation of coleoptile sections in different concentrations of chlorogenic-
and caffeic acid. (Standard solution: 3 g fresh weight of coffee beans per ml). 
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Fig. 7. Growth reactions of coleoptile sections in range of I A A concentrations, 
without and with ^-inhibitor of Citrus medica (C), Fragaria ananassa (F) 
and Prunus armeniaca (P). (Average of 2 parallels). 
Fig. 6. Elongation of coleoptile sections in different dilutions of the eluate of the 




G R O W T H - I N H I B I T I N G . S U B S T A N C E S I N F L E S H Y F R U I T S 47 
In the //-inhibitor zone of the three f rui ts analyzed in detail ( lemon, 
apricot, and straw berry ) the fo l l owing substances could be detected: cou-
marin, o-coumaric acid and presumably ferul ic- and cinnamic acid as cou-
marin derivatives, whereas salicylic acid and possibly m-oxy-benzoic acid 
as benzoic acid derivatives. F rom the //-inhibitor complex of apricots be-
sides two still unknown inhibitors were sperated. I t is l ikely, that in addi-
tion to the above-enumerated substances other compounds may also occur. 
The action of these inhibitors is synergistic. 
Investigating the mechanism of action of these substances it became 
evident that the inhibitors prevai l ing in the eluate of the of the //-inhibitor 
complex are auxin-antagonists. Fig. 7 shows that the strong (about 30 % } 
Fig. 8. Common effect of ^-inhibitor, IAA , and cysteine on the elongation of cole-
optile sections. The ^-inhibitor spot was eluated with 0,5 ml I A A + 0,5 
ml 10—3 M cysteine. (Average of 2 parallels). 
inhibiting activity of the eluate of the //-inhibitor spot can not be stopped 
by adding more auxin, and nor can it be influenced by the presence of — S H 
compounds (Fg. 8). Accordingly, the inhibiting act iv ity of the //-inhibitor 
complex is not attributable to — S H blocking. 
Comparing the results wi th the l iterary data, it seems v e r y l ikely, that 
the //-inhibitor complex demonstrated in fruit juices and the compounds of 
the //-inhibitor zones observed in the same position on ehromatograms of 
other parts of plants (2, 3, 4, 5, 7, 8) are related. 
3. Estimating the substances of the inhibiting zone along the f ront l ine 
i t became evident that it contains the essential oils of the f leshy fruits. Accord-
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ing to the bio-assays the ef fect iveness of the volati le oils in fruit juices is 
about equal to that exerted by benzoic- and cinnamic acid derivat ives, 
therefore they are one of the main inhibitory agents in f leshy fruits. 
I I I . Further examinations proved that in the juice of lemon frui ts 
containing germinated seeds and seedlings respectively, the concentration 
of /¿-inhibitor complex and essential oils is decreased in a great extent (12). 
IV . Ether extract of f leshy fruits in d i f f e rent stage of maturity were also 
chromatographed and bio-assayed to study the change in concentration of 
their growth-regulat ing substances in the course of the ripening. The re-
sults are the fo l lows: 
1 a » k 5 
R I P E N I N G DCft lOD 
Fig. 9. Changes in concentration of the ^-inhibitor complex and of essential oils 
of cherries, goose-berries and straw berries, during the ripening, 
full line: biological effect of the /(-inhibitor complex at different times of 
the ripening period 
broken line: biological effect of essential oils at different times of the 
ripening period. 
During the r ipening the high I A A content of the developing young frui ts 
gradually diminishes and it can usually be no more detected when the frui ts 
are quite ripe. 
In some of the young fruits the /¿-inhibitor complex accumulates in 
inhibitory amounts relat ively earl ier and in others later, and reaches its ma-
x imum in the entire ripe fruits (Fig. 9). Hence, the separation of these inhi-
bitors is most adventageous when the fruits are in the state of full maturity. 
The amount of the essential oils in the fruits also begin to accumulate in 
inhibitory concentrations towards the middle of the ripening period and the 
largest amount may be found in ful l maturity state (Fig. 9). 
The detailed analysis of the /¿-inhibitor complex of some frui ts is in 
progress. 
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EFFECT OF AEROB IC AND ANAEROBIC CONDIT IONS 
ON THE ION UPTAKE OF RICE1 
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It is well-known that there is a close correlation between the nutrient 
uptake and the presence of 02. The greater part of the examinations concern-
ing the role of 0„ played in the ion absorption of the root has been carried 
out in water culture. All the experiments prove that the aeration of the nut-
rient solution considerably enhances the ion uptake. The precise process of 
the ion uptake, in spite of the numerous investigations, is still unkown. One 
of the most commonly accepted concepts of the ion uptake is that of 
LUNDEGARDH (3) whereby the uptake of the anions is an active process 
requiring energy, while the cations get passively into the cells, strictly accord-
ing to the electrostatical laws. 
LUNDEGARDH'S original classical scheme for ion uptake assumes the for-
mation of an Os gradient between the surface of the root and the central 
tissue cylinder, i. e.-the concentration of 02 progressing from the outer 
medium, is gradually decreasing in the tissues of the root. In rice due to the 
flooding anaerobic conditions are formed within a few days m the environ-
ment of the root (14), consequently the above-mentioned gradient 02 can not 
be formed. The present paper aims not at expounding in details the various 
theories, so much however, has to be mentioned that in the case of rice 
LUNDEGARDH'S earlier described scheme, concerning the ion uptake is 
hardly conceivable. LUNDEGARDH'S concept has been further developed, some 
authors refuted, several new similar (3, 4) and different theories were put 
forward. In one respect, however, almost every theory agrees l. e. the pre-
requisite of the process is the presence of 02 (5, 6, 11, 15). 
Studying the nutrient uptake it was pointed out that the O, requirement 
of certain plants is different and in many a case not the partial pressure 
of O but the speed of its diffusion is decisive whereon the continuous 
supply depends. It was found that numerous species are able — though slowly 
_ to take up nutrients, grow respectively even in an evironment at 0,5 /d 
level of O,.. 
1 The experiments were made in the Alsógöd Biological Station of the EÖTVÖS 
H Univereity of Sciences in Budapest. 
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The re are such plants whe r e practically anaerobic conditions preva i l in the 
env iroment of the root. H e r e belong f irst ly the aquatic and marshy plants 
of which the rice plant is v e r y important. A s it is we l l -known the rice plants 
— anyhow the sorts g rown in this country — require irr igat ion f o r the most 
part of their g row ing period. In the soil anaerobic conditions are f o rmed 
ivithin a f e w days fo l l ow ing the f looding (14). 
Bear ing in mind that the l i f e processes in the roots are genera l ly bound 
to the presence of O.,, the question arises whe the r the 0 „ of the env i ron-
ment is needed to the ion uptake and incorporation in the rice root under the 
anaerobic conditions f o rmed in the rice fields, i. e . in what w a y the ion up-
take occurs. The l i terature re lat ing to this subject-matter is fa i r ly incomplete 
and in many cases is contradictory (12, 18). T h e exper iments re f e r but to cer -
tain f ragmentary examinat ions (1, 16) and no e f f o r t s have made to t ry 
to f ind a connection between the characteristics of the metabol ism 
and the ion uptake of the r ice-root. Genera l ly the uptake of such ions has 
been examined which are analyt ical ly easi ly determined but for the t ime 
be ing they have no decisive s igni f icance in the metabol ism of the plants. 
T h e present paper aims a t the elucidation of the ro le of 0 „ p layed in the 
nutrient up-take, namely in the N and P up-take part ly under aerobic and 
part ly anaerobic conditions. Account relat ing to the role p laved by the 
O, of the env i roment in the incorporation of the substance wi l l be g i ven 
in an other paper. 
Material and method 
i , T h ! e e x p e r i m e n t a I Plants were grown in half sterile sand culture The seeds 
before being sown were swollen, i. e. pre-germinated in petri dishes till the burst-
ing of the seed-coats. Til l germination of the seeds a moisture corresnonding to 
80 /o water capacity of the sand was secured, then followed a shallow flooding. 
l r °? i overground organs of the rice-plants treated in this way de-
vGiopcu wen. 
N„F™AF,TER ,th.e heterotrophic stage the plants were placed from sand in HOAOLAND'S 
J Ï Ï E f ï f°F c o n t r o l - ^ l e y was grown under identical circumstances but 
I n ^ e r e n c e t h e i o n u P- l a ke was made on the basis of the con-
sumption of the culture medium comparing the P and N content of the culture 
n f i r b e ! , i n n m g «4>d «nd of the experiment. The concentration of the 
m i n t C S T t T e , o i ^ e experiment were chosen so that the single ele-
S p t a l f ° I 1 t h e g n d o i , t h e experiment in measurable quantitv. 
J a h U y P w n h a S N t S , £ f o n W , t h F , S K E " S U B A R 0 V S m e t h 0 d a n d t h e N H ~ N Photometri-
, T h e aerobic and anaerobic conditions in the culture were secured by bubbling 
n , t r o g e n g a s respectively. The bacterial infection has been taken into consi-
Î ^ cVuJZZ c a s e ' c o ! f ^ u t m l - v t h e d u r a t i on of the experimental time in the 
i f maximally 8 hours. 50 plants were used in the examinations, re-
peated thrice. The temperature during the experiment fluctuated between 20—22 C°. 
Experimental results 
First ly the uptake of the two important nutrients i. e. N and P was 
examined. A s i t is seen in Fig. 1. in the bar ley the aeration favourab ly in-
f luences the nutrient solution, due to the anaerobic conditions formed, con-
siderably inhibits the pu-take of both P and N. In the case of the r ice the 
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e f f e c t of aeration is not posi t ive at ail, s imultaneously the ion up-take is 
not inhibited by the anaerobic condit ions either. So a considerable d e f e r e n c e 
is shown between the aerobic and anaerobic circumstances in the ion up-take 
of bar ley snd rice. 
Th is e xpe r imen t w a s repeated ly carried out on d i f f e r en t sorts of r ice in 
order to see the possible d i f f e rences between. Accord ing to the data of Fig. 
2 3 the d i f f e r en t sorts react in almost the same w a y to the aerobic and 
anaerobic condit ions respect ive ly . 
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Fig. 1. Effect o f aerobic and anaerobic conditions on the ion up-take of barley 
and rice 
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Fig. 2. Effect of aerobic and anaerobic conditions on the PO4-P up-take of 
different rice sorts 
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In a single sort — Linia 45 — could be noted a small , f avourab le e f f e c t oi 
the oxygen bubbl ing. 
T h e remova l of the overground organ or its f l ood ing changes the condi -
t ions of the ion up-take. Under anaerobic circumstances the ion up- take of 









Fig. 3. Effect of aerobic and anaerobic conditions on the NH t -N up-take of 
di f ferent rice sorts 
time, and at the same t ime the aeration f a vourab l y e f f ec ts the nutr ient 
up-take (Table 1.) 
Tab. 1. The effect of the extent of the immersion on the ion up-take of rice 





On.y the root immersed in the culture solution 
About 2/3 of the overground shoot immersed 
in the culture 
Plant totally immersed 
Root deprived of the overground shoots in the 
culture 









The ion up-take of wate r - l ogged rice-plants in aerated med ium seems to 
ue favourable , however , other l i fe-processes as i t w i l l be la ter pointed out 
are not be considered optimal. T h e nutr ient up-take of comple te ly wa t e r -
logged plants in anaerobic med ium is intensive ly inhibited. 
Evaluation of results 
Compar ing the exper imenta l results and the l i terary data natural ly the 
question arises of the rice essential ly be a plant in need of 0 2 o r in con-
trast to other plants it requires anaerobic condit ions in the env i r onment of the 
roots. 
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As we have seen in intact plants the aeration did not prove to have 
positive effect (Fig. 1—2—3). On this basis the eronneous conclusion may be 
drawn that the rice is a plant not requiring 02. By removing the overground 
organ the conditions for the up-take were completely changed which drew 
our attention partly to the 0 2 requirement, partly to the important role of 
the shoot. 
As the root can not get the oxygen needs from its immediate environ-
ment, likely this task is carried out for the most part by the overground 
organs. On the basis of these considerations our experimental results can 
be well explained. The ineffectiveness of both aerobic and anaerobic condi-
tions in intact plants and the favourable effect of aeration in the case of 
roots deprived of the shoot, can be interpreted by the fact if the oxygen 
transport of the shoot is sufficient the metabolic processes of the roots are 
insignificantly influenced by the oxygen conditions of the environment. The 
anaerobic circumstances may be indirectly injurious to the rice (2) when the 
toxic substances disturbing the metabolic processes are accumulated in the 
immediate vicinity of the root. 
It is well-know that in the root, shoots and leaves of the rice plants large 
intercellulars i. e. aerenchymes are found which secures partly the floating 
and partly the oxygen supply. The latter seems to be decisive in the case of 
rice as indicated by our anatomical (Fig. 4, 5 and Table 1). 
Fig. 4. Cross-section of rice root Fig. 5. Cross-section of rice leaf-sheath 
These experimental data confirm the assumption that the oxygen is 
required not alone for the germination of the rice as explained by ERUGEN 
(7) but also in later developmental stages. Thus the earlier concept that rice 
is a plant requiring no oxygen, is wrong. 
Practically it is known that the stagnant oxygen-poor water, especially 
in case of high irrigation is unfavourable for the rice (17). On the basis of our 
experiments may be explained so that partly the oxygen transport in the 
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shoots is rendered difficult partly the irrigation water may produce metabolic 
disturbance in the rice-plants consequently the equilibrium of the biochemical 
processes is disturbed and the hydrolytic processes prevail. 
This phenomenon raises a problem very interesting both theoretically 
and practically, namely why is irrigation essentially needed for the rice as it 
can be considered neither a water- nor a marshy plant (17). In this respect 
the literature offers very few references and explanations and so the ques-
tion can be still considered open (10). 
Bearing in mind the results of our experiments it can be stated that 
every such agrotechnical procedure like high irrigation following germination, 
giving preference to other view-points e. g. weeding, is unable to secure the 
necessary aerobic conditions for the young plants may have an injurious and 
inappropriate effect on the further development of the rice. 
Summary 
The roots of the rice can not fully obtain its (X requirement from en-
viroment. The anaerobic conditions due to the flooding bring about a special 
situation in the mineral nutrition of the rice whereof several problems are 
to be still cleared up. Our experimental results from examinations of young 
ulants support the concept that aerobic or anaerobic conditions respectively, at 
the level of the root, do not affect the intensity of N and P up-take in intact 
plants. Removing or immersing the shoot the aeration will turn to positive 
effect, consequently the biological processes occurring in the rice-root and di-
rectly related to the nutrient up-take are in need of O,. If the supply of 
Oa, due to high irrigation, is not sufficient, the ion up-take is unfavourably 
affected. High flooding is unfavourable from view point of up-take but par-
ticularly from that of incorporation even in medium rich in O.. 
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UNTERSUCHUNGEN ÜBER DIE ENTGIFTUNGSPROZESSE 
DES A M M O N I A K S BEI RE ISPFLANZEN 
(Das physiologische Studium der Reispflanze III.) 
Von 
F. ZSOLDOS 
Pflanzenphysiologisches Institut der Universität, Szeged 
(Eingegangen am 20. Mai, 1958) 
Einleitung 
Das Problem der Ammoniakentgiftungsprozesse hat die Forscher seit 
langem beschäftigt. Schon BOUSINGOULT (3) fiel es auf, dass in keimenden 
Samen beträchtliche Mengen Asparagins angereichert sind. Nach seinen An-
gaben ist das Asparagin in Pflanzen analog dem amid, nämlich dem Carb-
amid, im Organismus der Säugetiere, d. h. eine Bindungsform des Ammoniums, 
die für den lebenden Organismus giftig ist. Bis in die letzte Zeit hat man 
den Säureamiden, sowohl dem Asparagin als auch dem Glutamin, in der Ent-
giftung des Ammoniaks eine ausschliessliche Rolle zugesprochen (1, 9, 3), 
einzig MOTHES und Mitarbeiter (6, 10, 14) erwähnen die Möglichkeit, dass 
eventuell auch andere Aminosäuren oder stickstoffhaltige Verbindungen an 
diesem Mechanismus beteiligt sein können. MOTHES (7) erachtet sowohl funk-
tionell als auch biosynbhetisch einerseits auch das Citrullin und andererseits 
das Allantoin oder die Allantoinsäure, die in Pflanzen verhältnismässig reich-
lich vorhanden sind, dem bei Säugetieren anzutreffenden entgiftenden Carb-
amid als gleichwertig. 
Besonders interessant erschien die Untersuchung der Frage im Falle ty-
pisch ammophiler Pflanzen, z. B. des Reises, und zwar vor allem deshalb, weil 
dieser Pflanze infolge ihrer speziellen Lebensbedingungen (Bodenüberschwem-
mung) während eines grossen Teiles der Vegetationszeit lediglich reduzierte 
Stickstoffformen (Amonniak) zur Verfügung stehen (8) und sie andererseits 
sehr hohe Stickstoffmengen ohne jegliche schädliche Folgen toleriert (11, 12). 
Die Frage der Ammoniakentgiftung beim Reis hat als erster MALAVOLTA (5) 
untersucht. Er machte auf die äusserst interessante Tatsache aufmerksam, 
dass bei den Reiskeimpflanzen der Entgiftungsprozess durch Amidbildung 
fehlt. Nach seiner Meinung wird diese Rolle teilweise von der Reoxydation 
des Ammoniaks zu Nitrat übernommen. In Anbetracht dessen, dass der 
ganze Entgiftungsprozess nicht allein mit einer Oxydation des Ammoniaks zu 
Nitrat zu erklären ist, haben sich weitere eingehende Untersuchungen der 
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Frage als nötig erwiesen. Ausgehend von der Vermutung , dass d ie ersten 
Produkte der Ammon iaken t g i f t ung wahrscheinl ich den alkohol lösl ichen St ick-
s t o f f f o rmen zugehören, haben w i r unsere Untersuchungen in erster L in i e 
mit Bezug auf diese Frage angestel lt . 
M a t e r i a l u n d M e t h o d e n 
Die Versuche wurden an 14 Tage alten, in Sandkulturen gezogenen Reis-
pflanzen vorgenommen, die nach dem Auskeimen bis zu 0,5 cm Höhe unter Wasser 
gesetzt wurden. Die Nährstof fe waren (nach Mitscherlich) vor d e n Aussäen dem 
Sande untermengt worden. A ls N-Quelle wurde lediglich Ammoniak-N — in 
den Versuchszwecken entsprechenden Mengen — benutzt; so haben sich die 
Pflanzen während der Vorkuttur bei Anwesenheit von verschiedenen NH : i-N-Men-
gen entwickelt. Die NH 3 -N-Werte sind in mg pro P f lanze angegeben. Die freien 
Aminosäuren wurden mit Aethanol aus den Objekten extrahiert und die 20 ctg 
Frischgewicht entsprechenden Extrakte auf Sch. & Sch. 2043 B-Papier gegeben. 
Die viergliedrigen Rundfilterchromatogramme wurden mit einem Solvens aus 
Phenol: Wasser : Butanol : Eisessig (16 :16 :128:40 ) laufen gelassen. Als Entwickler 
diente eine 0,2% ige Ninhydrin-Acetonlösung. Entvicklungsdauer: 20 Minuten bei 
80 °C. Die einzelnen Flecken wurden auf Grund der R i -Wer te und durch Vergleich 
mit Standard-Aminosäurelösungen identifiziert. Die quantitative Auswertung ge-
schah mit der modifizierten photometrischen Methode von Fischer (4). Die Unter-
suchungen wurden in drei Parallelserien an j e 100—150 gleichmässig entwickelten 
Reispflanzen wiederholt. Der Versuchsfehler betrug — auf Grund von Serien-
bestimmungen — nicht mehr als + 2,5%. 
Versuchsergebnisse 
Der in verschiedenen Mengen zugegebene A m m o n i a k - N übt — w i e aus 
Tabelle 1 hervorgeht — e inen bedeutenden Einf luss auf d ie Zunahme des 
Fr isch- und Trockengewichtes aus (Tabelle 1). D ie ungünstige W i r k u n g 
Tabelle 1. Die Wirkung äusserlich verabreichter, verschieden grosser N H : r N -









Wurzeln Triebe Wurzeln Triebe 
1 0 (kontrolié) 3,35 7,20 0,1537 0.1373 0,2910 
2 0.80 3,20 7,40 0,1895 0,1954 0,3849 
3 2,40 3,10 7,50 0,1798 0,2267 0,4065 
4 7,20 2,70 7,45 0,1560 0,2151 0.3801 
5 21,80 2,00 7,25 0,1070 0,1870 0,2940 
ste igender A m m o n i a k - N - D o s e n macht sich in erster L in i e an den Wur z e ln 
bemerkbar , während sie an der Tr ieben wen i g e r zum Ausdruck kommt . Auch 
die Ergebnisse der Wachstumsmessungen ze igen deutl ich d ie an den Wur z e ln 
zustandegekommene Wachstumsredukt ion (Abb. 1 und 2). 
In Abhäng igke i t v o n der Höhe der Ammon iakgaben sind auch d ie quan-
titat iven Veränderungen der e inzelnen f re ien Aminosäuren sehr verschieden 
(Tabelle 2). D ie M e n g e der verschiedenen Aminosäuren e r fähr t im grossen 
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und ganzen entlang der Sättigungskurve eine Aenderung; eine Ausnahme 
bilden vor allem das Alanin und die mit X bezeichnete Substanz, wahrschein-
lich ein Peptid. Die Werte des letzteren sind — in Ermangelung einer Stan-
dardkurve — nicht mitgeteilt. 
Abb. 1. Die Wirkung verschiedener NH : rN-Mengen auf das Wachstum von 
Reispflanzen 
1 = Kontrolle. 2 = 0,80 mg NH3-N pro Pflanze. 3 = 2,40 mg NH3-N pro Pflanze. 
4 = 7,20 mg NH.i-N pro Pflanze. 5 = 21,80 mg NH:,-N pro Pflanze. 
Abb. 2. Die Wirkung verschiedener NHa-N-Mengen auf das Wachstum von 
Reispflanzen 
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Auswertung der Ergebnisse 
Die auf die Wirkung von äusserlich verabreichten hohen Ammoniak men-
gen in Erscheinung tretende Veränderungen des Alanins haben unsere Auf-
merksamkeit auf einen bisher kaum bekannten Weg der Ammoniakentgiftung 
gerichtet. Nach den angeführten experimentellen Angaben wird es wahr-
scheinlich, dass beim Reis — ausser der üblichen Entgiftung in Amidform 
— auch das Alanin in diesem Prozesse spielt. Es können bemerkenswerte 
Vergleiche zwischen der Trockengewichtsvermehrung der einzelnen Organe 
(Tabelle 1) einerseits und der quantitativen Veränderung der Aminosäuren 
andrerseits (Tabelle 2) angestellt werden. Wie ersichtlich, rufen äusserlich 
zur Anwendung gebrachte, hohe Ammoniakdosen beträchtliche Wachstums-
störungen hervor (Abb. 1 und 2). Diese Erscheinung macht sich vor allem an 
Tabelle 2. Veränderung des Gehaltes an freien Aminosäuren in Reiswurzeln auf 










Histidin Leucin Thyrosin Valin 
1 0 (kontrolié) 95 190 160 170 70 105 60 
2 0,80 190 190 19C 175 81 125 65 
3 2,40 306 215 200 225 80 165 70 
4 7,20 510 228 290 240 100 170 85 
5 21,80 502 220 150 240 120 180 86 
den Wurzeln bemerkbar und kommt besonders dann stark zum Ausdruck, 
wenn die Synthese der Aminosäuren, in erster Linie die des Alanins — wahr-
scheinlich wegen der Anreicherung des NH3 in den Wurzeln — gehemmt ist. 
Bei dem sehr hohen äusseren Ammoniakniveau (21,8 mg NH3-N pro Pflanze) 
ist ein weiterer Anstieg der erwähnten Aminosäuren nicht festzustellen, wor-
aus wir schliessen, dass hier der Entgiftungsmechanismus schon nicht mehr 
aktiv ist und die Pflanze bereits unter ernsten Stoffwechselstörungen leidet, 
die wahrscheinlich als Ergebnis der NH3-Anreicherung in Erscheinung treten. 
Mit Recht ist — gestützt auf unsere früheren, hier nicht erörterten Un-
tersuchungen — anzunehmen, dass den Zusammenhang zwischen der quan-
titativen Alaninveränderung und dem in der Pflanze vorzufindenden NH3 ein 
reziproker ist. Unsere experimentellen Daten lassen also vermuten, dass 
in der Wurzel der Reispflanze in der sogenannten Ammoniakentgiftung 
ausser dem allgemein akzeptierten, mit der Amidbildung gekoppelten Me-
chanismus, auch das Alanin beteiligt ist. 
Das Alanin ist ein vorzügliches Atmungssubstrat, wie auch die Unter-
suchungen von TANG und Mitarbeiter (13) erwiesen haben, und die Pflanzen 
vermögen es schnell zu verwerten, während sie ihren N-Gehalt — vermutlich 
mit Hilfe der Transamination zu übergeben vermögen. Der Detoxikations-
mechanismus ist aber — über ein bestimmtes Ammoniak-N-Niveau hinaus 
— nicht weiter zur Entgiftung fähig. Infolgedessen kann es zur Anhäufung 
schädlicher NH,-Mengen kommen, die — allgemeine Stoffwechselstörung 
und Wachstumsreduktion hervorrufend — besonders in den späteren Wachs-
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tumsstadien — mittelbare Auslösungsursache verschiedener Krankheiten 
sein können. 
Diese ammoniakentgi f tende Rol le des Alanins ist vorwiegend in den 
Wurzeln nachweisbar, während in den Trieben die Amidbi ldung domi-
niert (15). 
Auch aus dem Gesagten erhellt, dass bei verschiedenen agrotechnischen 
Verfahren, so z. B. bei der Ausarbeitung eines künstlichen Düngesystems, 
physiologische Gesichtspunkte weitgehend berücksichtigt werden müssen. 
Ob die beobachteten Erscheinungen für die ammophilen P f lanzen im allge-
meinen charakteristisch, oder aber als Artspezi f i täten zu betrachten sind, 
ist noch nicht entschieden und allgemeine Schlussfolgerungen werden erst 
wei tere Untersuchungen zulassen. 
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NO INHIBITION OF P IGMENT PRODUCTION BY D I P H E N Y L A M l N E 
IN C A N D I D A P U L C H E R R I M A (L INDNER)WINDISCH 
By 
J. ZSOLT and L. FERENCZY 
Institute for Plant Physiology of the University, Szeged 
(Received, 18, June, 1958) 
Demonstration of the carotenoid nature of pigments of red yeasts with 
simple method so far has not been possible. Methods described up to the 
present (1, 2, 3) are unsatisfactory and »we have been obliged to rely merely 
on the result of a visual observation« (3). 
The inhibition of the synthesis of carotenoid pigments by diphenylamine 
(DPA) demonstrated by several authors in bacteria, fungi and yeasts (4, 5. 6, 
7) seems to be a reliable, although indirect solution of this problem if the 
synthesis of non-carotenoid pigments of yeasts are not inhibited by DPA. 
As non-carotenoid yeast pigments alone the pigments of Candida pulcherrima 
can be taken into consideration. The pink pigments of deficient mutants or 
that of normal yeasts on deficient substrate do not occur in the taxono-
mical practice. 
4 Candida pulcherrima strains, 5 Rhodotorula species, 2 Sporobolomyces 
species and Dioszegia hungarica (8) were investigated on a sucrose-yeast 
autolysate agar (5 g (NH4),S04; 1 g KH,PO,; 0,5 g MgSO. • 7HaO; 0,1 g 
CaCl., • 2H..O; 10 g sucrose. 10 ml yeast autolysate, and 20 g agar in 1 1 tap 
water) with different quantities of DPA. Cultures were incubated at 28 -C 
(Dioszegia hungarica at 20 °C) for 7 days. The colour of the cultures are 
shown in the table: 
As it is shown, pigment production of Torulopsis pulcherrima was not 
inhibited by 20 p. p. m. DPA. At the same time the Rhodotorula species 
and Sporobolomyces pararoseus develop white colonies. There are some 
differences in the susceptibility to DPA; Rhodotorula mucilaginosa is consi-
derably resistant, whereas Dioszegia hungarica and Sporobolomyces roseus 
are extremely susceptible. 
Investigations of the cause of this differences and on the mechanism of 
the DPA-inhibition are in progress. 
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DPA conceniration 
name p. p. m. 
no 20 40 60 80 
Candida pulcherrima (Lind.) 
Windisch strain 1. rose rose rose 
strain 2. rose rose rose 
strain 3. rose rose rose 
strain 4. rose rose rose 
Rhodotorula minuta (Saito) 
Harrison red white white 
Rhodotorula gracilis 
Rennerfelt red white white 
Rhodotorula mucilaginosa 
(Jörg.) Harrison red white white white 
Rhodotorula flava (Saito) 
Lodder cream white 
Rhodotorula rubra (Demme) 
Lodder red white white 
Sporobolomyces pararoseus 
Olson et Hammer rose white white 
Sporobolomyces roseus 
Kluyver el van Niel red 
Dioszegia hungarica Zsolt red 
— = no growth 
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D I E M O L L U S K E N D E S I N U N D A T I O N S R A U M E S D E R M A R O S 
Von 
K. BÁBA 
Aus dem systematisch-Zoologischen Institut der Universität Szeged, 
(Eingegangen am 19. X I I . 1957) 
Ziel der vorliegenden Arbeit war, eine Übersicht über die Molluskenfauna 
des Inundationsraumes der Maros zwischen Makó und Szeged zu geben, über 
die sich bisher nur vereinzelte Angaben finden. Die Untersuchungen laufen 
seit Anfang 1956. 
Der Inundationsraum erstreckt sich — in wechselnder Breite — von 
den Ufern bis zu den beiderseits des Flusses entlangziehenden Schutzdäm-
men. Am schmälsten ist er bei der Maros-Mündung und breiter, oft gar 
2—3 km breit, z. B. bei Landor und Csipkés. Bei höherem Wasserstande 
in niederschlagsreicheren Jahren, so auch in der ersten Hälfte des Jahres 1956. 
zu Beginn meiner Untersuchungen, steht der ganze Wellenraum bis an den 
Fuss des Schutzdammes unter Wasser. Im Sommer tritt das Wasser allmählich 
zurück, die tiefer gelegenen Erdgruben aber sind oft das ganze Jahr hin-
durch mit Wasser gefüllt und bieten eine Möglichkeit zur Ausbildung von 
Wasserbiotopen. Die auf grossen Gebieten des Inundationsraumes, insbe-
sondere entlang der Schutzwälle befindlichen Weidenbestände (Salicetum 
triandre, Populeto-Salicetum triandre) und die teils angepflanzten gemisch-
ten Wälder können den Boden soweit beschatten, dass er nach dem Zurück-
treten des Wassers nicht austrocknet. Unter den sich so herausbildenden 
Moosrasen finden zahlreiche Schnecken (Anisus spirorbis, Planorbis Cornea, 
Acroloxus lacustris, Succinea oblonga) Zuflucht. Günstige Bedingungen bieten 
ihnen die beiden am Inundationsgebiet befindlichen Seen, die zwar von 
der Maros gespeist werden, aber dennoch eine gewisse Individualisierung 
gegenüber der Erdgruben der Umgebung aufweisen, es sind dies der Mónus-
und der SólymosSee, die nur ganz selten restlos austrocknen. 
Für eine Niederlassung der Schnecken bieten sich einerseits wegen der 
häufigen Überschwemmungen der Maros nicht die besten Möglichkeiten, 
andererseits gibt es auf dem Wellenraum Gebiete, wie baumlose Viehweiden, 
trockene gemischte Wälder und Kulturparzellen, an denen wegen der Troc-
kenheit oder dem ständigen Grasen der Tiere Mollusken nicht gesichtet wer-
5* 
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den. Ein solches Gebiet ist z. B. die grosse Weide jenseits des Strandes 
von Makó. Der Inundationsraum kann nach meinen bisherigen Erfahrungen 
faunistisch in drei Gebiete aufgeteilt werden: 
1. Die ziemlich konstante Fauna des Flussbettes der Maros, 2. die Fauna 
der Sumpfgebiete und Stillgewässer: feuchte Erdgruben sowie der Mónus-
und Sólymos-See und 3. die Fauna der trockeneren Haine und Weidenbe-
stände. welche sich infolge der Überschwemmungen sehr abwechslungsreich 
gestaltet. 
1. Im Flussbett der Maros gefundene Arten: 
Am 16. IX. 56 an den wellenbrechenden Steindämmen nahe der Mün-
dung: Theodoxus transversalis in ziemlich grosser Zahl. Oberhalb der Mün-
dung sind die Steindämme noch nicht untersucht worden. Leere Schalen von 
Lithoglyphus naticoides fand ich am 4. — 5. Flusskilometer am 8. X. 1957. 
An den Sandbänken vor dem Makóér Strand und den Hadár-Rampen (28. 
und 29. VIII. und 16. IX. 1956.) kamen 3 Unio piclorum balatonicus, 1 Unio 
tumidus zelebori und das leere Gehäuse einer Unio crassus ondavensis de-
curvatus zum Vorschein. Die Grösse entspricht den üblichen Angaben; le-
bende Tiere fand ich nicht. 
2. An feuchten Stellen gefundene Arten 
auf der Strecke von Makó bis Szeged am rechten Flussufer 
Kovács-Tanya, 28. VIII. 1956.: auf dem feuchten Boden unter Moos-
rasen kleine Planorbis corneus-Exemplare, Succinea oblonga, Zenobiella ru-
biginosa (ein verwittertes Exemplar) und zahlreich Monacha carthusiana. 
Forrai Rampe, 30. IV. 1956.: Im ausgetrockneten Röhricht 1 Vallonia 
enniensis und Monacha carthusiana. Alis den Vertiefungen der Moorwiese 
jenseits der Rampe am 29. VIII. 1956.: leere Gehäuse von Planorbis corneus, 
Anisus spirorbis und Monacha carthusiana. 
Beim Abstieg von Verebes am 28. VIII, 1956,: Aus Erdgruben Planorbis 
corneus und Anisus planorbis in auffallend grosser Menge, leere Schalen 
von jungen Z onitoides mtidus-Exemplaren, Monacha carthusiana, Cepaea 
vindobonensis und die Schale einer aus Löszboden stammenden, abgewetzten 
Vallonia pulchella. 
Am Kanal der Reisplantagen, am 29. VIII. 1956. Beiderseits des aus der 
Maros auf die Reisfelder abgeleiteten Kanales sichert das danebenrieselnde 
Wasser in den Vertiefungen ein beständiges Wasserniveau, welches grosse 
Mengen von Bulboschoenus maritimus bevölkern, Gefunden wurden: Limnaea 
stagnalis, 1 vollentwickeltes lebendes Exemplar Radix ovata, Physa acuta, 
beide zahlreich, Anisus spirorbis, Acroloxus lacustris, massenhaft an den 
unter Wasser stehenden Blättern. Am Ufer kriechen in nächster Nähe 
des Wassers Monacha carthusiana, Cepaea vindobonensis, Helix pomatia und 
Helix lutescens herum. Nach dem Austrocknen des Wassers sah ich Ano-
donta piscinalis und mehrere Unio crassus ondauensis-Exemplare und da-
neben leere Gehäuse der vorgenannten Arten. 
Mónus-See, am 30. VIII. 1956.: Tiefliegender, hie und da mit Weiden bes-
tandener Hain. Zum Vorschein gekommene Arten sind: juvenile und adulte 
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Radix ovata-, Anisus planorbis- und Anisus spirorbts-Exemplare in mässiger 
Zahl, 1 Gyraulus albus, Acroloxus lacustris von Zweigen auf dem Grunde 
des Sees, Vallonia pulchella und Deroceras laeve aus dem uferständigen Moos, 
letztere Art auch aus dem Wasser. Entlang des Ufers ferner Monacha carthu-
siana und Cepaea vindobonensis in geringer Zahl. 
Sölymos-See, am 29. VIII. 1956.: Der See, teils von Weidenbeständen 
gesäumt, teils mit flachem Uferrande, entstand vor etwa 70 Jahren an der 
Stelle einer Sandgrube, er erreicht Stellenweise eine Tiefe von 2—2,5 m. Der 
Grund ist stark verschlammt. An seinen Ufern und in den von ihm abge-
schnürten Gewässern kamen Radix ovata in grosser Menge, die Schale einer 
ausgewachsenen Radix auricularia, eine adulte Physa acuta und zahlreiche 
Acroloxus lacustris- und Planorbis corneus-Exemplare zum Vorschein. Am 
Ufer fanden sich Monacha carthusiana und Cepaea vindobonensis. Im 
Schlamme des Grundes fand ich Bruchstücke von .4nodonta-Schalen, deren 
Determinierung in Ermangelung des Apikalteiles schwierig ist. 
Auf dem Grunde einer etwa 2,5 km vom Sölymos-See entfernten, aus-
getrockneten Erdgrube konnte ich Schalen von Limnaea stagnalis, Planorbis 
corneus und Monacha carthusiana sammeln. 
3. Die Fauna der trockeneren Haine 
Strand von Makö, gemischter Wald 
Riesige Mengen von Fruticicola fruticum, Cepaea vindobonensis f. pal-
lescens auf Rubus-Blättern; zahlreiche Fruticicola-Individuen sind von röt-
licher, andere von gelblich-weisser Farbe und in beiden Farbenvariationen 
finden sich gebänderte und ungebänderte Exemplare. Sporadisch traf ich 
auch Helix pomatia an. 
In dem gemischten Walde gegenüber vom III. Dammwächterhäuschen 
kamen am 16. VIII. 1956 Vallonia pulchella, Monacha carthusiana und Cepaea 
vindobonensis zum Vorschein. Die abgewetzten Anisus spirorbis-, Physa acuta-, 
Vivipara vivipara- und Cochlicopa fubrica-Schalen dürften von der Maros 
hierhergeschwemmt worden sein. 
Angepflanzter Kulturwald etwa 1—1,5 km von der Maros-Mündung ent-
fernt, am 16. IX. 1956.: Das Gebiet steht auf einer Länge von 2—3 km von 
der Maros-Mündung aufwärts unter Bearbeitung seitens der staatlichen 
Fortwirtschaft. Meine Sammlungen nahm ich in dem das steile Maros-Ufer 
säumenden angepflanzten 4—5 Jahre alten Populus nigra-Walde vor. Dieses 
Gebiet wird von den Überschwemmungen am häufigsten getroffen. Die Bo-
denvegetation besteht vorwiegend aus Phragmites communis und Rubus. 
Auf den Rubus-Blättern kriechen Monacha carthusiana, Cepaea vindobo-
nensis und Cepaea vindobonensis f. pällescens herum, am Boden, an der 
Unterseite der Blätter haftend, fand ich mehrere Exemplare von Succinea 
oblonga, ganz frische Schalen von Cochlicopa lubrica, massenhaft Abida fru-
mentum, sowie Vallonia pulchella-, Jaminia tridens- Zonitoides nitidus- und 
Zenobiella rubiginosa-Individuen. 
Nicht zum Vorschein kam die von K. CzÖGLKR aus diesem Gebiete ge-
meldete Vivipara hungarica und Bithynia tentaculata, die wohl im Jahre 
seiner Sammeltätigkeit dort in den von der Forstwirtschaft seither trocken-
gelegten Erdgruben vegetiert haben dürften. 
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A u s w e r t u n g 
Der Inundationsraum der Maros ist — im Gegensatz zu dem der Tisza 
— der Niederlassung feuchtigkeitsliebender Arten günstig. Von den insgesamt 
gefundenen 26 Spezies ergeben die Wasser- und feuchtigkeitsliebenden Arten 
zusammen, verglichen mit den thermophilen Arten, ein Verhältnis von 21 : 5. 
Bei 58% der gefundenen Arten handelt es sich um Stylommatophoren, bei 
34 % um Basommatophoren und bei 8% um Prosobranchien. 
Dieses Ergebnis unterscheidet sich von den in der Ungarischen Tiefe-
bene im allgemeinen beobachteten Verhältnissen. L. SoÓS schreibt: .. Grund-
zug der Molluskenfauna der Ungarischen Tiefebene ist, dass die kontinen-
talen Arten stark zurückgedrängt sind und die Hauptmasse der Fauna hin-
sichtlich der Artenzahl und insbesondere der Individuenzahl die Wasserarten 
(Basommatophora) und die kiementragenden Süsswasserschnecken (Proso-
branchia) ausmachen-. Die Ursache hierfür ist in der grossen Dürre der 
Ungarischen Tiefebene zu erblicken. Das Resultat entspricht den hygrophilen 
Verhältnissen des zwischen die Schutzdämme geswängten Inundationsraumes. 
Hier sind die Feuchtigkeitsverhältnisse günstigere als in der Gesamtheit des 
Alföld im allgemeinen. Einen geeigneten Schlupfwinkel bildet dieses Gebiet 
wegen der Nähe der Maros und infolge der Überschwemmungen, die eine 
bessere Feuchtigkeit des Bodens und der Luft sichern; ein eigenes Gepräge 
verleiht der Gegend das in etwa 30—35 km Entfernung gelegene Gebirge. 
Einerseits wirkt der Umstand, dass die Maros häufig über ihre Ufer tritt, auf 
die Fauna bevölkerungsverarmend. Hieraus ergibt sich das reichliche Vor-
kommen der Anisus spirorbis, Anisus planorbis und Planorbis Cornea, die 
sich im feuchten Moose verkriechend — die Witterungsschwankungen besser 
tolerieren. Die Anpassung an die stiefmütterlichen ökologischen Verhält-
nisse beweist die Plastizität der Arten. Als beispiel hierfür möchte ich die 
bisher selten beobachtete Erscheinung anführen, dass ich die soeben erwähn-
ten Individuen und einige Acroloxus iacustris-Exemplare im August unter 
dem Moose noch lebend antraf, wo doch das Wasser sich schon im Juni 
zurückgezogen hatte. Das gleiche beobachtete ich bzgl. der Galba truncatula-
Individuen des Tisza-Ufers, die in der feuchten Erde noch 2—3 Wochen nach 
dem Verschwinden des Wassers am Leben waren. Auch die Coretus corneus-
Individuen beweisen die weitgehende Akklimatisation: in kleineren Erdgru-
ben und Tümpeln konnte ich kleine, und in grösseren grosse Exemplare ein-
holen. Diese Art reagiert auch auf das Brandigwerden des Bodens mit einer 
Verminderung der Körpergrösse. 
Auf der anderen Seite bewirken die ständigen Überschwemmungen der 
Maros auch eine Rücksiedlung und Regeneration der Fauna (z. B. Limnaea 
stagnalis, Cochlicopa lubrica). 
Die in der grössten Individuenzahl gefundenen typischen Arten sind fol-
gende: Planorbis cornea, Anisus planorbis, Succinea oblonga, Zonitoides nitidus, 
Monacha carthusiana, Zenobiella rubiginosa und Cepaea vindobonensis. Von 
diesen kann die Monacha carthusiana mit ihrer allgemeinen Verbreitung und 
ihrer hohen Individuenzahl als dominierende Art bezeichnet werden. Ein ko-
lorierendes Element auf dem Inundationsgebiet ist die schon vor min er-
wähnte, aus der Gegend um Arad abgewanderte Helix lutescens (im Reis-
feldkanal unterhalb von Makó) sowie das Vorkommen der schönen gestreiften 
Exemplare der die Haine liebenden Fruticicola fruticum (Strand bei Makó). 
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Die Feststellung der genaueren Grenzen der Artenverbreitung (Fru-
ticicola, Helix lutescens) dieses Gebietes, sowie der Periodizität betreffs des 
Mönus- und Sölymos-Sees (infolge Verdünnung des Wassers bei 'hohem Was-
serstand und Eindichtung desselben in trockenen Jahreszeiten), und in Ver-
bindung damit die Untersuchung der pH-Verhältnisse in Bezug auf das Erhal-
tenbleiben der Arten sind noch der Lösung harrende Aufgaben. 
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Von 
F. BICZÖK 
Aus dem Institut für allgemeine Zoologie und Biologie der Universität Szeged 
(Eingegangen am 2, Juli, 1958) 
Das zu den physiologischen Untersuchungen benutzte Infusorium Platyophrya 
lata Kahl wurde aus der Wurzelzone verschiedener Pflanzen gezüchtet. Die um das 
Cytostom des asymmetrischen abgeflachten Tierchens befindlichen charakteristi-
schen cirrenartigen Gebilde, die kurzen Borsten, sind ziemlich variabel. Die impräg-
nierten Bilder der in den Kulturen durch Erweichung der Pellicula und Verbreiter-
ung des Cvtoplasmas (Cortex) herausgebildeten stark metabolischen Formen sind 
nicht elektiv genug. Auch die Negativfärbung mit Nigrosin liefert keine in allen 
Fragen bzgl. der Cilien und des Cytostoms bzw. seiner Umgebung hinreichend 
deutlichen Präparate (Abb. 1.). Mit Hil fe der von COUPLAND HOLMES (12) zum 
Nachweise der peripheren Nervenstrukturen ausgearbeiteten Cholinesterase-Technik 
gelang es die Basalkörperchen ziemlich gut sichtbar zu machen (Abb. 2.) und so 
ein klares Bild über die Umgebung des Cytostoms zu erhalten. Auf diese Weise 
traten die spiral rechtsdrehenden Cilienreihen, die neben dem Mundspalt befind-
lichen 6—8 cirrenartigen Gebilde und auch die Zahl der kurzen Borsten deutlich 
hervor 
Die Bewegung der stark metabolistierten Tiere, ihre Kontraktionserscheinungen. 
Reizreaktionen und Ernährungsweise wiesen zahlreiche individuelle Merkmale auf. 
Diese Eigentümlichkeiten sind auch von zellphysiologischem und allgemein biolo-
gischem Gesichtspunkte beachtenswert, weshalb ich sie in verschiedenen Kulturen, 
die in Wurzelextrakten weitergezüchtet wurden, eingehender untersucht habe. In 
der vorliegenden Arbeit möchte ich nur auf die wichtigeren Beziehungen der 
Ernährung hinweisen. 
D i e Ernährung der Platyophrya lata ist e ine e igentümliche Erscheinung 
unter den Protozoen, denn die unter günstigen Lebensbedingungen haupt-
sächlich Bakter ien und Flagel laten (Bodo, Cercobodo, Monas usw.) ve rzeh-
renden T i e re ver t i l g ten in den Kulturen, nachdem die natürl iche Nahrung 
stark abgenommen hatte, andere CUiaten (Uronema marinum, Cyclidium glau-
coma), sehr selten Vorticella, f e rner Colpoda-Arten und wenn auch diese zur 
Ne ige gegangen waren, ihre eigenen Cysten und akt ive arte igene Indiv iduen. 
In einzelnen Kul turen kamen auch einige Diatomen und Testazeen an die 
Reihe. In Kulturen, we lche reichlich Nematoden enthielten, w a r sehr häuf ig 
zu beobachten, w i e d ie Platyophrya-Exemplare die geschwächten oder ab-
gestorbenen Würmer , d ie ein Drei faches ihrer e igenen Körper länge erreichten, 
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zu verschlingen »versuchten-. Meine in Verbindung mit der Ernährung ge-
machten Beobachtungen möchte ich vor allem vom Gesichtspunkte der Nah-
rungsauswahl zu beleuchten versuchen. 
1. A u s w a h l der N a h r u n g 
Diese Frage hat die Aufmerksamkeit zahlreicher Forscher auf sich gezo-
gen (1, 2, 9). Ihre Untersuchungen haben fast eindeutig zu dem Ergebnis ge-
führt, dass die Versuchstiere zwischen verschiedenen Nahrungssorten un-
terscheiden: »Wir sehen jedenfalls, dass die Nahrungsauswahl bei den Proto-
zoen die Regel ist« (2). 
w 
• H ^ l H 
Abbildung 1. 
In unserem Fall erweist sich diese Frage als problematisch, deshalb habe 
ich zu ihrem Studium in Graswurzelextrakten die folgenden Kulturen ein-
gestellt: 
a) Aus der Rhizosphäre isolierte Platyophrya iata-Kulturen, die als 
Nahrung ebenfalls aus der Rhizosphäre stammende Bakterien enthielten, 
b) ähnliche Kulturen mit bakterienfressenden Colpoda inflata (im Ver-
hältnis 3 :1), 
c) ähnliche Kulturen wie unter ~a« mit reichlich an faulenden Pflan-
zenteilen gezüchteten Nematoden. 
In den ersten Tagen war festzustellen, dass die Versuchstiere der »a—, 
»b<— und »c—Kulturen sich bei der Bakteriennahrung in normaler Weise 
vermehrten. 
In den ~b—Kulturen hatten die beiden Ciliatenarten die Bakterien als-
bald aufgezehrt. Letztere hatten vom dritten Tage an so stark abgenommen, 
dass sie die Konkurrenz nicht mehr zufriedenzustellen vermochten. Die 
Platyophrya traten immer häufiger aus Vernichter der Colpoden auf den Plan. 
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Nach Verlauf einer Woche verzehrten die Platyophrya in der »a—Kul-
tur in immer grösseren Mengen die arteigenen Cysten. In den »b«-Kulturen 
hielt die Colpodenvernichtung noch an, aber in immer mehreren Tieren 
wurden die verschlungenen Cysten der arteigenen Individuen erkennbar. 
In den »c«-Gefässen schluckten immer mehrere Tiere die geschwächten 
oder fast leblosen Nematoden halb hinunter, in stets zunehmender Zahl 
enthielten sie die verschlungenen arteigenen Cysten. 
Die Cystenkonsumption hielt wochenlang an; währenddessen konnte ich 
trots längerer Beobachtungen nicht entscheiden, ob die räuberischen Platy-
ophryen imstande sind, sich die arteigenen aktiven Individuen einzuverleiben, 
d. h. ob sie zu einem Kannibalismus in engerem Sinne fähig sind, wofür in 
der protistologischen Literatur schon einige Beispiele bekannt sind (3, 4, 5). 
Abbildung 2. 
Nicht zu entscheiden war die Frage, weil einige der verschlungenen Cysten 
sich im Protoplasma entkapselt hatten und so eventuell auch als verschlun-
gene aktive Platyophrya-Exemplare hätten gewertet werden können. Als ich 
in die eine Kultur mit Neutralrot gefärbte Exemplare hineinpipettierte, war 
bereits nach wenigen Stunden in einzelnen Tieren das verschlungene rote, ar-
teigene Individuum deutlich zu erkennen. Hiedurch war die Tatsache des 
Kannibalismus erwiesen. 
Auf Grund der hier erwähnten Beispiele konnte ich den Übergang einer 
in gemischter Bakterienumgebung gut haltbaren, ausgesprochen spezielle 
Nahrung nicht beanspruchenden Tierart zum Kannibalismus verfolgen, und 
zwar anscheinend deshalb, weil die ursprüngliche Nahrungsquelle erschöpft 
war. Hierin wäre eine Gesetzmässigkeit zu erblicken, die — abgesehen von 
den ausgesprochen spezielle Nahrung verzehrenden Tieren — im ganzen Tier-
reich als allgemein verbreitet anzusehen ist, dass nämlich die »Auswahl« 
mit dem Reichtum der Nahrungsquelle zusammenhängt. In dem gleichen 
Masse, wie die Möglichkeit zur Befriedigung der Nahrungsansprüche nach-
lässt, erfährt die Zahl der qualitativ verschiedenen Nahrungsmittel eine 
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Erweiterung, mit H i l f e derer das T ie r sie Nahrungsbedarf zu decken vermag . 
So konnten w i r zu dem grösstem Extrem gelangen, w o nämlich eine T i e ra r t 
sich ihrer arteigenen Ind iv iduen zu diesem Z w e c k e bedient. Dieser Hypo these 
gegenüber erheben sich fo lgende Schwier igke i ten: 
1. Der Kannibal ismus machte sich schon zu einer Ze i t bemerkbar , als 
in den Kul turen die als Nahrung dienenden Colpoda inflata — w e n n z w a r in 
ger ingerer Zahl — noch vorhanden waren. 
2. Von den unter den gleichen Versuchsbedingungen gezüchteten in ein 
und derselben Kul tur lebenden Piatyophrt/a-Exemplaren gingen nur e twa 
60—65 % z u m Kannibal ismus über. 
Punkt 1 lässt sich m i t Leicht igkeit erklären. Bei den P la typophryen spielt 
— w i e bei den meisten Pro tozoen — in der A u f f i n d u n g e der Nahrung der 
Zu fa l l d ie grösste Rol le . Die T ierchen verzehren nur die jenigen grösseren 
Nahrungsbestandtei le und » ve rsuchen « sich nur d ie jenigen W ü r m e r e inzu-
ver le iben, mit denen ihr cytostomaler Körper t e i l während des V o r w ä r t s 
schwimmens in Berührung kommt (dieses Körpergeb i e t funkt ionert als » R e z e p -
torenzone« ) . Die Mögl ichke i t des Zustandekommens eines solchen Kon tak t es 
w i rd mit dem Abnehmen der Nahrungsmenge immer ger inger . Andererse i ts 
bleiben von den als Nahrung dienenden Colpoda in/iata-Individuen die leb-
haf ter bewegl ichen, v i ta leren am Leben, da sie, nachdem sie mit dem Cytos tom 
oder seiner Umgebung in Berührung gekommen sind, der im Augenbl ick der 
Berührung sich schon auf tuenden Mundö f fnung geschickt zu entg le i ten v e r -
mögne. Schliesslich ist das T ie r gezwungen, mi t den in fo lge ihrer Unbeweg l i ch -
keit le ichter erreichbaren Cysten, seltener auch mit den träger beweg l i chen 
arteigenen Indiv iduen vor l i ebzunehmen. 
Die andere Seite des Prob lems ist mögl icherweise gleichsam auch Schlüs-
sel zur Beantwor tung der Frage, weshalb nicht alle Platyophrya ia ta- Ind iv i -
duen räuberische Lebensweise führen bzw. sich als Kannibalen verhal ten. 
Dies erscheint als ein genetisches Problem, dessen Lösung sehr lehrreich und 
nutzbringend sein dür f te . 
GKLEI (3) hat den Kannibal ismus des Stentor coeruleus als Rasseneigen-
schaft aufgefasst. Es ist wahr , dass zwischen den sich normal und den sich 
kannibalisch ernährenden Platyophrya ¿afa-Exemplaren — besonders was ihre 
Körperausmasse anbelangt — auf fa l lende Unterschiede bestehen. H ie r haben 
w i r es mit e iner auch bei anderen kannibalen Protozoen beobachteten Erschei-
nung zu tun (IVANIC, 1927, GLESE und ALDEN, 1938 usw.), dass nämlich 
solche Protozoen Riesenausmasse annehmen können. Während die hauptsäch-
lich von Bakter ien lebenden Platyophrya-Exemplare durchschnittlich 65—80 /i 
( in gealterten Kul turen 30—62 u) gross sind, erreichen die kannibalischen 
und räuberischen Formen eine Länge von 100—120 /x. D i e Körpergrösse ist 
aber nicht Ursache, sondern Fo lge des Kannibal ismus und zwar e ine Fo lge 
dessen, dass die räuberischen und kannibalischen Formen von der sehr 
reichlichen Ernährungsmögl ichkeit Gebrauch machen, wenn sie ar te igene 
Indiv iduen oder deren Cysten verzehren. Dies bedeutet o f f enbar nicht, dass 
w i r nicht etwa mit Recht von e inem — heute noch unbekannten, f ü r diese 
plastische A r t charakteristischen, eventuel l auf dem Fehlen oder Vorhanden-
sein eines unbekannten biochemischen Faktors beruhenden — Rasseneigenart 
sprechen dürfen. Beachtenswert ist die Tatsache, dass in den kannibalischen 
T ieren neben der vert i lg ten Beute, der Cyste, meistens auch Bakter ien enthal-
tende, k le ine Verdauungsvakuolen sichtbar wurden (Abb. 3). Au f Grund des 
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Gesagten ist mit Recht anzunehmen, dass im Zustandekommen des Kanniba-
lismus die Ernährungsmögl ichkeiten und das Hungern mit eine Rol le spielen, 
O f f en ble ibt aber auch we i terh in die Frage, weshalb manche dieser T i e re ke ine 
räuberische Lebensweise bzw. keinen Kannibal ismus treiben, w o doch unter 
e in- und denselben Lebensbedingungen jede Mögl ichkei t dazu gegeben wäre. 
(Versuche zur Annäherung dieser Frage auf Grund von isoliert gezüchteten 
kannibalischen und nicht kannibalischen Indiv iduen sind im Gange. ) 
Diese beiden eng mit einander verbundenen Erscheinungen sind in der 
protistologischen Literatur wen i g erwähnt. Nach den Beobachungen von 
MOORE (1903) und WALLENGREN (1902) steht bei Protozoen die Aenderung 
des Verhal tens und bei Paramecien die erhöhte Emfindl ichkei t gegen Re ize 
mit dem Hungern im Zusammenhang. JENNINGS (1897) und WALLENGREN 
(1902) erklären diese Erscheinung mit der Verminderung der Na-Salze des 
Körpers, mit dem »Sa l zhunger « . Zugabe von NaC l zu den in desti l l iertem 
Wasser gehaltenen Paramec ium hatte nämlich e ine Normal is ierung der Be-
wegungen und der Re izempf indl ichke i t zur Folge. Meines Erachtens ist h ier 
daran zu denken, dass d ie Ursache für das veränder te Verhal ten der Para-
mecium das stark hypotonische Mi l ieu war. Die Normal is ierung kam even-
tuell dadurch zustande, dass das desti l l ierte Wasser durch das hinzugefügte 
NaCl schon ein günstigeres Mi l ieu darstellte. Diese Wi rkung der Veränderung 
Abbildung 3. 
2. Hungern und Sattsein 
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der Ionenkonzentration,des Ionenmilieus auf das Verhalten des Tieres ist 
bekannt. Einen ähnlichen E f f ek t sah ich auch in meinen mit CaCl , angestellten 
Versuchen, als ich eine An twor t auf die Frage anstrebte, ob der Übergang 
des Ektoplasmas in den Solzustand, die Metabolisierung, nicht i rgendwie 
mit der info lge des Hungerns eingetretenen Ca++ -A rmut zusammenhängt. 
D ie Bewegung einzelner Platyophrya-Exemplare war innerhalb vor Sekunden 
wesentlich beschleunigt, als ich die Ca++-Ionenkonzentrat ion des Mil ieus 
durch Zugabe von CaCl . erhöhte. Bald darauf machte sich die auf den 
Wasserverlust einsetzende Plasmaschrumpfung bemerkbar. Die T iere k rümm-
ten sich seitlich und blieben 6—8 Minuten unbewegl ich; erst als das Gle ich-
gewicht in der Ca++-Ionenkonzentrat ion des inneren und äusseren Mi l ieus 
annähernd wieder hergestellt war , setzte die Bewegung erneut ein. Die 
Gierigkeit , gesteigerte Reizempfindlichkeit , sowie die starke Metabol ie der 
Tiere, welche zuvor ihr Verhalten kennzeichneten, waren nicht zu beobachten. 
Dennoch halte ich es für unwahrscheinlich, dass die Ca + + - I onen auch nur das 
geringste mit dem Hungern der T i e re zu tun haben. V ie lmehr ist anzuneh-
men, dass — ähnlich w ie bei den Tieren höherer Ordnung — die Anwesen -
heit des infolge des Fehlens bzw. der Verr ingerung der Nahrung nicht v e r -
brauchten Verdauungsenzyms für den Hunger verantwortl ich zu machen ist, 
da das erwähnte Verhalten der hungernden T iere sich normalisierte, sobald 
ich ihnen genügende Mengen frischer Nahrung zukommen liess. (Die meta-
bolische Eingenschaft blieb — wennzwar nicht in so hohem Grade — auch 
weiter bestehen.) 
Während die Platyophrya lata-Individuen die Unzulänglichkeit oder das 
Fehien der Nahrung durch die Veränderung ihres Verhaltens »anzuzeigen 
vermochten«, wurde das Sattsein durch keinerlei Mechanismus zum Aus -
druck gebracht. Einzelne Exemplare waren imstande, 2—3mal soviel Co lpo-
den oder Cysten zu verschlingen als ihre Körpervo lumen ausmachte (Abb. 3). 
Einmal fand ich sogar in einem 114 f i langen T iere 8 verschluckte Cysten, 
deren Gesamtvolumen das 4—5-fache des Wirtst ieres betrug. Trotzdem zeigte 
das T ie r — soweit seine verzerrte Körpergestalt es zuliess — lebhafte Be -
wegungen und nahm nur deshalb nicht noch mehr Nahrung zu sich, we i l 
die Sättigung des Protoplasmas mit Nahrung es unmöglich machte. Innerhalb 
der Grenzen der Möglichkeit war die Einverleibung der Uberreste der ärml i -
chen Kultur, ihrer organischen Substanzen und Bakterien, we i ter zu beo-
bachten. 
Sowohl Platyophrya lata, als wahrscheinlich auch merhere andere P ro -
tozoen sind imstande, das Hungern anzuzeigen, das Sattsein aber vermögen 
sie nicht zum Ausdruck zu bringen. Es ist anzunehmen, dass im Lau fe 
ihrer Philogenese eine solche Fähigkeit bzw. ein solcher Mechanismus nicht 
zur Entwicklung gelangt ist. 
3. Die Verdauung der Cysten der arteigenen Individuen 
Platyophrya lata reichert im Falle bakterienreieher Nahrung reichlich 
kleinere Bakterienhaufen in den relativ kleinen Verdauungsvakuolen an, d ie 
verhältnismässig rasch zersetzt werden. Die grösseren präformierten Bissen 
werden gewöhnlich mit etwas Wasser zusammen verschluckt, so dass in 
den Verdauungsvakuolen die Nahrung sich e ine Zeit lang in ihrer e igenen 
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Kulturflüssigkeit befinde«. Diesem Umstand ist es zuzuschreiben, dass die 
vertilgten Colpoden ihr Lebensvermögen 8—14 Minuten lang beibehalten. 
Infolge ihrer sphärischen gestalt dehnen die Cysten das Cytostom gleichmässig 
aus und dieses zieht sich beim Schlucken gleichmässig wieder zusammen. 
Damit ist es zu erklären, dass bei diesem Vorgang das Verschlucken von 
Wasser eine ganz ausnahmsweise Erscheinung ist. Die Cyste wird sozusagen 
in das Cytoplasma eingebettet, wo sie allmählich, nach Verlauf vieler Stun-
den, verdaut wird. Dieser Vorgang ist nicht nur deshalb bemerkenswert, weil 
bei der Verdauung der Cystenkapsel von einem ziemlich schwer zersetzbaren, 
chitinartigen Glykoproteid (10) die Rede ist, sondern auch deshalb, weil das 
Verdauungsenzym — die Cysten durchdringend — häufig das im Ruhezustand 
befindliche Tier aktiviert, welches inmitten lebhafter Bewegungen — offenbar 
mit Hilfe eines ähnlichen Enzyms — von innen her die Cystenkapsel dünner 
zu machen bestrebt ist. Die seitens des kannibalischen Tieren intrazelluläre, 
seitens des incystierten verschlungenen Tieres extra- und intrazelluläre Cys-
tenverdauung hat nicht selten dazu geführt, dass innerhalb des Cytoplasmas 
eine vollkommene Entcystierung erfolgt. 
Zusammenfassung 
1. Die zum Studium der Physiologie der Ernährung benutzte Platyophrya 
lata ist ein stark metabolisches, variables Infusorium. Zur Darstellung der 
Basalkörperchen der Cilien hat sich die Cholinesterase-Technik von COUP-
LAND-HOLMES als gut brauchbar erwiesen. 
2. Die Hauptnahrung der in Graswurzelextrakten gezüchteten Tiere 
bilden Bakterien und Flagellaten. 
3. Mit dem Versiegen dieser Nahrungsquelle gehen die Platyophrya lata 
allmählich zur räuberischen Lebensweise, und schliesslich zum Verschlingen 
ihrer arteigenen Individuen (Cysten, aktive Formen) über. 
4. Im Zustandekommen des Kannibalismus kommt ausser heute noch 
unbekannten Faktoren auch dem Hungern eine Rolle zu. Da etwa ein Drittel 
der Versuchstiere nicht an der räuberischen und kannibalischen Ernährungs-
weise teilnimmt, erscheint es offensichtlich, dass wir es hier tatsächlich 
mit einer Rassenerscheinung zu tun haben. (Untersuchungen zur Klärung 
dieser Frage sind im Gange.) 
5. Das Hungern bringt das Tier durch Aenderung seines Verhaltens zum 
Ausdruck, dass Sattsein aber vermag es nicht kundzutun. Die Existenz eines 
Mechanismus' zur Aeusserung des Sattseins ist zweifelhaft. 
6. Es ist nicht wahscheinlich, dass das Hungern der untersuchten Tiere 
etwas mit einem Mangel an Ionen bzw. mit dem »Salzhunger« zu tun hat, 
wenngleich die Anwesenheit von Ca++-Ionen wesentlich zur Normalisierung 
des Verhaltens der hungernden Tiere beitrug. Das Hungern dürfte vielmehr 
durch die unverbraucht gebliebenen Verdauungsenzyme hervorgerufen sein. 
7. Platyophrya lata ist imstande, ihre eigenen Cysten zu verdauen. Dieses 
Verdauungsenzym führt manchmal zur Aktivierung des in Anabiose befind-
lichen, verschluckten incystierten Tieres und somit zu seiner Entcystierung 
innerhalb des Protoplasmas. 
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DAS LEBEN DER T ISZA 
V. DIE A V I F A U N A DES MÜNDUNGSGEBIETES DER MAROS 
Von 
A . KÁRPÁTI 
Systematisch-Zoologisches Institut der Universität Szeged 
(Eingegangen am 8, Juni, 1958) 
Einleitung 
Auf grund der im Jahre 1956 begonnenen systematischen Twzaforschung kann 
auch die Fauna und Flora der Nebenflüsse nicht ausser acht gelassen werden. So 
schliesst sich denn die Erforschung der Maros eng an die zoologische Forschungs-
^ D a T S n d T o kirf einnehmende Mündungsgebiet der Maros und ihr Inundations-
raum d h ihr Verlauf auf ungarischem Boden, hat ausgesprochenen Tiefland-
rharakter Der Fluss ergiesst sich nach seinem Austritt aus dem Siebenbürgen«-
Mittelgebirge nach kurzem Verlaufe in der Tiefebene und nachdem ^ einen 
beträchtlichen Teil seines Geschiebes bei Arad zurückgelassen hat, mit ziemlich 
starkem w e l c h e d a s Klima des Karpathenbeckens bestim-
men sind deutlich zu erkennen. Das makroklima ist ausgesprochen kontinental. 
Die Jahres-Mitteltemperatur von rund 10 °C und die jährliche Niederschlagsmenge 
von 600—800 mm entspricht im grossen und ganzen der mittleren Strecke der 
Tisza Abgesehen vom Makroklima darf auch die Bedeutung des Mikro- und 
Mesoklimas, die auch auf die Vegetation des Inundationsgebietes von wesentlichem 
Einfluss sind, nicht unberücksichtigt bleiben , n m i n a n t p n 
Das Makroklima ist darüber hinaus, dass es gleichzeitig die dominanten 
Faunenelemente der Gegend bestimmt, auch auf die WasserverhalUiisse des 
Flusses von grossem Einfluss. Sekundär kommt dieser Faktor in der Gestaltung 
der Fauna zum Ausdruck. Die Ursache hierfür ist mit der Wasserarm ut oder dem 
Wasserreichtum zu erklären, da gelegentlich des Hochwassers die wahrend der 
Errichtung der Schutzwälle entstandenen Erdgruben sich mit Wasser füllen und 
beträchtliche Wassermengen speichern können, die oft den ganzen Sommer hin-
durch persistieren und das Nisten der hydrophilen Arten der Erdgruben, respektive 
der sie säumenden Weiden- und Galerienwälder günstig beeinflussen. 
Die Avifauna des Inundationsgebietes ist weitgehend abhangig von der Ve-
getation des Wellenraumes. Dies stellt einen um so wichtigeren ökologischen Fak-
tor dar, als die Avifauna. die sich im Inundationsraume niedergelassen hat, in 
der überwiegenden Mehrheit arbikoler Artzusammensetzung ist. . , . 
Grössere zusammenhängende Waldgebiete werden vermisst, die Gegend hat 
eher Hain-Charakter, bedeutend sind die angepflanzten, vorwiegend gemischten 
Galerienwälder. , ., _ .. . . 
Die Wälder des Inundationsgebietes der Maros haben im Laufe der Zeit sowohl 
hinsichtlich ihrer Ausdehnung, als auch was ihre Qualität anbetrifft, weitgehende 
Veränderungen erfahren und unterstehen solchen auch heute noch. So spielen 
neben den obigen Faktoren bereits auch die im Jahre 1952 angepflanzten jungen 
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Waldungen, die einen grossen Teil des Inundationsraumes einnehmen, eine bedeu-
tende Rolle. 
Das botanische Bild wird beeinflusst durch die in der Umgebung von Mako 
befindlichen Kulturgebiete, Obst- und Weingarten usw. Ein Teil der zu den Nieder-
lassungen am Flusslauf gehörenden Wiesen liegt ebenfalls auf dem Inundations-
raum. Diese sichern ein entsprechendes Biotop für das Nisten terrikoler Arten 
wie z. B. Alauda arvensis, Galerida cristata, Emberiza calandra, Vanellus vanellus 
u. a. m. 
Nistplätze für die parietikolen Arten (z. B. Riparia riparia. Merops apiaster) 
sichert die steile, aus Löszgeschiebe bestehende Uferwand der Maros. Die Vege-
tation dieser schmalen Uferzone, die auch einigen hydrophilen Arten (wie z. B. 
Anas platyrhyncha, ein Brutrevier bietet, » . . . besteht aus Bidention- und Salition-
Pflanzenassoziationen, die infolge der bröckeligen Marosufer plötzlich aufhören, 
nur die Salicetum triandre-Vereinigungen setzen sich gegen das Inundations-
gebiet zu fort-. (1) 
Betreffs der Ansiedlung der hydrophilen Arten sind — wenn auch nicht ge-
rade von hoher Bedeutung, so doch interessant- die temporären kleinen Seen des 
Inundationsraumes, namentlich der Mönus- und der Sölymos-See. deren Wasser-
niveau in Abhängigkeit von dem Wasserstande der Maros wechselt und die o f t 
Jahre hindurch trocken liegen. 
E rgebn i s se 
Qualität und Niederlassungsverhältnisse der Avifauna entlang der Maros 
werden von der Gesamtheit der obigen ökologischen Bedingungen bestimmt, 
das heisst, sie bestimmen die nistenden Arten der Gegend ohne Rücksicht 
darauf, welche Elastizität die fraglichen Arten den betreffenden Vorausset-
zungen gegenüber aufzubringen vermögen. Über diese letztere Frage geben 
die Analyse der Vorkommenshäufigkeit (Tabelle 1) und bei den dominanten 
Arten die an der Kartenskizze angegebenen Nistrevier Aufschluss (Abbil-
dung 4). 
I. D o m i n a n t e A r t e n 
1. Arbikole Arten. Charakteristische Nister des Gebietes sind Falco tin-
nunculus und Falco vespertinus. Die Möglichkeit für ihre so ausgedehnte An-
siedlung haben die ökologischen Gegebenheiten, die waldige Haine geboten. 
F. vespertinus nistet ausschliesslich in Hochwäldern; Nester des F. tinnun-
euius habe ich dagegen auch in Weidenhöhlen häufig angetroffen. 
Ausnahmsweise beobachtete ich das Vorkommen des F. vespertinus am 
3. I. 1954 und am 29. I. 1956, während F. BARNA am 7. I. 1943~F. tinnun-
cuius-Exemplare gesehen hat. 
Unausbleiblicher Vogel der Flusswälder ist Cuculus canorus.; seine Eier 
fand ich in Nestern von Phoenicurus phoenicurus und Acrocephalus arundi-
naceus. 
Phoenicurus phoenicurus ist ein gewöhnlicher Nistvogel der Weidenhaine. 
Ebenfalls in grosser Individuenzahl ist Parus maior vertreten, die nicht 
nur als Nistvögel, sondern als auf diesem Gebiete auch überwinternde Art, 
typische Faunenelemente sind. 
Die Corutdae-Familie erreicht die grösste Individuenzahl auf dem Inun-
dationsgebiete der Maros. 
Die am massenhaftesten nistende Art ist Corvus frugilegus. — Die vielen 
hundert nistenden Paare brüteten während der Jahre 1948—1954 auf zwei 
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grossen Siedlungen. Die einige Siedlung war bedeutend kleiner als die 
andere denn sie war 1952 — nach der Überbevölkerung dieses Reviers — 
erstanden, was auch ihre dichte Nähe zueinander beweist. 
Gemein ist Coloeus monedula turrium die in den Obstgärten, in den gros-
sen Pappeln der Inundationswiesen und in den Weidenbeständen der Galeri-
enwälder des ganzen Inundationsraumes nisten. 
2. Terrikole Arten. Häufig und systematisch nistend anzutreffen ist auf 
den Viehweiden des Inundationsgebietes Emberiza calandra; die Zahl der nis-
tenden Vögel wechselt. Im Jahre 1950 brüteten sie massenhaft auf der beim 
27—29. Flusskilometer gelegenen Weide (rechtes Ufer), in den letzten Jahren 
war dagegen die Zahl der nistenden Paare wesentlich geringer. So ist die ge-
genwärtig abnehmende Tendenz der Individuenzahl mit dem Anwachsen der 
obigen Viehweide infolge der 1952 angepflanzten Waldzonen zu erklären. 
3. Parietikole Arten. Charakteristischer und massenhafter Nistvogel der 
steilen Marosufer ist Riparia riparia. Ungeachtet dessen, dass sie in ihrer 
Gruppe allein steht, ist sie doch auf Grund ihrer grossen Verbreitung ein 
sehr bedeutendes Faunenelement des Inundationsgebietes der Maros. Die 
überwiegende Mehrzahl der Siedlungen befindet sich auf der südlichen Ufer-
seite, was teils mit der günstigeren Sonnenbestrahlung derselben zu erklären 
ist; der Boden ist hier trockener und birgt weniger Gefahren für den Er-
folg des Brütens in sich (4). 
Die von KESZTNER 1937 beschriebenen Siedlungen haben während der 
seither verstrichenen 20 Jahre manche Veränderung mitgemacht: sie wurden 
verschoben, aufgelöst oder vernichtet oder durch neue ersetzt, und zwar um 
so mehr, als die Ufer — insbesondere an der Südseite —ständig ruiniert 
werden. Meines Erachtens hat aber dieser Umstand die Zahl der nistenden 
Riparia nicht vermindert, da ihnen zum Nisten geeignete steile Ufer reich-
lich zur Verfügung stehen. 
Auf die explosive Vermehrungsfähigkeit der Art weist auch die Tat-
sache hin, dass im Jahre 1952, als das Inundationsgebiet mit Berieselungs-
kanälen zur Bewässerung der Reisplantagen versehen wurde, die Uferschwal-
ben noch im Sommer desselben Jahres in riesigen Schwärmen (mehrere tau-
send Pärchen) die frisch errichteten, mehrere km langen Kanalmauern fast 
auf ihrer ganzen Länge besetzten. Diese Kolonien sind dann nach dem In-
funktiontreten der Kanäle zugrunde gegangen. 
II. S u b d o m i n a n t e A r t e n 
Die Verbreitung dieser Arten ist wesentlich für den Inundationsraum 
charakteristisch, häufig und systematisch, aber es handelt sich dabei nicht 
um massenhaft nistende Arten. 
1. Arbikole Arten, Cohnnba palumbus sind in Weiden- und Hochwäldern 
häufig. Im Oktober verlassen sie das Gebiet, gehören aber mit zu den ersten, 
die zurückkehren. Einmal sah ich schon am 5. II. 1950 zwei Exemplare. 
Zusammen mit der Zahl der kleinen Säugetiere wechselt die Häufigkeit 
der Asio otus. — Während sie in manchen Jahren auffallend zahlreich sind, 
sieht man in anderen nur vereinzelte Paare im Neste hocken. In den Jahren 
1950—1952 trat eine sprungartige Vermehrung des Bestandes ein, was auf 
eine Invasion der kleinen Säugetiere schliessen lässt. Die am ihren Tages-
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aufenthaltsorten ge fundenen reichlichen A u s w ü r f e waren Bewe is ausgiebiger 
Nahrungsaufnahme. 
Athene noctua und Stria- aluco sind regelmässige Nesthocker der Weiden-
bestände. Während die Athene noctua-Bestände nahezu permanent sind, wei-
sen die der Strix aluco im Verlaufe des Jahres grössere Veränderungen auf. 
Von den letzteren beobachtete ich die meisten nistenden Paare im Sommer 
1951; dies fiel zusammen mit der hochgradigeren Vermehrung des Asio otus 
und steht zweifellos mit den dort angeführten Ursachen in Verbindung. 
Obige Wahrnehmung beweist, dass die Niederlassung dieser Vögel in 
erster Linie von den Ernährungsbedingungen beeinflusst wird. 
Besonders in den Pappelhainen ist Coracias garrulus als Nesthocker 
häufig. Seltener erscheint er in den homogenen Eichen- und Mischwäldern 
als Nesthocker, sucht aber auch dort eher Weidenhöhler als Brutstatt auf. 
Unter günstigen Bedingungen erscheint Upupa epops als gemeine Art. 
In Jahren, wo die Erdgruben wasserfrei sind, ist eine beträchtliche Nieder-
lassung in den Weidenhainen zu beobachten. 
In Verbindung mit der Vorkommenshäufigkeit von Corvus cornix ist 
zu erwähnen, dass sie wahrscheinlich durch die im Maros-Tal zur Geltung 
kommende östliche Faunenwirkung bedingt ist. 
Als vorsichtiger und ängstlicher Vogel meidet Garrulus glandarius die 
Kulturgebiete in weitem Bogen. Seine Nester vermochte ich ausschliesslich in 
dem am 15. Flusskilometer sich ausbreitenden Hochwald zu entdecken. Im 
Herbst ist seine Stimme auch in den Weidenrevieren zu vernehmen. 
2. Terrikole Arten. Das Nisten der Anas platyrhyncha hängt mit den 
Wasserverhältnissen der Erdgruben zusammen. In Jahren, wo nach dem Ans-
teigen der Maros im Frühjahr die Erdgruben riesige Wassermengen speichern 
nisten sie häufig. Oft entdeckte ich ihre Nester in den Verzweigungsstellen der 
Weiden, die bis an die Krone im Wasser standen oder in den Höhlen der 
Stämme, wo das Wasser weniger hoch stand. 
Alljährlich erscheint auf diesem Terrain regelmässig Caprimulgus euro-
paeus und ist den ganzen Sommer hindurch anzutreffen. In Anbetracht sei-
ner ziemlich grossen Häufigkeit ist es wahrscheinlich, dass er hier auch nistet. 
Ich sah ihn fast ausschliesslich in gemischten Hochwäldern. 
3. Parietikole Arten. Am 25. IX. 1950 sah ich zum ersten Male einen 
aus rund 50 Exemplaren bestehenden Schwärm von Merops apiaster auf dem 
Inundationsgebiete der Maros. Ihre Nesthöhlen entdeckte E. NEMKRE im Mai 
1954 an der am 26. Fluss-km befindlichen Riparia riparia-Siedlung. Es dürften 
4—6 nistende Paare gewesen sein. 
Den gegenwärtigen Bestand an nistenden Merops apiaster konnte ich 
noch nicht feststellen, jedoch ist er um ein bedeutendes grösser als von 
NKMERE angegeben. Dies beweist auch der Umstand, dass die Zahl der im 
Juli erscheinenden Jungen die auf Grund der obigen Daten zu erwartende 
bei weitem übertrifft. 
III. A k z e s s o r i s c h e A r t e n 
Auf dem Gebiet regelmässig nistende Arten, jedoch ist die Häufigkeit 
ihres Vorkommens nicht allein für den Inundationsraum charakteristisch. 
1. Arbikole Arten: Streptopelia turtur, Dryobates maior, Picus viridis, 
Muscicapa striata, Sylvia atricapilla, Sylvia borin, Sylvia communis, Saxi-
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cola torquata rubicola, Lanius minor, Passer montanus, Passer domesticus, Car-
duelis carduelis, Chloris chloris, Sturnus vulgaris, Oriolus oriolus, Pica pica. 
Angesichts ihrer bescheidenen Ansprüche bezüglich der Niststätte ist 
Streptopelia turtur überall gemein. Trotzdem es sich um eine arbikole Art 
handelt, fand ich ihr Nest doch oft auch in Sträucherhöhe, einmal sogar auf 
dem Stumpfe eines 15—20 cm über der Erde abgesängten jungen Robinia 
pseudoacacia-Stammes. 
Von den am Inundationsraum nistenden drei Sylvia-Arten: der Sylvia 
atricapilla, Sylvia borin und Sylvia communis ist Sylvia atricapilla am häufig-
sten. Besonders während der Frühjahrs- und Herbstzüge sind Weidenbäume 
und Sträucher über und über bedeckt mit ihnen. In den gemischten Galerien-
Hochwäldern und Pappelhainen habe ich die Nester des Lanius minor zu-
meist als Pappelbäumen engetroffen. Der nahe Artverwandte, Lanius col-
lurio ist — in Ermangelung günstiger Nistplätze — seltener. 
Sturnus vulgaris nistet hauptsächlich in der Nähe von Kulturgebieten 
massenhaft. So konnte ich z. B. in den grossen hohlen Pappeln der nahe des 
13. Flusskilometers (am rechten Ufer) gelegenen Viehweide mehrere Jahre 
hindurch (1948—1953) 100—150 Paare beim Nisten beobachten. Vom Früh-
herbst an suchen sie in Scharen von mehreren hunderten die Obstgärten auf 
Manchmal sah ich sie auch als Überwinterer. 
2. Terrikole Arten: Phasianus colchicus, Perdix perdix, Coturnix coturnix, 
Oenanthe oenanthe, Alauda arvensis, Galerida cristata, Motacilla alba. 
Hauptniststätten der Oenanthe oenanthe und Motacilla alba sind die an 
den Schutzdämmen zusammengetragenen Stein- und Reisighaufen. Die Lerchen 
Alauda arvensis und Galerida cristata — werden infolge der Beforstung des 
Wellenraumes allmählich verdrängt. Gegenwärtig nisten sie nur mehr auf den 
Viehweiden regelmässig. 
IV. S p e z i f i s c h e A r t e n 
An spezifische ökologische Faktoren, wie gewisse Vegetation, Sumpf-
gebiete oder menschliche Umgebung gebundene, auf dem Inundationsgebiet 
seltener nistende Arten. 
1. Phytokole Arten: Streptopelia decaocto, Acrocephalus arundinaceus. 
2. Hydrokole Arten: Podiceps cristatus, Ixobrychus minutus, Gallinula 
chloropus, Fulica atra. 
3. Sonstige Arten: Ciconia ciconia, Hirundo rustica, Delichon urbica. 
Das Nistrevier für die phytokolen Acrocephalus arundinaceus und die 
vier hydrokolen Arten liefern die in der allgemeinen Charakterisierung er-
wähnten, wasserbestandenen Niederungen. 
Die häufigste unter ihnen ist Fulica atra. 
Im Frühjahr und Herbst erscheint gewöhnlich auch auf der Maros, Po-
diceps cristatus. 
Die in die dritte Gruppe gehörenden drei Arten, Ciconia ciconia, Hirundo 
rustica, Delichon urbica, sowie die phytokole Streptopelia decaocto sind an-
thropophiler Natur. Gemeinster Nistvogel in den Bauten des Inundations-
gebietes ist Hirundo rustica. 
Streptopelia decaocto brütet vereinzelt auf diesem Gebiet, im Winter 
jedoch sammeln sie sich in Scharen nahe der menschlichen Niederlassungen. 
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V. S e l t e n n i s t e n d e A r t e n 
1. Arbikole Arten: Accipiter gentilis, Milvus milvus, Milvus migrans, 
Falco subbuteo, Parus caeruleus, Aegithalus caudatus europaeus, Fringilla coe-
lebs, Conus corax. 
Accipiter gentilis hat wahrscheinlich im Jahre 1956 im Walde von Os-
csanád genistet, wo ich am 2. IV. 1956 seinen Hochzeitsflug beobachtete; 
am 6. IV. wurde ich dann beider Geschlechter ansichtig. 
Eine auf der Tápéer Weide gesammelt vollzählige Brut (4 gefiederte Junge) 
gelangten in den Besitz von P. BERETZK. Diese dürften ebenfalls auf dem 
Inundationsgebiet ausgeschlüpft sein. Als Überwinterer sid die häufiger. 
Regelmässig, aber nur in geringer Individuenzahl erschient Milvus migrans. 
Jährlich brüten gewöhnlich 1—2 Paare in den Hochwaldungen des Inunda-
tionsraumes. Vor 10—15 Jahren dürften sie noch weit häufiger gewesen sein, 
wie auch aus den Nist-Daten von F. BARNA vom 28. IV, 1943 und 30. IV. 
1944 hervorgeht. 
Einen Milvus milvus sah F. BARNA am 28. IV. 1943 und sein Hocken 
im Neste am 30. IV. 1944. Früher, als noch das Inundationsgebiet noch zu-
sammenhängende Wälder krönten, dürfte er ein allerdings seltener, aber doch 
regelmässiger Nistvogel gewesen sein. 
Das gleiche gilt im wesentlichen auch für Falco subbuteo. Seine zeit-
weilige Häufigkeit kommt in dem Namen des temporären Sees »Sólymos tó« 
zum Ausdruck. Junge Exemplare sammelte ich am 15. IV. 1950. 
Eine ebenfalls seltene Art ist Corvus corax. Am 20. IV. 1944 sah F. BARNA 
4 Exemplare (eines davon hatte er eingebracht) und eines am 9. I. 1956. 
BARNA hat ihr Nisten auch in den Jahren 1944 und 1948 aufgezeichnet. 
1948 holte er auch zwei gefiederte Junge ein, die ich persönlich gesehen habe. 
1948 ist ihr Nisten keine isolierte Erscheinung, denn auch I. Vi DA sah sie in 
dem gleichen Jahre in dem nicht weit von der Maros entfernt gelegenen 
Walde von Mezőhegyes im Neste (5). 
2. Terrikole Arten: Vanellus vanellus und Crex crex. 
Das Vorkommen der letzteren ist im April 1942 von E. NEMERE an der 
grossen Tränk-Weide des Inundationsgrundes und im Mai 1942 von F. BARNA 
angegeben, der sie zu dieser Zeit auch nisten sah. Da die beiden Angaben 
einander gut unterstützen, dürften die Tiere hier wirklich genistet haben. 
Keiner der obigen Gruppen habe ich die Arten Ardea cinerea, Egretta 
garzetta, Nycticorax nycticorax, Falco naumanni, Dryobates syriacus balca-
nicus, Dryobates medius, Sylvia nisoria, Sylvia curruca, Remiz pendulinus, 
Lullula arborea und Pastor roseus zugeordnet, da die Frage, ob sie nisten, noch 
strittig ist, oder weil mir Angaben über ihr Nisten auf ungarischem Boden 
nicht zur Verfügung standen. 
Über das Nisten von Ardea cinerea, Egretta garzetta und Nycticorax 
nycticorax in dem Walde öscsanád berichtet F. BARNA am 8. VII. 1943. 
Unter den am 15. Mai 1948 gesammelten zahlreichen Falco tinnunculus-
und Falco vespertinus-Jungen fand ich zwei, deren Eier sich in auffallender 
Weise von denen der übrigen Arten unterschieden (sie waren bedeutend klei-
ner) und die wohl Eier des Falco naumanni gewesen sein dürften. Die Vögel 
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vermochte ich unter den vielen Falco tinnunculus- und Falco vespertinus-
Paaren, die über dem Eichenwalde von Landor kreisten, nicht zu entdecken. 
Sylvia nisoria, Sylvia curruca und Lullula arborea sind in der Liste von 
F. BAHNA als nistende Arten vermerkt (6). 
Am 2. V. 1948 stiess F. BARNA auf dem Schutzdamm bei Ferencszälläs 
bei einem Steinhaufen auf Pastor roseus Eier und sah auch den Vogel sich 
vom Neste emporschwingen. Da er das Nest aushob, ist eine Möglichkeit zur 
Revision gegeben. 
VI. Z u g v ö g e l 
Die Bewegung der nur zur Zeit der Frühjahrs- oder Herbstzüge, bzw. der 
Frühjahrs- und Herbstzüge vorkommenden Arten beginnt — je nach der Wit-
terung — in der zweiten Februarhälfte mit dem Ziehen der Wildgänse, wenn 
die Weidenbäume und Sträucher zu grünen beginnen, um in den letzten 
Märzwochen ihren Höhepunkt zu erreichen. Jetzt erreichen Arten- und Indi-
viduenzahl in dieser Gegend die höchsten Werte des ganzen Jahres. So konnte 
ich z. B. vom 30. März bis zum 6. April 1956 nahezu ein Drittel der auf die-
sem Gebiete bisher insgesamt festgestellten 175 Arten registrieren. Eine Wo-
che später war dieser Wert noch weiter erhöht, da sich nämlich im Jahre 
1955—1956 infolge des langen rauhen Winters auch das Wandern und Nisten 
um mehr als einen halben Monat verschoben hatte. 
Der plötzliche Vogelreichtum des Frühjahres ergab sich aus dem unver-
mittelten Zusammentreffen der vorüberziehenden, der gerade eintreffenden 
nistenden und der teils noch hier verweilenden hibernanten Arten. Die Früh-
lingswanderung über unserem Gebiet geht schnell vonstatten: innerhalb von 
zwei Wochen, Mitte AprU, hat die Mehrheit den Platz geräumt. Bis dahin 
verschwinden auch die hibernanten Arten, grosse Schwärme von Parus maior, 
Aegithalus c. europaeus, Fringilla coelebs, Carduelis, carduelis, Corvus frugi-
legus usw. lösen sich auf die hier nistenden Arten nehmen ihre Brutreviere 
ein. 
Mit den wenigen in der ersten, bzw. den beiden ersten Wochen des Mai 
noch eintreffenden Arten findet dann die Frühlingswanderung ihren Ab-
schluss. 
Zu Ende des Sommers, schon in der zweiten Augusthälfte, erscheinen in 
den Weidenwäldern und Obstgärten kleinere Scharen von Phylloscopus sibi-
latrix, Phylloscopus trochilus fitis und Anthus trivialis. Etwas später finden 
sich auch Anthus pratensis, Prunella modularis und Phoenicurus ochrurws 
gibraltariensis ein. 
Von Mitte September an erscheinen neben den schon im August zusam-
mengetretenen riesigen Corvus frugilegus-Schwärmen massenhaft auch Turdus 
philomelos, Sturnus vulgaris, Emberiza citrinella, Carduelis carduelis, Frin-
gilla coelebs, sowie Parus maior, Parus caeruleus, Aegithalus caudatus und 
Aegithalus caudatus europaeus. 
Ende September zieht die Mehrzahl der hier nistenden und brütenden Ar-
ten fort. Oft erstrecken sich die Zöge bis in die zweite Novemberhälfte, 
wie z. B. in den lang hinausgezogenen Herbstperioden der Jahre 1947, 1948, 
1951 und 1952. 
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VII. H i b e r n a n t e A r t e n 
Auf dem Gebiete nur im Winter vorkommende, überwinternde Arten: 
Mergus albellus, Bucephala clangula, Accipiter nisus, Buteo buteo, Buteo lag-
opus, Falco columbarius aesalon, Regulus regulus, Regulus ignicapillus, Tur-
dus pilaris, Turdus merula, Erythacus rubecula, Troglodytes troglodytes, La-
ntus excubitor, Parus ater, Parus palustris communis, Aegithalus caudatus, 
Bombycilla garrulus, Sitta europaea caesia, Certhia familiaris macrodactyla, 
Certhia brachydactyla, Coccothraustes coccothraustes, Fringilla montifringilla, 
Carduelis cannabina, Pyrrhula pyrrhula und Passerina nivalis. 
In der zweiten Augusthälfte erscheinen Turdus merula, Troglodytes tro-
giodytes, Certhia brachydactyla und Coccothraustes coccothraustes, die sich — 
zusammen mit den einige Wochen später in der zweiten Septemberhälfte, ein-
treffenden, Regulus regulus, Regulus ignicapillus und Aegithalus caudatus-
Schwärmen hier am längsten aufhalten. 
Von Oktober bis Ende März sind charakteristische Gäste der winterlichen 
Ornis Accipiter nisus, Buteo buteo und die selteneren Buteo lagopus. 
Alljährlich massenhaft vertreten sind Carduelis cannabina und Pyrr-
hula pyrrhula; letztere ist in den im Herbste weniger gestörten Wäldern, und 
vom Dezember ab eher in der Nähe menschlicher Behausungen zu beobachten. 
Seine Nahrung liefern hier vorwiegend die Früchte des Fraxinus. 
Es sind mir mehrere Angaben über das winterliche Vorkommen der Frin-
gilla montifringilla bekannt. Ich selbst sah einmal (am 6. I. 1948) ein Exemp-
lar unter den sich für die Nacht in das Weidengebüsch zurückziehenden Gim-
peln und Waldfinken. 
Von den Falco columbarius aesalon habe ich allwinterlich einige Exem-
plare gesehen. 
VIII. I n f l u e n t e A r t e n 
Die Zahl der auf dem Inundationsgebiet der Maros nicht nistenden und 
nicht regelmässig vorkommenden Arten beträgt 38. 
Regelmässig erscheinen von Anfang Juli bis Ende September sporadisch 
Larus ridibundus und Sterna hirundo Naum. 
Ein Larus argentatus michaelis. Exemplar kam mir am 30. III. 1956. 
zu Gesicht. Diese Art hat auch BERKTZK wiederholt an der Maros beobachtet. 
Nicht selten ist an den etwas länger bestehenden Binnengewässern des 
Inundationsraumes Botaurus stellaris, der manchmal auch noch im Spätherbst 
hier verweilt, wie z. B. am 27. XI. 1955, als uns ein Exemplar am Mönus-See 
in die Hände geriet. 
Porsana porsana (1 Exemplar am 25. IV. 1956 eingeholt), Picus canus (je 
1 Exemplar am 15. XI. 1952 und am 28. XI. 1952 eingeholt), Otus scops. 
(1 Exemplar am 20. III. 1949) und Parus cristatus (1 Exemplar am 6. I. 1947 
und 4 Exemplare am 21. III. 1956 gesichtet) wurden auf Grund der angege-
benen Funde in die Ornis unseres Gebietes aufgenommen. 
Beobachtungsdaten bzgl. Apus apus und Carduelis flammea. — ohne 
nähere Determination — sind in der Artenliste von F. B.ARNA enthalten (8). 
Ihr Vorkommen erscheint mir nicht ausgeschlossen. 
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Zusammen fassung 
Die gegenwärtige Avifauna des Inundationsgebietes setzt sich — was ihre 
ökologischen Ansprüche anbelangt — aus stark gemischten Komponenten zu-
sammen. 
Noch weit auffallender ist die Heterogenität, wenn man in Betracht zieht, 
dass sie nicht nur allgemein, für das ganze Gebiet Geltung hat, sondern sich 
auch in den einzelnen Facies deutlich widerspiegelt. 
Eine genaue Auswertung der gegenwärtigen Avifauna muss eher von zö-
nologischen Gesichtpunkten ausgehend gegeben werden, wobei die Gruppie-
rung der einzelnen Komponenten der Ornis (hydro-, xero-, meso-, helio-, 
pelrophil usw.) auf Grund ihrer horizontalen und vertikalen Verbreitung und 
Verteilung bzw. Dominanz auch partiell einer Untersuchung zugänglich wird. 
Jedenfalls ist die Qualität der heutzutage auffindbaren Ornithofauna auf 
die Zönose, oder richtiger auf die die Zönosen der einzelnen Biotope zustande-
bringenden ökologischen Voraussetzungen, bzw. auf deren Zustandekommen 
zurückzuführen. 
Die Ausbildung der gegenwärtigen Form des Inundationsgebietes hat in 
der Mitte des XIX. Jahrhunderts, mit der Regulierung des Flusses, ihren An-
fang genommen. Dieser Faktor hat in erster Linie in den Wasserverhältnissen 
und in der Vegetation des Wellenraumes tiefgreifende Veränderungen hervor-
gerufen, indem die schilfbestandenen Moraste, welche die Flussufer vor der 
Regulierung begleiteten, verschwunden sind (Abbildung 5) und so die dort 
nistenden hydrophilen und grossenteils hydrokolen Arten allmählich aus der 
Ornis der Gegend verdrängt worden sind. Die Regression der vorwiegend 
aus hydrokolen, phytokolen (richtiger phragmitokolen) und terrikolen Arten 
bestehenden Avifauna befindet sich gegenwärtig in so weit vorgeschrittenem 
Stadium, dass diese Elemente nur mehr durch einige Spezies vertreten und 
auch diese zum grössten Teil als spezifische oder seltene Arten anzusehen 
sind (wie z. B. Vanellus vanellus, Fulica atra, Gallinula chloropus usw.). Anas 
platyrhyncha hat es lediglich ihrer hochgradigen Anpassungsfähigkeit an die 
veränderte Umgebung zu verdanken, dass sie — allerdings in verminderter 
Valenz — ihre Dominanz ganz bis auf den heutigen Tag bewahren konnte. 
Diese Regression war natürlich auf der anderen Seite von einer Prog-
ression der arbikolen Arten begleitet, da auch die Vegetation teils auf na-
türlichem Wege, grösstenteils aber auf künstliche Weise (anthropogene Ein-
flüsse) im Laufe des vergangenen Jahrhunderts sehr beträchtliche Verände-
rungen durchgemacht hat. Eine entscheidende Rolle in der Veränderung der 
Vegetation spielen natürlich auch die in characteristischer Form erscheinen-
den Galerienwälder (Weidenhaine und später auch gemischte Wälder). Die an-
thropogenen Eingriffe haben lediglich die urbeheimateten Salicetum populi 
aibae-Assoziationen unberührt gelassen bzw. diese entlang der Schutzdämme 
aus hydrologischen Gesichtspunkten noch einheitücher gestaltet. 
Teilweise hiermit ist es zu erklären, dass die überwiegende Mehrheit der 
in unseren Tagen auf dem Wellenraum nistenden 63 Arten (63,6%) arbikolen 
Charakters ist, während verglichen hiermit die Zahl der hydrokolen, phyto-
kolen und parietikolen Arten eine verschwindend geringe ist. (Abb. 1.) 
Bei der Analyse der einzelnen Artengruppen nimmt diese scharfe Dys-
kontinuität der vertikalen Verteilung entlang der Dominanzgradienten be-
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trächtlich ab (Abb. 2). Die wahrnehmbare Verminderung des Prozentsatzes 
der arbikolen Arten — in Richtung von den dominanten zu den akzessori-
schen- zeigt (obzwar die Subdominanten und besonders die akzessorischen 
Gruppen mit wesentlich grösseren Artenzahlen vertreten sind als die dominan-
Abb. 1. 
ten), dass es sich bei dem grössten Teil der Arten der auch gegenwärtig nis-
tenden urheimischen Ornis um arbikole Elemente handelt, die auch jetzt mit 
grosser Mehrheit dominieren. 
Dies erklärt sich zum grossen Teil mit den aus der Urumgebung als Insel 
erhalten gebliebenen Weidenwäldern, die den Arten auch heute ein Brutrevier 
bieten. 
Zur konkreteren Unterstützung der obigen Annahme habe ich eine Ana-
lyse der Niederlassungsverteilung der das umfangreichste und beste Ver-
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gleichsmaterial bietenden arbikolen Arten aufgestellt (Tabelle 2). Die Unter-
suchung dieser Arten habe ich auf Grund der am Inundationsraum auffind-
baren Niststatt—Formationen nach folgender Gruppierung vorgenommen. 
Weidenbestände (W), Sträucherhaine (Str.), gemischte Wälder (GW), Homo-
gene Wälder HW) und Obstanlagen (OA) (Abb. 3). 
Dass die auch in den Zeiten vor der Flussregulierung in Gestalt von Ga-
lerienwäldern existierende Salicetum populi aibae-Vegetation in der Tat 
einen Teil der Vogelzönose aus der Periode vor der Veränderung beherbergt, 
beweist auch heute die prozentuelle Verminderungstendenz der in den Wei-
denwäldern nistenden Arten in Richtung der akzessorischen Elemente, die 
ihr Maximum bei den dominanten Arten erreicht. 
Das Ergebnis der bei der Analyse erhaltenen Niederlassungsverteilung 
scheint meine frühere Hypothese, die ich auf Grund von Abbildung 2 ge-
schildert habe, zu bekräftigen. 
Natürl ich kann hier nur von einem Te i le der Urassoziation gesprochen 
werden, da einerseits infolge der in den Wasserverhältnissen des Gebietes 
eingetretenen grundlegenden Veränderungen die hydrophilen stenotopen Ar-
ten. wie beispielweise Phalacrocorax carbo, Ardeola ralloides oder die auf un-
garischem Gebiete schon ebenfalls nicht mehr nistenden Ardea cinerea, Kyc-
ticorax nycticorax; Egretta garzetta — um nur die typischsten zu erwähnten 
— sozusagen vollkommen verschwunden sind. 
Andererseits haben sich auch Faunenelemente an diese Umgebung akkli-
matisiert, wie zum Beispiel Falco tinnunculus, die als Gäste zu betrachten 
sind also vom Gesichtpunkt der Avizönose der Weidenwälder euryöke Arten 
darstellen; so bleibt ihre in zönologischem Sinne genommene Valenz ohne 
determinierenden Einfluss. 
Einen auffallend hohen Wert zeigt in Abbildung 2 das Verhältnis der 
in den Sträucherhainen nistenden Vögel in der akzessorischen Gruppe (82,3%). 
Trotzdem dieser Niststatt-Typ, da er auch in den Galerienwäldern und in 
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Gesamtgebietes der kleinste ist, kann er doch — was die Artenzahl anbe-
trifft als am dichtesten bevölkert qualifiziert werden. Die Erklärung hierfür 
gibt die allmähliche und heute schon total zu nennende Ausrottung der in 
der lingarischen Tiefebene urbeheimateten Pappelhaine und -wälder. Ein 
Teil der ehemals hier nistenden Arten hat sich in solche oder ähnl'ch geartete 
Haine des Inundationsgebietes zurückziehen müssen, wo sie sich zumeist als 
akzessorische Arten niedergelassen haben und gegenwärtig einen erhebli-
chen Bruchteil der arbikolen Arten ausmachen. 
Ein n^ch höheres prozentuelles Verhältnis der seltenen nistenden Arten 
ergibt sich im Falle der gemischten und homogenen Wälder. Die Ursache ist 
ähnlich der vorhergehenden mit dem Unterschiede, dass der Bestand dieser 
Arten in Ermangelung günstiger Nistreviere im stetem Abnehmen begriffen 
ist. 
Auf Grund von Abbildung 2 ist die Dominanz der persistenten parietikolen 
Arten eine sehr ausgeprägte. Dass die hierher gehörenden Arten vermutlich 
diese Uferwände schon viel früher bewohnt haben als zur Zeit der Fluss-
regulierung, beweist, das in der Ökologie des Flussbettes selbst wesentliche 
Veränderungen nicht stattgefunden haben. 
* 
* * 
Die ürnis des untersuchten Gebietes ist ursprünglich ausgesprochen hy-
drophilen Charakters gewesen. Infolge der ökologischen Veränderungen des 
vergangenen Jahrhunderts hat sie eine intensive Regression erfahren und die 
Zusammentsetzung der Avifauna ist — infolge der Progression der meso-
philen (vorwiegend akzessorischen) Arten, bzw. mit dem späteren Untergang 
der Waldreviere (1940—1950) der xerophilen Faunenelemente wie Emberiza 
calandra, Motacilla alba, Oenanthe oenanthe, Galerida cristata usw. — immer 
mehr in xerophiler Richtung verschoben worden. 
In unseren Tagen kann diese Umwandlung als vollkommen angesprochen 
werden, abgesehen davon, dass einige euryöke Arten mit ihrer hochgradigen 
Elastizität, bzw. die anlässlich der Regression in einigen Biotopgebieten erhal-
ten gebliebenen persistenten Arten (hauptsächlich in den Weidenhainen), als 
Uberreste der urtümlichen Assoziation, auch heute das Bild der Ornithofauna 
(insbesondere in zönologischer Hinsicht) wesentlich beeinflussen. 
Auf diese Weise ist das Inundationsgebiet des Flusses durch eine speziell 
individualisierte, stark heterogene Avifauna charakterisiert, in der die im 
Dominanzgradienten eingenomme Stelle von den Ansprüchen oder der 
Elastizität der einzelnen Arten gegenüber den gegebenen ökologischen Be-
dingungen bestimmt wird. 
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II. Tabelle. 
ANSIEDLUNGSVERTEILUNG DER ARBICOL 
SPECIEN 
Rasseneruppe Brutort 
S P E C I E S 
- = = 
> ul kl 
55 
> r O 
Columba palumbus palumbus L. 
Streptopelia turtur turtur L. 
Accipiter gentilis gentilis L. 
Milvus milvus milvus L. 
Milvus migrans migrans Gmel. 
Falco subbuteo subbuteo L. 
Falco tinnunculus tinnunculus L. 
Falco vespertinus vespertinus L. 
Asió otus otus L. 
Athene noctua noctua Scops. 
Strix aluco aluco L. 
Cuculus canorus canorus L. 
Dryobates maior pinetorum L. 
Picus viridis viridis L. 
Coracias garrulus garrulus L. 
Upupa epops epops L. 
Muscícapa striata striata L. 
Sylvia atricapilla atricapilla L. 
Sylvia borin borin Bodd. 
Sylvia communis communis Lath. 
Phoenicurus phoenicurus phoenicurus 
Saxícola torquata rubicola L. 
Lanius minor Gm. 
Lanius collurio collurio L. 
Parus maior maior L. 
Parus caeruleus caeruleus L. 
Aegithalus caudatus europaeus Herrn. 
Fringilla coelebs coelebs L. 
Passer domesticus domesticus L. 
Passer montanus montanus L. 
Carduelis carduelis carduelis L. 
Chloris chloris chloris L. 
Sturnus vulgaris vulgaris L. 
Oriolus oriol us oriolus L. 
Corvus corax corax L. 
Corvus corone corn ix L. 
Corvus frugilegus frugilegus L. 
Coloeus monedula turrium L. 
Pica pica pica L. 
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ÜBER DIE NEUE K O R A L L E N B A N K IN BÜKKSZENTKERESZT 
V o n 
G. KOLOSVÁRY 
Systematisch-Zoologisches Institut der Universität Szeged 
(Eingegangen am 11, November, 1957) 
Einleitung 
I m Bükfcgebirge in der P r o v in z Borsod stiess ich im August 1957 südlich 
von Bükkszentkereszt in e inem Graben zwischen der Lichtung im Tannen-
wa lde und dem Rande der Ku fas -We ide auf e ine neue Kora l lenbank aus der 
ladinisehen Stufe. A u f dieser Kora l l enbank habe ich und H. VEREB 35 kg K o -
ral lenmaterial gesammelt. D i e Kora l l enbank ist vorwiegend von kolonienbi l -
denden Thecosmilia-Arten gebi ldet worden. Der äussere Habitus des Mater ia ls 
ist schön. Innere Aragoni th-Gerüste sind kaum erhalten geblieben. D i e K a i -
z i t ierung ist e ine hochgradige und ich musste meine Best immungen durch 
variationsstatistische Au fa rbe i tung der Polypröhren-Durchmesser ergänzen. 
Hierzu stand reichlich Mater ia l zur Ve r fügung . 
Bei der stratigraphisehen Beurte i lung des neuen Fundortes müssen w i r 
von den Ergebnissen K . BALOGHS (1) ausgehen, der in seinem diesbezügl ichen 
Ar t i ke l u. a. schreibt: » . . . die Kar tograph ie bei Bükkszentkereszt und Hol-
lóstető ist m i t e inem grossen Frageze ichen beendet worden. Ursache h i e r für 
ist die grosse Fossi l ienarmut« . — BALOGH stel lte fest, dass im a l lgemeinen 
der »d i cke schichtige, koral len Ka lks t e in « sind den sog. » r o t e n « Schichten 
auf lager t und die mit »K i ese l sch ie f e r abwechselnden hellen Kalkste in fe lsen 
ste l lenweise kolonierart ige Kora l lenüberreste enthalten. Diese zwe i f e l l o s aus 
dem oberen Ladin stammende Fauna bestätigt unsere über die aus dem unte-
ren Ladin stammende die dunklen Tonschie fergruppen geäusserte Me inung « . 
Aus der A rbe i t BALOGHS erhe l l t auch, dass » d e r hornsteinfreie he l le Kalkste in 
und der hornsteinhalt ige Re i f l inger Kalkste in gleichen Al ters sind. Gle ichalt ig 
mit ihnen ist auch der hel le Kalkste in von Subalyuk« (Cidaris alata Agassiz 
und Kora l l en ) . 
Es steht also demnach ausser Zwe i f e l , dass auch die Kora l l en des neuen 
Fundortes mi t den schon beschriebenen (Kora l l en ) des ladinisehen Kalkste ins 
g le ichalt ig sind. A n diesem neuen Fundort kamen fo lgende A r t en zum V o r -
schein: 
Stylophyllopsis cf. romerloana Vo lz . Ein Po l yp in Längsschnitt, aber in 
Fragmenten. Länge 6 cm, Bre i te 1 cm. 
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Montlivaltia sp. I. und II. Die eine hat einen Durchmesser von 24X48 
mm; die Polypen der anderen Art sind kleiner und zu mehreren in den hell-
grauen Kalkstein eingebettet. Wegen ihren hochgradigen Kristallisierung war 
die Zugehörigkeit der Art nicht zu ermitteln. 
Thecosmilia subdichotoma M. (Ausführliche Aufarbeitung siehe im 
nächsten Abschnitt.) 
Thecosmilia badiotica Volz. (Ausführliche Aufarbeitung im folgenden 
Abschnitt.) 
Thecosmilia sp. I. und II. Wahrscheinlich den Kolonien der beiden vor-
herigen Arten zugehörend, aber auf Grund der Diagenese nicht genau bes-
timmbare Uberreste. 
Variationsdiagnostische Untersuchungen 
Thecosmilia subdichotoma Münster. Kurze Beschreibung in Anlehnung 
an VOLZ (5): Robuster Kolonienbildner. Röhren nach allen Seiten hinaus-
neigend. Kelchdurchmesser 4—8 mm. Die Polypröhrchen stehen dicht, manch-
mal in Reihen geordnet. Die Zahl der Septen kann bis zu 40 erreichen. 3 Septen-
cyklen; Septen zum Zentrum hin wersehmälert; 6—8 können sich vereinen. An 
der Septenoberfläche starke Granula. Die Endothek zerfällt in einen periphe-
rischen und einen zentralen Teil. Es kann sich eine Pseudokolumelle heraus-
bilden. Wand ursprünglich dünn, kann aber stereoplasmatisch selbst bis zu 
1 cm verdickt sein. Vermehrung durch Zweiteilung, selten auch durch Polyps-
paltung. 
Das untersuchte Material entspricht mehr oder weniger der obigen Be-
schreibung. Ich habe insgesamt 787 Polypen untersucht und 1605 gezählt. 
Die Variations-Ausschwingung des Kelchdurchmessers: 2—9 mm. Ausschwin-
gung des Mittelwertes 4X4 — 4X7 mm. Es dominierte der schwach ellip-
tische Durchmesser mit 4X5 mm, während bei den sphärischen der Durch-
messer von 4X4 mm vorherrschte. 
Hier sei bemerkt, dass ich von beiden Thecosmilia-Arten je 4 Abbil-
dungen angefertigt habe, deren erste die Daten der kreisförmigen und ellip-
tischen Kelchdurchmesser und die zweite die verwandten Grössen gruppiert 
enthält, während an der dritten die singularen Masse und an der vierten 
die äussersten Werte im Verhältnis zu allen übrigen Werten (d. h. die 
ersteren detailliert und die letzteren summiert) dargestellt sind. 
Thecosmilia badiotica Volz; kurze Beschreibung nach VOLZ (5): Unregel-
mässig oder parallel stehende dicht angeordnete Polypröhrchen. Auch Rasen-
formationen bildende Kolonien. Kelchdurchmesser zwischen 7 und 11 mm. 
Von den Septen ist folgendes zu sagen: dünn, dichtstehend biz zu 60. Vier 
Cyclen, deren letzter auch reduziert sein kann. 8—10 Septen können im 
Mittelpunkt vereint sein. Die Septen sind gerade mit charakteristischen 
warzenartigen Dornen versehen an ihrer Oberfläche; Endothek nicht über-
mässig dicht. Wand dick (1 cm), das Äussere der Polyprohre längs gerippt, 
Vermehrung durch Zweiteilung seltener durch Zweispaltung. 
Das untersuchte Material entspricht im grossen und ganzen der obigen 
Beschreibung. Ich habe insgesamt 740 Polypen untersucht. Ich setzte Vari-
ationsschwingungen ihrer Kelche von 2—14 mm fest. Mittelwerte: 5X5. 7X7. 
7X13 mm. 
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Auswertung der Untersuchungen 
Abbildung 1: Aus der Kurve der Th. subdichotoma wird das Vorherrschen 
des 4X4 Mittelwertes ersichtlich, die beiderseitige Streuung ist unwesentlich 
und es ist eine allmähliche Abnahme in Richtung der grossen Kelohdurch-
messer festzustellen. Die Kurve der Th. badiotica ist ganz anders geartet. 
Die einzelnen Kelchdurchmessergruppen weichen deutlich voneinander ab 
und es entwickelt sich eine in 4 grössere und 4 kleinere Gipfelpunkte aus-
laufende Subdominantien. Der Hauptwert beträgt hier 5X5 mm. Diese beiden 
Arten lassen also auf Grund der variationsstatistischen Untersuchungen (in 
Abb. 1) ausgesprochene Unterschiede erkennen. 
Abb. 2.: Die Kurve der Th. subdichotoma stellt eine typische QUETELET — 
Kurve dar. Das eine Extrem vertritt die 2X2 — 2X4 mm Gruppe und das 
andere die 7X7 — 7X8 mm Gruppe, den QuETELFTschen Mittelwert bildet 
die 4X4 — 4X7 mm Gruppe. Die Streuung ist minimal und konnte in der 
Kurve auch vernachlässigt werden. Die Th. badiotica-Kurve war gegenüber 
der vorherigen keine tipische QÜETELET-Kurve, da die linksseitige Streuung 
beinahe den zweiten Spitzenwert vertritt. Diese Erscheinung weist darauf hin, 
dass eine Zweispaltung der Art eingesetzt hat. Eine weitere Einheitlichkeit 
ist noch, dass die beiden Extreme die beiden Gipfel noch vereinigen, d. h. die 
Variationsgrenze sie noch zusammenfasst. 
Abb. 3.: Auch die vereinfachte Kurve der Th. subdichotoma stellt eine 
normale QLLETELET-tKurve dar. Sie ist einspitzig, aber die der Th. badiotica 
ist hier noch prägnanter zweigipflig. Der Ansatz der Zweiteilung der Art 
beginnt zwischen den 5 und 7 mm Einheiten. Hier beginnt die Integration 
in Richtung einer linksseitigen Unterart (Subspecies) mit kleinen Kelchen und 
einer rechtsseitigen mit grossen Kelchen. 
Abb. 4.: Hier verschwindet derwesentliche Unterschied zwischen den 
beiden Arten (im Laufe der Variierung.) denn in diesen beiden Abbildungen 
legte ich Wert auf die Klarstellung des Verhaltens der extremen Werte. Im 
Falle der Th. subdichotoma dominieren von den kleineren Werten die von 
2X3 mm, hier wird eigentlich die Grenze zwischen juvenilen und adulten 
Formen gezogen. Die Masse der letzteren ( 4 X 4 mm) nehmen mit dem domi-
nierenden Masse ihren Anfang. Die Entwicklung geht also schnell vonstatten. 
Werte von 5X5 mm, die in der nächsten Art die dominanten Mittelwerte 
bedeuten, stellen bei dieser Art nurmehr Extreme dar. Nach der Kurve der 
Th. badiotica wäre charakteristisch für den juvenilen Zustand der Wert von 
3X3 bzw. 4X5 mm. Der Mittelwert rückt hier aus dem 5X5 mm Wert der 
vorigen Art weiter nach vorn. Der Unterschied zwischen den beiden Arten ist 
also auch hier auffallend. 
Die variationsstatistischen Messungen haben somit die Art Unterschiede 
zwischen diesen Th. badiotica Spezies deutlich hervortreten lassen. 
In der Th. badiotica sind die Anlagen zur Differentiation der beiden Un-
terarten implizite schon vorhanden. Somit könnte von einer Th. badiotica 
forma microcalyx n. f. und einer Th. badiotica forma macrocalyx n. f. ges-
prochen werden. Die Varaitionsschwingungsgrenze beträgt bei der ersteren: 
3—5 und bei der letzteren 7—11 mm. Letztere entspricht auch den von Volz 
angegebenen Massstab, was sich daraus erhält, dass Volz nur die Macro-
calyx-Form bekannt war, auf Grund derer er die in der kurzen Beschrei-
bung wiedergegebene Diagnose mitteilte. 
a : T . S U B D I C H O T O f l A b : T. B A D I O T I C A 
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Thecosmilia sp.: Infolge der hochgradien Diagenese war ein Tei l des Ma-
terials nur an Hand von variationstatistischen Untersuchungen für die A r t 
wahrscheinlich zu machen. 
I. Art.: Kelchdurohmesser vari iert zwischen 2—8 mm. Zahl der unter-
suchten Polypen: 122 Dominierend ist die Gruppe mit einem Kelchdurch-
messer von 5 X 5 — 5 X 8 mm. Die Zahl der grösseren Kelche ist geringer 
als die der kleinen. Die Kurve veranschaulicht Abbildung 5; sie lässt die 
Art Th. subdichotoma Müntser vermuten. 
II. Art.: Kelchdurchmesser 4—10 mm. Die Zahl der untersuchten Po ly -
pen ist gering, insgesamt 22. Vorherrschend war die Gruppe mit einem Kelch-
durcmesser von 5X5 — 5 X 8 mm. Die Zahl der Kelche mit grösserem Kelch-
diameter war grösser als die mit kleinem Durchmesser. Die erhaltene Kurve 
stellt eigentlich die l inke Hälfte des Th. badioiica-Kurventypus, d. h. der 
Th. badiotica f . microcalyx dar. Mi t ihrem rechtsseitigen Extrem bildet sie 
einen Ubergang zu der f. macrocalyx, d. h. sie hört dort auf, w o die f. 
macrocalyx ihren Anfang nimmt (7 mm) . Die erhaltene Kurve entspricht also 
einer halben QUETELET-Kurve, ihr rechte Spitze ist eigentlich gleichzeitig 
auch die linke Spitze der f. microcalyx. 
Zusammenfassung 
Die variationsstatistische Methode bietet gewissermassen einen Ersatz fü r 
die Mängel, die sich aus der diagenetischen Veränderung der Funde beim 
Studium der Aragonith-Struktur ergaben. 
Ausser an der neuen Korallenbank habe ich Koral len auch noch an 
zwei weiteren Stellen der Umgebung gefunden und zwar 1. am Rande der 
Doline entlang der Kutas-Weide und 2. an der Ausgrabungsstelle auf dem 
Wege zur Lichtung. Von dem letzteren Fundort kam eine schöne Th. sub-
dichotoma Kolonie und von dem zweiten eine kleine Korallenkolonie mit 
3—4 Polypen zum Vorschein, die in ihrem Habitus und in ihren Ausmassen 
der Th. graiiulata Klipstein Species entsprachen aber leider ebenfalls stark 
mit Kalz i t durchsetzt. 
Die Korallenhaltigen Kalksteine des Bükk-Gebirges aus dem Ladin sind 
weiter verbreitet als man es annehmen sollte, denn ich habe von wohlerhal-
tenen Funden an bis zu solchen, die bis zur Unkenntlichkeit deformiert 
waren, Übergänge aller Klassen gefunden, gesehen und untersucht. So hat mir 
diese vergleichende Studie organischen Spuren vermittelt, die eine ganze 
Veränderungsserie vor mir dartaten. Von derartigen organischen Spuren 
würde — in Ermangelung der Kenntnis dieser Serie — selbst der Koral len-
kenner nicht vermuten, dass die in seine Hände geratenen Kalksteine Kora l -
lenspuren an sich tragen. Die Deformierung besteht darin (jetzt ist nicht von 
der Diagenese die Rede), dass die Polyprörchen voneinander getrennt, zer-
bröckelt, plattgedrückt und bis zur Unkenntlichkeit zersplittert sind. Die 
Kalzithaltigen Polypröhrchen erscheinen of t als einfache Kalzitadern. Die 
Tatsache, dass nur stellenweise, inselartig prächtige Korallenbestände von 
tadellosem Ausseren erhalten geblieben sind, beweist, dass die Korallenbänke 
nur an diesen Stellen dem zerstörenden, deformierenden Einflüsse physi-
kalisch-geologischer Krä f te entgangen sind. Die Ursache für der einwand-
freien Zustand dieser Funde ist also nicht in einer Sedimentation, sondern 
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in dem Verschontbleiben von nachträglich destruktiven tektonischen Ein-
wirkungen zu erblicken. 
Das Problem der Südlichen Nachbarschaft von Bükkszentkereszt kann 
nunmehr auch geologisch als abgeschlossen betrachtet werden, da die neuer-
dings gefundene Korallenfauna sich organisch derjenigen Faunengemein-
schaft eingliedert, welche das geologische Alter des Kalksteines der korallen-
haltigen Trias des Bükk-Gebirges als ältere ladinische Decke bestimmt. 
Gleichzeitig identifiziert sie auch das Alter des hornsteinhaltigen und 
hornsteinfreien Korallenspuren enthaltenden oder auf Korallenspuren ver-
dächtigen weissen Gesteins. 
Die beiden Thecosmilia-Arten, sowie die übrigen Arten der vorliegenden 
Arbeit sind auch nach den Literaturangaben (s. die Literatur-Zitate) in den 
mit unseren Alterbestimmungen übereinstimmenden Zeitperioden anerkannt. 
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Tabelle 1.: 
1. Eine südlich von Bükkszentkereszt gelegene Lichtung im Tannenwalde, in 
der Mitte mit einer Tannenallee, an derem sich zuspitzenden Enden am 
Rande des sich hinter dem linksseitigen Tannenwald erstreckenden Laub-
waldes der Fundort liegt. 
2. Das Laubwaldabschluss des linksseitigen Tannenwaldes mit der schattigen 
Mulde, in der sich die Korrallenbank befindet (vor der sitzenden Sammlerin 
H. Vereb). 
3. Die Mulde mit den Korallenschichten und Schichtköpfen. 
4. Dasselbe, von der anderen Seite gesehen. 
8 
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Tabelle 2.: 
1. Aufnahme von der Korallenhaltigen Mulde auswarts in südl. Richtung gegen 
die Kutas-Weide zu. 
2. Die Korallenhaltige Mulde vom Rande des Tannenwaldes aufgenommen (ge-
knipst). 
3. Westlicher Rand der Kutas-Weide neben der Allée, der nur teilweise sicht-
bar wird. Auch hier kommen Korallensiedlungen zum Vorschein, die aber 
weniger gut erhalten sind. 
4. Fundort der Korallen in der Mitte der Kutas-Weide. 
Originalaufnahmen des Verfassers. 
VAGOTOMISCHE UNTERSUCHUNGEN AN KATZEN 
Von 
E. MINKER und A . ABRAHAM 
Aus dem Institut für Allgemeine Zoologie und Biologie der Universität Szeged 
(Eingegangen am 10. Juli, 1958) 
Einleitung 
Es is bekannt, dass bei Säugetieren vorgenommene bilaterale cerv ika le 
Vago tomie binnen kurzer Zei t zum Tode des Versuchstieres führt . Die T o -
desursache w i rd gewöhnl ich in e iner Pneumonie erblickt. TlGYi und Mi tar -
beiter (3) hatten festgestel lt , dass in der Entstehung der Vaguspneumonie 
d ie Ste igerung der Permeabi l i tä t e ine w icht ige Ro l le spielt und als Fo lge da-
von in der Lunge Ödeme und zel l ige Inf i l t rat ionen entstehen. Dieser V o r -
gang ist bis zu einem gewissen Grade mit best immten Mitteln, z B. P r o g e -
steron, Lutocycl in und teils auch mit Desoxycort icosteron zu hemmen oder 
kann mit Cortison noch erschwert werden. I m Lau fe we i te rer Untersuchun-
gen stel lten diese Forscher fest, dass die Vaguspneumonie auch mittels tho-
rakaler Sympathektomie verhindert werden kann (4). KESZTYÜS und Mitarb. 
(2), die den Salz- und Wasserhaushalt der vagopneumonischen Lunge unter-
suchten, beobachteten nach vorangegangener bi lateraler cerv ikaler Vago tomie 
gewöhnl ich eine Überlebensdauer von 1—6 Tagen. 
Methodik und Ergebnisse 
Wir haben zum Studium der Vagusinnervation teils einseitige und teils beider-
seitige cervikale Vagotomie vorgenommen. Nach dem einseitigen Eingriff zeigten 
die Versuchstiere wenige Stunden nach der Operation ein normales Verhalten, und 
bei der am 7.—12. postoperativen Tage vorgenommenen Sektion konnte keine auf-
fallende makroskopische Veränderung beobachtet werden. 
In weiteren Versuchen haben wir dann eine beiderseitige cervikale Vagotomie 
versucht. Der Eingriff erfolgte an vollentwickelten Katzen in Aethernarkose. wobei 
stets an die Verhinderung einer eventuellen Regenerationsmöglichkeit gedacht und 
deshalb je 10 mm lange Stückchen aus dem Vagus herausgeschnitten und der 
zentrale Stumpf an die Oberfläche der Halsmuskeln genäht wurde. 
In den Fällen, w o die beiderseit ige Unterbrechung der Vag i in e iner 
Sitzung vorgenommen worden war , trat so for t nach dem Au fwachen aus 
der Narkose hochgradige Dyspnoe in Erscheinung und bald darauf veren-
deten die T iere . Das gle iche beobachteten w i r auch dann, wenn die beiden 
Vag i nicht gleichzeit ig, sondern in Abständen von 1 bzw. 3 Wochen unter-
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brochen wurden. Die aus der Narkose erwachenden Tiere machten grosse 
Anstrengung, mit offenem Munde und unter pfeifenden Töhnen Luft zu 
holen, aber vergebens. Einige von ihnen hielten diesen Zustand einige Stun-
den. andere aber nur Minuten lang aus und verendeten dann. 
Bei dem einen Versuchstier hatten wir 22 Tage nach der Durchtrennung 
des linken Vagus die zweite Operation an der rechten Seite vorgenommen. 
Nach dem Erwachen war das Tier symptomenfrei und ging lebhaft auf und 
ab. Etwa 2 Std. später traten immer heftigere Atmungsbeschwerden auf. 
Das Tier versuchte angestrengt mit offenem Munde Luft zu bekommen, die-
ser Zustand führt sichtlich zu immer stärkerer Erschöpfung und nach ca. 1 , 
Std. trat der Tod ein. Die Sektion ergab in den Luftwegen nichts auffal-
lendes. die Stimmritze war geöffnet. Die Lunge wies lebhaft rote Flecken auf, 
und zwar vorwiegend an der rechten Hälfte. Die Muskulatur der linken Herz-
kammer war krampfhaft kontrahiert und die der rechten vollkommen er-
schlafft. 
In weiteren Versuchen liessen wir eine grössere Spanne Zeit zwischen den 
beiden Operationen vergehen. So blieb ein Tier, bei dem der rechte Vagus 
38 Tage nach der ersten Operation durchtrennt worden war, am Leben. Drei 
Tage nach dem 2. Eingriff begannen wir das Tier mit Milch und Suppe zu 
füttern. Es frass überaus gierig, um aber nach einigen Minuten alles zu er-
brechen und begann dann von neuem zu fressen. Das Erbrechen blieb als cha-
rakteristisches Symptom ganz bis zum Tode des Tieres bestehen. Derartiges 
Erbrechen hatten wir bei der nur einseitigen Vagotomie niemals gesehen. 
Nach 1 Woche erhielt das Tier bereits auch feste Nahrung, die es gierig ver-
schlang, aber ebenfalls erbrach. Dessenungeachtet begann es wieder er-
neut zu fressen. Dieses Tier ging am 62. Tage nach der zweiten Operation 
infolge Erstickens ein. Die Sektion ergab folgende hochgradige und charak-
teristiche Veränderungen: 
Sofort nach der Eröffnung des Brustkorbes fiel die veränderte Spei-
seröhre und das stark hypertrophisierte Herz auf. Die Speiseröhre war aus-
sergewöhnlich dilatiert, ihre Wand verdünnt und hatte ihre Elastizität ver-
loren. Sie enthielt ähnliche Speisereste wie der Magen. An der Speiseröhre 
hatten sich im wesentlichen zwei grössere Erweiterungen herausgebildet, die 
erweiterte Speiseröhre erreichte einen Kubikinhalt von 50 ml. (Abb. 1). 
Nach Untersuchungen von BRÜCKE und STERN (1) verursacht die bilaterale 
cervikale Vagotomie bei Kaninchen Cardiaspasmus, der mit Adrenalin und 
Atropin zu beheben und mit Pilocarpin und Eserin zu steigern ist. Nach 
unseren Beobachtungen hatte sich dieser Cardiaspasmus auch bei unseren 
Tiere herausgebildet, weshalb die heruntergeschluckte Nahrung nicht hatte 
in den Magen gelagen können und in der Speiseröhre stecken geblieben war. 
Dieser Zustand scheint sich mit der Zeit etwas gemildert zu haben, so dass 
ein Teil der Nahrung doch in den Magen gelangte. Unsere Versuche lassen 
ferner annehmen, dass die Aufhebung der Vagusinnervation einen starken 
Einfluss auf den trophischen Zustand der Speiseröhre ausübt, indem sowohl in 
diesem Falle, als auch bei späteren ähnlichen Fällen sich ergab, dass die 
Muskulatur der Speiseröhre völlig erschlafft war und ihre Elastizität verloren 
hatte. Die Bauchhöhle enthielt einige ml gelblicher Flüssigkeit, aus der wäh-
rend des Stehens wenig Eiweis ausgefällt wurde. Die Ursache für das Auf-
treten dieses Transsudates erblicken wir in der inssuffizient gewordenen 
Zirkulation. Die Magenschleimhaut wies ausgesprochene Erosionen auf. Die 
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Todesursache war Ersticken. In fo lge der tei lweisen Ausschaltung der Vagus-
innervation haben sich in der Funktion des Kehldeckels gewisse Störungen 
ergeben, denn das T ie r verschuluckte sich sehr häufig, konnte aber gewöhn-
lich die in die Lu f twege geratene Nahrung wieder aushusten. Bei der einen 
Gelegenheit aber gelangten so grosse Nahrungsmengen in das Vestibulum 
laryngis, dass sie die St immritze vö l l ig verstopften; das T ie r konnte sie nicht 
aushusten und erstickte. 
Es wurden nun die beiden Vagusunterbrechungen in kürzeren Zeitab-
ständen durchgeführt. Bei e inem weiteren T iere haben w i r den anderen 
Abb. 1. Katze: dilatierte Speiseröhre 
Vagus 1 Woche nach dem ersten Eingri f f durchschnitten, rechneten aber 
schon im Voraus mit den eventuell zu erwartenden Atmungsbeschwerden. 
Diese traten mit der schwächer werdenden Narkose denn auch ein. W i r beug-
ten vor , indem w i r durch eine Tracheotomie eine Kanüle in die Luf t röhre 
einführten, deren Durchmesser kleiner war als der der Luftröhre. Mehrmals 
suchten w i r durch Bedecken des herausstehenden Kanülenendes mit dem 
Finger festzustellen, ob der Luftaustausch schon auf dem natürlichen Wege 
eingesetzt habe. A m 3. Tage widersetzte sich das Tier dem Zuhalten des 
Kanülenendes nicht mehr und atmete ruhig weiter. Nun wurde die Kanüle 
sofort entfernt und die Ö f fnung geschlossen. Dieses T ie r hat die 2. Operation 
um zwei Wochen überlebt. Auf Grund dieser Erfahrung haben w i r erneut 
versucht, die beiden N. vagi innerhalb von 1 Woche zu unterbrechen, natür-
lich wieder unter Benutzung einer Kanüle nach der 2. Operation. Auch bei 
diesem T ie r traten nach dem Eingr i f f das charakteristische Erbrechen und die 
Schluckbeschwerden in Erscheinung und blieben auch ganz bis zum Ableben 
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des Tieres bestehen. 38 Tage nach der zweiten Operation wurde die Katze ge-
tötet. die Sektion ergab auch hier eine gewisse Erweiterung der Speiseröhre, 
die aber we i t hinter der an Abb. 1 gezeigten zurück blieb. Dies dür f te tei l-
weise dadurch bedingt gewesen sein, dass erstens die Uberlebenszeit e ine 
kürzere war und zweitens das T ie r nicht so ausdauernd frass w ie sein Vorgän-
ger. Bei der Sektion war die Lunge blass rosafarben und trug stellenweise 
Spuren früherer punktartiger Blutung. Das T ie r war stark heruntergekommen. 
Der zentrale Vagusstumpf war stark verdickt und fest auf den Muskel ge-
wachsen. 
Nach diesen Versuchen ist also die in kurzer Zei t vorgenommene bi la-
terale cervikale Vagotomie von schwerer A temnot und heft igen Erstickung-
serscheinungen gefolgt , welche in unseren Fäl len maximal binnen wen igen 
Stunden zum Tode der Versuchstiere führten. Die Ursache h ier für glauben 
w i r darin erblicken zu dürfen, dass wegen der Vagotomie info lge des Aus -
fal les des N. recurrens im Kehlkopfe Veränderungen auftreten, die unmitte l -
bar zum Erstickungstode führen. Es komt also nach der Vagotomie nicht 
allein zum Cardiaspasmus, sondern wahrscheinlich auch zum Spasmus der 
Kehlkopfmuskeln. Dieser kann sieh — ebenso w i e der Cardiaspasmus — 
binnen 3—4 Tagen bis zu einem gewissen Grade lösen, darauf aber in w e -
niger schwerer Form, in vorübergehenden Atmungsstörungen auch wieder 
erscheinen. Diese Atmungsstörungen können, auch wenn sie nur in milderer 
Form auftreten, Störungen in der Sauerstof fversorgung hervorrufen, was na-
türlich mit der an sich schon bestehen den Uberbelastung des Herzens und der 
zunehmenden Verschlechterung der Blutzirkulation unumgänglich zur Dekom-
pensation und zu Lungenödemen führt. Es ist wahrscheinlich, dass diese 
Möglichkeit auch in der Entstehung der Vaguspneumonie e ine Rol le spielt. 
Hierdurch wird die die Vaguspneumonie hemmende Wirkung der permeabi-
litätsherabsetzenden Substanzen verständlich. Höchstwahrscheinlich kommt 
die Vaguspneumonie als al lgemeines Symptom der Verschlechterung des 
Kreislaufes zustande und — falls es gelingt, diese zu verhindern und die 
T iere über diese kritische Zei t hinwegzuhel fen —, so kann mit e iner län-
geren Überlebenszeit gerechnet werden, während derer sich eine Mögl ichkeit 
zu langfristigeren Beobachtungen und zur Herausbildung der anatomischen 
Veränderungen ergibt. 
Zusammenfassung 
Unsere Beobachtungen an Katzen nach bilateraler cervikaler Vagotomie 
lassen uns zu folgenden Feststellungen kommen: 
1. Die beiderseitige Vagotomie ist nicht unbedingt tödlichen Ausganges, 
wenn, die Ausschaltung der beiden N. vagi nicht gleichzeitig, sondern in 
gewissen Zeitabständen vorgenommen wird. Auf diese Weise konnten die 
Versuchstiere nach bilateraler Vagotomie längere Zei t hindurch am Leben 
erhalten werden. 
2. Im Anschluss an die beiderseitige Durchtrennung der Halsvagi ent-
wickelt sieh ein Cardiaspasmus, der zunächst vo l lkommen und später we i t -
gehend das Weitergelangen der verschluckten Nahrung in den Magen ve r -
hindert. Infolgedessen bleibt ein grosser Tei l der verschlungenen Nahrung in 
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der Speiseröhre stecken die Begleiterscheinung davon ist das andauernde 
charakteristische Erbrechen. 
3. In fo lge des Cardiaspasmus wird die Speiseröhre stark dilatiert, ihre 
Muskulatur ist wegen des Ausfalles der Vagusinnervation stark verdünnt 
und verl iert ihre Elastizität. 
4. W i rd die Unterbrechung der beiden. N. vagi binnen kürzerere Zeit (1 
Woche) vol lzogen, so treten Atmungsbeschwerden auf, die sich aus der hoch-
gradigen Verengerung der St immritze ergeben. Dieser Zustand dauert unge-
fähr 3—4 Tage, wird dann aber bedeutend milder. 
5. Durch Einbinden einer Kanüle in die Trachea während der erschwer-
ten A tmung kann den Tieren über die kritische Zeit hinweggehol fen und da-
durch eine längere Überlebenszeit erreicht werden. 
6. Eine Ursache für die Vaguspneumonie dürfte u. a. auch die wegen der 
Atemnot auftretende Verschlechterung der Blutzirkulation sein. 
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BEITRÄGE ZUR K E N N T N I S DI R SYNÖKOLOGISCHEN 
VERHÄLTNISSE DER S C H L A M M V E G E T A T I O N A U F K U L T U R -
U N D HALBKULTUR-SANDBODENGEBIETEN 
Von 
GV. BOOROGKÖZY 
Bolanisches Institut der Universität Szeged. Ungarn 
(Eingegangen am 25. Februar, 1958) 
Im Auftrage und mit Unterstützung der Ungarischen Akademie der Wissen-
schaften habe ich im Frühjahr 1956 die systematische Erforschung und Kartogra-
phierung des südlichen Kiskunság in Angri f f genommen. Erste Aufgabe war die 
genaue Feststellung der hier vorkommenden Assoziationen und die Analyse ihrer 
synökologischen Verhältnisse. Aus diesem Grunde wurden vom Frühling an aus-
gedehnte zonologische Aufnahmen gemacht, bei deren zeitweiser Auswertung be-
reits im Laufe der Untersuchungen zahlreiche überaus interessante, bisher nicht 
mitgeteilte Vereinigungen die Aufmerksamkeit auf sich zogen. 
Da der Frühling und Herbst des Jahres 1956 für die Verhältnisse der Unga-
rischen Tiefebene ausserordentlich reich an Niederschlägen war, war auch eine 
Gelegenheil zum Studium von selten in Erscheinung tretenden kurzlebigen Assozi-
ationen, wie z. B. die Zwergbinsenvegetation (Nanocyperion) gegeben. Nachdem 
diese Zönosen sich gewöhnlich in den Vertiefungen der kultivierten Sandackerböden 
und in kleineren Dünenzwischenräumen ansiedeln, die infolge des zeitweise hohen 
Grundwassers vorübergehend anthropogen unbeeinflusst bleiben, können sie als 
Halbkultur-, bzw. wegen ihres Niederlassens in der untersten Schicht der feuchten 
Nutzpflanzen- und Getreideäcker als Kultur-Schlammassoziationen betrachtet werden. 
Uber die Schlammvegetation des kultivierten Sandbodens zwischen Duna und 
Tisza erschienen die ersten floristischen Aufzeichnungen von LÁNYI (8). Mit ihren 
Assoziationsverhältnissen hat sich FELFÖLDY (5) beschäftigt, der die Juncus bufonius-
Assoziation der feuchten Stoppelfelder und Gänseweiden der Nanocyperion flaves-
centis-Gruppe zuordnete. Er unterschied zwei Subassoziationen: Juncus bufonius-
Echinochloa crus galli-Subass. (feuchte Stoppelfelder) und Juncus bufonius-Poten-
tilla anserina-Subass. (Gänseweiden) aus der Umgebung von Mór und Bodajk. Da 
auch das Pflanzentum der Getreideäcker und ihrer Stoppelfelder keiner besonderen 
Assoziation angehört, ist es wahrscheinlicher, dass die feuchten Stoppelfelder 
lediglich Subassoziationen der ersteren darstellen und zwar um so mehr, als 
zahlreiche charakteristische Arten derselben, wie z. B. Consolidi regalis. Hibiscus 
trionum, Convolvulus arvensis, Ajuga chamaepitys, Stachys annua, Kickxia spuria. 
Papaver rhoeas, Chenopodium album, Anagallis-Arten, Polygonum convolvulus und 
Setaria glauca anzutreffen sind und auch die Abtötung der gesäten Pflanzen noch 
nicht stattgefunden hat. Die hygrophilen Arten sind dabei als differentiale Arten 
vertreten. 
Es ist ein unumstrittenes Verdienst FELFÖLDYS , schon vor bereits 15 Jahren auf 
die Schlammassoziationen des Kultur-Sandbodens aufgemerkt und mit seinen aus-
führlichen strukturellen und ökologischen Analysen eine gute Basis für weitere For-
schungen und für die in unseren Tagen zur Verwirklichung gelangende Fundort-
K a rl ograph ierung geliefert zu haben. 
Neuere Standortdaten sind von Soó—JÁVORKA (14). ÚJVÁROSI (21). TÍMÁR (17) 
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Standort-Faktoren 
Edaphische Verhältnisse. D i e Abschni t te der Boden-Landkarte des Süd-
lichen Kiskunság (Kumanien ) , denen die A u f n a h m e n der e rwähnten Asso-
ziationen (nahe der Geme inden Soltvadkert, Pirtó, Tázlár, Öttömös, Zákány-
szék, Domaszék und Mórahalom) entstammen, geben z iemlich eintönige, ka lk-
halt ige Tre ibsandgebie te an, die nur ste l lenweise v o n kle ineren oder grösseren 
natronhalt igen Flecken unterbrochen sind. D ie charakteristischen Formentypen 
der ober f lächenmorpholog ischen Besonderheiten des westl ichen Te i l es des un-
tersuchten Gebietes sind die kühnen, mi t Steppengras und Hagedorngestrüpp 
bestandenen Halbkul tur -Dünenzüge des Landrückens des Duna—Tisza-Zwi-
schestromlandes, d ie mit von degradier ten Zwergpappe ln beherrschten ebenen 
Tre ibsandf lächen abwechseln und zwischen den Sandackerböden, We ingär ten 
und Obstanlagen auf der L in ie v o n Bocsa—Tázlár—Kiskunhalas Inseln b i l -
den. Die Dünenzüge des höher ge legenen Sandrückens ver lau fen — ent -
sprechend der herrschenden Windr i chtung — grösstentei ls in nordwest-süd-
östl icher Richtung, denen aber an Urmäander er innernde, 1—2 km brei te T ä -
ler zwischengelagert sind. Ihre Ver lau fsr i chtung wechsel t : west l ich v o n Táz-
lár z iehen sie in N — S W — und auf der östlichen Strecke in S — O -R ichtung . 
Hinsichtl ich ihres geologischen Ursprunges scheint nach KREYBIG (7) die von 
SÜMEGHY und SCHKRI geäusserte Ansicht die am ehesten akzeptable zu sein, 
dass nämlich diese Sandbodenzüge auf alten Flussufern zusammengewehte 
Uferdünen seien. Der Zusammenhang der Tä ler ist in niederschlagsreicheren 
Zeiten, wenn sie unter Wasser stehen, gut zu ver fo lgen . 
Der östl iche Abschnit t des untersuchten Gebietes ist z iemlich e intönig , 
er fä l l t in südöstl icher R ichtung ab und hier w i r d der kul t iv ier te Sand-
boden ledigl ich von humus ode r natronhal t igem Flachland unterbrochen. 
Sowohl an der westl ichen, als auch an der östlichen Strecke f indet sich häuf i g 
t ie fer l iegendes, leicht oder überhaupt nicht sodahalt iges Flachland und Dü-
nenzwischenräume, die systematischer landwirtschaft l icher Bearbei tung un-
terstehen, aber um 40—80 cm (oder noch mehr ) t ie fer l iegen als die benach-
barten Sandgebiete und bei niederschlagsreicherer Wi t t e rung unter Wasser g e -
langen. 
D ie obere Bodenlange besteht aus e iner mehr oder minder dicken 
Schlamm- und humushalt igen Sandschicht, die e ine reiche Sump f - und W i e -
senvegetat ion verrät , darunter b i lden sich die kalk- und schlammhalt igen, 
und anderwe i t i g die Wiesen-Ka lk te in-ha l t i gen Lagen des Tre ibsandes aus dem 
Ur-Holozän (UNGAR, 19). Das Zus tandekommen der Ka lk-Schlammschichten 
ist nach der Ans icht von MIHALTZ (9) und HERKK (6) durch Sodalösungen 
bedingt. Das Ca lc iumhydrokarbonat und der gelöste Soda lassen einen Ca l -
c iumkarbonatniederschlag entstehen, der sich auf dem Tre ibsand absezt und 
^ ine weissl iche lockere Ka lk-Schlammschicht bildet (Abb. 7.). 
Die ze i twe ise unter Wasser stehenden Abschnit te der Sandbodengebie te 
sind nach den Untersuchungen v o n HERKE sämtl ich karbonatreich. Neben e i -
nem vo rw i e g end hohen C a C O , Bestand sind auch beträchtl iche Mengen M a g -
nesiumkarbonats vorhanden. In grössseren Tie fen n immt der Mg-Geha l t im 
Verhäl tn is zum Ca zu. Salz und Soda sind in re lat iv ger inger M e n g e v o r -
handen, so dass diese Geb ie te in trockneren Jahreszeiten bzw. Jahren e iner 
normalen ackerbaulichen Bearbe i tung zugänglich sind. Diese Flachlandgebiete 
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mit ihrer natronhalt igen Humusdecke werden im Lau fe der we i te ren Sandum-
ordnung mit e iner mehr oder minder hohen Treibsandschicht überdeckt, die 
abwechslungsreiche Standortverhältnisse und mannig fa l t ige Unkraut - bzw. 
Schlammpflanzenassoziat ionen hervorbr ingt . 
mm 
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Abb. 2. Die Niederschlagsverhältnisse des untersuchten Gebietes A ) Monatliche 
Verteilung des Niederschlages im Jahre 1955 56. B) Monatliche Verteilung 
der vieljährigen Durchschnittswerte. 
Klimatische Verhältnisse 
Für die Entwick lung von hygrophi len Unkraut- bzw. Schlammassoziat io-
nen kann von den Komp l exw i rkungen des Makrokl imas vo r a l l em die ze i t -
liche Verte i lung der Niederschlagsmenge von entscheidender Bedeutung sein. 
Das südliche Kiskunság ist arm an Niederschlag, sein trockenes K l ima ist al l -
gemein bekannt. Niederschlagsdurchschnitt in den Jahren 1901—1930 = 500— 
550 mm (BACSÓ). Während unserer Beobachtungszeit v o m 1. X I . 1955 bis 31. 
X . 1956 waren, verg l ichen mit dem v ie l jähr igen Durchschnitt, um 10% wen i -
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gel- Niederschläge zu verzeichnen. Die Erklärung dafür, dass dennoch die 
Zönosen der feuchtigkeitsliebenden Ar t en so ungewöhnliche Ausmasse er-
reichten, ist in der monatlichen Verte i lung des Niederschlages zu suchen. 
In den Herbst- und Wintermonaten konnte sich wesentlich mehr Feuchtig-
keit im Boden anreichern als die sonst durchschnittliche Menge (Abb. 2). Dar-
an vermochte auch die geringe Niederschlagsmenge des kalten März nach dem 
sich lange hinziehenden Winter nichts zu ändern. Die im Herbst und Früh-
jahr gesäten Getreide und Hackpflanzen gediehen auch auf dem grössten Te i l 
der einer Binnenwassersgefahr ausgesetzten Parzellen relativ gut. In dem aus-
sergewöhnlich regnerischen Monat Mai (80 mm), w o 30 mm mehr Nieder-
schlag zu verzeichnen war als gewöhnl ich (BACSÖ), gerieten die niedrig ge-
legenen Aeeker unter Wasser. Selbst an den höher gelegenen Parzel len e r -
reichte das Grundwasser ein so hohes Niveau, dass — obzwar die Kul tur-
pflanzen nicht ausstarben — die Mögl ichkeit für das Zustandekommen von 









Abb. 3. Bodenfeuchtigkeitsverhältnisse der feuchten Sandäcker und Schlammasso-
ziationen (15. IX. 1956.) 
Auf die Entwicklung der Kulturzönosen, die anstatt der durch die Feuch-
tigkeit und das Wasser zugrundegerichteten Schlammassoziationen erschie-
nen, entfalteten auch die Witterungsverhältnisse der Monate Juni und Juli 
einen günstigen Einfluss. Ihr durchschnittlicher Niederschlag stand noch im-
mer über dem viel jährigen Mit te lwert und das Luft temperatur-maximum mit 
über 30 °C wurde erst Ende Juli erreicht (Abb. 1). Auf diese Weise blieb der 
Boden der Sandgebiete trotz der allmählich austrocknenden Binnengewässer 
auch während der ungewöhnlich trockenen und heissen Monate August und 
September durchwegs frisch (Abb. 3). So ergab sich infolge der ziemlich lang-
dauernden Vegetationsperiode dern Schlammassoziationen auch eine Mögl ich-
keit zum eingehenden Studium ihrer Aspektvänderungen. 
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Assoziationsverhällnisse der Schiammvegetation 
Nanocyperion flavescentis Kock. 
Nanocyperion- oder Zwergbinsenassoziatonen können sowohl auf dem san-
digen Schlamm des Flussgeschiebes (Soö—CSVFIÖS 11, 12. 13; TlMÄR 15), auf 
dem überschwemmten Lehm oder Natronboden (TlMÄR 16). auf dem austrock 
nenden Boden von Reisfeldern (UBR1ZSY 20). als auch auf dem periodisch un-
ter Wasser stehenden Schlamm des geringe aufschlämmbare Fraktionen ent-
haltenden. humusgebundenen kultivierten Sandbodens zur Entwicklung ge-
langen. Ihre Lebensbedingungen sind also in erster Linie das zeitweise auf-
tretende Wasser und die häufige, zumindest aber alljährliche Devastierung. 
Letztere Bedingung kann durch die Arbeit des Flusses geschaffen werden, der 
bei Hochwasser entlang seiner Ufer frische Schlammschichten ablagert und 
den im Entstehen begriffenen Boden der vorangegangenen Vegetationsperiode 
begräbt. 
Im Falle temporärer Binnengewässer geht dieser Vorgang ebenfalls von-
statten, nur ist er in geringerem Grade wie oben der Laune der Nieder-
schlagsmengen ausgesetzt. Auf Sandboden sind durch den Schlamm und die 
organischen Stoffe, die sich während der niederschlagsreicheren Herbst- und 
Frühjahrsmonate in den kleineren Dünenzwischenräumen oder Niederungen 
ablagerten und vom Wasser zusammengeschwemmt wurden, die Lebensbedin-
gungen der Schlammvegetation gesichert. Ausser diesen Faktoren sind aber 
auch die Kultureinflüsse, wie z. B. das Umpflügen der feuchten Aecker 
bzw. der zeitweise mit Wasser bedeckten Ackerfelder nach dem Austrocknen 
des Wassers von entscheidender Bedeutung. Hiedurch kommt es zu der er-
wähnten Devastierung. die der Entwicklung der grösstenteils aus ephemeren 
Arten bestehenden Zwergbinsenassoziationen vorausgeht. Nach grossen Nieder-
ic'nlagseinflüssen, die die im Herbst oder Frühjahr gesäten Kulturpflanzen 
mitsamt dem grössten Teil der der Sandbodenstandortklasse entsprechenden 
Unkrautvegetation vernichten, gelangen nach dem Abzug des Wassers die den 
verschiedenen Standortverhältnissen gemässen Cypereto-Juncetum-Subassozia-
tionen zur Entwicklung. Die Assoziation selbst haben SÖO und CSÜRÖS von 
dem Gebiete entlang der Szamos (11) (von Kolozsvär, Szamos-Szentmiklös, 
Apahida, Bonchida und den Borsat-Gehöften) in ausführlichen zönologischen 
Analysen beschrieben. 
Von den C h a r a k t e r a r t e n d e r F ö d e r a t i o n sind in meinen 
Aufnahmen Cyperus fuscus 
Pycreus ¡lavescens 
Plantago major ssp. intermedia und von den 
C h a r a k t e r a r t e n d e r A s s o z i a t i o n 
Cyperus fuscus Potentilla supina 
Juncus bufonius Lythrum hyssopifolia 
Centaurium pulchellum 
(50 % der gesamten Charakterarten) verzeichnet. 
Cypereto- Juncetum Soö—CSÜRÖS (1936) 1944. gnaphalietnsum luteo-albi 
(nova subass.). 
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J uncus bufonius 
Cyperus fuscus 
Standortverhältnisse und Verbreitung: 
In Dünenzwischenräumen und Vert ie fungen der Sandböden II.. I I I . und 
IV. Klasse, wo das Grundwasser hoch ist und in feuchten Witterungsperioden 
5-stündige Wasserhebung in mm 
Bodenfeuchtigkeit in Volum — Gewichts — " „ 
Aufschlämmbare Fraktion in u„ 
Humusgehalt in % 
»hy « 
CaCO. — Gehalt in °,„ 
Trefe im cm 
Abb. 4. Diagramm eines Gnaphalium-Bodenprofils auf Sandboden IV. Klasse. 
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die Bodenober f läehe unter Wasser steht. Die A c k e r k r u m e hat — verg l i chen mit 
den Sandbodenfe ldern der Umgebung — einen hohen Humusgehalt (2—2,5 % ) 
mit e iner aufschlämmbaren Fraktion von 8 — 1 0 % . Der Untergrund hat in 
80—120 cm T i e f e auch eine dünnere Kalk-Schlammschicht . In der U m g e -
bung der untersuchten Gemeinden ist in den Ver t i e fungen der höher ge l e -
genen Sandgebiete diese Pf lanzengesel lschaft überall häuf ig anzutre f f en . V o n 
dem Typus der Assoziat ion am Flusslauf ist sie ebenso zu unterscheiden 
w i e von der von HoRVATIc bzw. S o ö und T IMAB beschriebenen Dichosty le to-
Gnaphal ie tum uliginosi-Schlammassoziation (Tabel le 2). 
Chlorocyperus glomeratus subass. 
A m östlichen Te i l e des südlichen Kiskunság tritt häuf ig auch der Chloro-
cyperus glomeratus auf. stel lenweise e ine Facies, und zu Ende des Sommers 
rötl ichbraune Flecken bildend, mit ihrem massenhaften Au f t r e t en bi ldet d ie 
Assoziation zwei Schichten, deren untere aus Cyperus fuscus, Juncus-Arten 
usw. und deren obere aus Chlorocyperus glomeratus besteht. Da sie nicht nur 
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auf dem Sandboden mit v o m W i n d e zusammengetragenen und aus dem Fluss 
s tammenden Schlamm, sondern auch auf gebundenerem Lehmboden, ja sogar 
auch auf natronhalt igen Böden bzw. deren Sch lamm gleichermassen v o r -
kommt, können vo r l äu f i g aus ihrem Erscheinen standortbest immende Schlüsse 
nicht gezogen werden. 
Si.AVNlc (18) hat e ine Assoziat ion des Namens Astragalus contortuplicatus 
— Chlorocyperus glomeratus von sandigen Flussufern beschrieben. Diese 
kommt jedoch an stehenden Gewässern nicht vor . In der Vegetat ionsper iode 
der genannten Subassoziation sind zwe i Aspek te zu unterscheiden: 1. Vero-
fl-MI 1 2 3 4 IV-V 
15 10 5 0 10 20 30 40 V! 
Abb. 6. Bodenprofil des zweitklassigen Bodens mit Heleocfiioa-Vegetation. 
nica anagalloides — Juncus bufonius-Aspekt zu Ende des Frühjahrs oder zu 
Beginn des Sommers , j e nach dem. w i e l ange des temporäre Wasser das Geb i e t 
bedeckt. — 2. Cyperus fuscus — Gnaphalium luteo-album- oder Sommeras-
pekt in Abhäng igke i t davon, wann mit d em Umlegen des Gebietes begon-
nen w i rd . 
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Cypereto — Juncetum SoÓ und CSŰRÖS (1936) 1944. chenopodietosum glauci 
(nova subass.) 
D i f f e r e n z i e r u n g s a r t e n : 
Chenopodium glaucum Heleochloa schoenoides 
Atriplex hastata Verbena officinalis 
K o n s t a n t e A r t e n : 
Veronica anagalloides Chenopodium glaucum 
Plantago major ssp. Juncus bufonius 
intermedia Echinochloa crus galli 
Standortverhältnisse und Verbreitung: Die Assoziation kommt auf den 
tieferen wasserbestandenen Stellen des flachliegenden gebundenen braunen 
Sandbodens zur Entwicklung. In Jahren mit normaler Niederschlagsvertei-
lung bilden diese Gebiete ausgezeichnete Weizen-, Mais- und Kleefelder. Der 
Humusgehalt ihrer oberen Schichten beträgt mehr als 3%, während die auf-
schlämmbare Fraktion 10—20 % ausmacht. Diese Lagen können bis zu 
40—80 cm Dicke erreichen. Wahrscheinlich handelt es sich hierbei um Kul-
turgebiete, die an Stelle alter Sumpf- und Wiesenassoziationen entstanden 
sind. In ihren unteren Bodenschichten dominieren die Kalk-Schlammschichten 
mit einer Dicke von 50—70 cm und einem CaCOa-Gehalt von 40—50%. 
iDese Subassoziation (Tabelle III) lässt ebenfalls zwei Aspekte unter-
scheiden, deren erster mit dem vorherigen übereinstimmt: Veronica anagallo-
ides — Juncus bu/oraius-Aspekt, der zwei te ist ein Chenopodium glaucum — 
Plantago major ssp. intermedia-Aspekt. 
Calystegia sepium facies ist ausser von Waldhainen und Unkrautasso-
ziationen entlang von Bächen (SoÓ—JÁVORRA, 13) und auch von feuchten 
Wiesen bekannt. An dem untersuchten Gebiete faciesbildend an den aufge-
wühlten, aber wegen der Feuchtigkeit brachliegenden Aeckern, im Austrock-
nen begriffenen Moorwiesen (Molinietum). besonders in der Umgebung von 
Soltvadkert (Tabelle III. Au fnahme 6). 
Cypereto-Juncetum — heleochloetosum schoenoidis 
(nova subass.) 
Hinsichtlich ihrer Standortverhältnisse steht diese Subassoziation der 
Crypsidetum aculeatae — Heleochloa schoenoides-Konsoziation nahe, die auf 
dem Schlamm austrocknender Natronseen (sowohl auf szolonyec als auch auf 
szoloncsák Böden) in fast reinen Beständen vorkommt (Soó, 12). Auf den 
meinerseits untersuchten Gebieten, besonders in der Umgebung von Öttömös. 
Zákányszék und Mórahalom bildet sie in der Schlammvegetation der Gegen-
den mit humushaltigem Sandboden als Ackerkrume und schwach natronhal-
tigem Untergrund eine Facies. (Abb. 6.) 
Abb. 7. Zonale Anordnung der Schlammassoziationen 
I. Vicieto-Eragrostidetum juncetosum bufonii 
IL Hibisceto-Eragrostidetum lythretosum hyssopifolii 
III. Cypereto-Juncetum heleochloetosum schoenoidis 
IV. Agrostideto-Caricetum distantis. 
1. Treibsand, 2. humushaltiger schlammiger Sand, 3. Kalkhaltiger Sand. 
4. Kalkschlamm mit Konkretionen. 5. maximales Wasserniveau, 6. Grund-
wasserniveau. 
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A n den Standorten dieser Subassoziationen ist die kle inere oder grössere 
Flecken bi ldende Schlammvegetat ion auch in Jahren mit normaler N ieder -
schlagsvertei lung anzutre f fen. Auf dem mit Wasser ausreichend versorgten 
und organische S t o f f e enthaltenden Boden werden die auch einen ger ingen 
Sodagehalt to ler ierenden Futterrüben nud eventuel l Papr ika angeplanzt. 
Hibisceto-Eragrostidetum pooidis (SOÖ und T lMAR) — lythretosum hyssopijolii 
(nova subass.) [ = Juncus bufonius ass. FELFÖLDY.] 
Au f Sandböden I. und II. Güte, w o die Überschwemmung so kurze Zeit 
dauert, dass es z w a r nicht zum Untergang der Kulturzönosen kommt , das 
Wasser aber zumindest so hoch ist, dass es der hygrophi len Vegetat ion f ü r 
längere Zeit entsprechende Lebensbedingungen zu sichern ve rmag , kommen 
hygrophi le Kulturassoziat ionen zustande. Dabei treten neben dein f ü r die 
entsprechende Standortklasse charakteristischen A r t en auch e in ige Nano-
cyperion-Arten in d ie Assoziation mit ein, sozusagen einen Übergang zu der 
Halbkultur- Schlammvegetat ion bildend (Tabelle IV.). (Abb. 5.) 
D i f f e r e n z i e r u n g s a r t e n : 
Lylhrum hyssopijolia Ctntaurium minus 
Juncus bufonius Cnaphalium luteo-album 
Echinochloa crus galli 
K o n s t a n t e A r t e n : 
Medicago lupulina Erigeron canadensis 
Lythrum hyssopifolia Cnaphalium luteo-album 
Hibiscus trionum Chenopodium album 
Centarium pulchellum Polygonum lapathifolium 
Stachys annua Polygonum convolvulus 
Plantago maior ssp. intermedia Eragrostis pooides 
Setaria glauca 
Gnaphalium luteo-album-Facies. Diese n immt zonal an der Grenze der 
genannten Subassoziation und der Cypereto-Juncetum-Assoziation P la tz und 
hebt sich mit ihrem weissen Farbene f fekt deutlich von der U m g e b u n g ab. 
Au f den feuchten oder nur für kurze Zeit unter Wasser stehenden Acke r -
fe ldern bildet sie zusammenhängende Bestände. Au f den Sandböden I I I . 
Klasse Vicieto-Eragrostidetum pooiidis — juncetosum bu/onii-Assoziationen 
(T lMÄR) . 
Das Verhältnis der Floraelemente und Lebensformen der beschriebenen 
Assoziationen 
Bei der Zusammenstel lung des floristischen und ökologischen Spek t rums 
der drei Schlammassoziationen lassen sich — in Anbetracht der ähnlichen 
ökologischen Umstände — grosse Unterschiede nicht feststellen. Für al le drei ist 
der hohe Prozentsatz der mediterranen A r t en (mehr als 50 °,„) charakter i -
stisch. Sehr au f fa l l end sind Zahl und Spektrum der eurasischen und med i -
terranen A r t en ( 20—33%) . Das Spektrum der kosmopolitischen A r t e n betrug 
27—34 % . Hinsichtlich der Lebensform ergeben sich zwischen Halbkul tur -
Schlammvegetat ion und Ackerboden-Schlammvegetat ion bereits grössere Un-
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terschiede. Dies bezieht sich vo r a l l em auf das Verhältnis der hemikrypto -
phyten und therophyten Arten. D i e Cypereto-Juncetum-Subassoziationen ha-
ben ein um 10 % höheres H-Spektrum. We i t e re Einzelheiten siehe in Tabelle I. 
Zusammenfassung 
Die im Interesse der e ingehenden phytozönologisch-synökologischen Er-
schliessung des südlichen Kiskunság e ingele i teten Forschungen haben, obzwar 
sie erst auf wen ige Jahre zurückblicken, schon vie le interessante, bisher gros-
senteils unbekannte geobotanische Ergebnisse ge l ie fert (RAPAICS 4, BOU-
ROGKÜZY 2). Im Jahre 1956 mit se inem aussergewöhnlich niedersehlagsreichen 
Frühjahr und Sommer bot sich u. a. auch Gelegenheit zum Studium der 
Schlammvegetat ion der Kul tur-Sandbodengebiete . Die diesbezüglichen Ergeb-
nisse lassen sich folgendermassen zusammenfassen: 
1. Cypereto-Juncetum bildet nicht nur auf dem Flusswassergeschiebe 
zonale Assoziationen, sondern diese können auch auf zeitweise unter Wasser 
stehenden Abschnitten von Kultur-Sandbodengebieten zur Entwicklung ge -
langen und — als die hygrophi len Standortverhältnisse anzeigende Assoziation 
— ste l lenweise sogar sehr verbre i tet sein. 
2. Ihr Zustandekommen bzw. Bestehenbleiben w i rd ausser von der re i -
chen Wasserversorgung auch durch die ze i twe i l ig wiederhol te Devast ierung 
des Gebietes ermöglicht. Die systematische Dodenbearbeitung verhindert 
nämlich die Sukzession der Assoziat ionen gegen die feuchten Wiesen hin und 
sichert so die Mögl ichkeit einer al l jährl ichen bzw. zeitweisen Entwicklung der 
Schlammvegetat ionen. 
3. Es ist mir gelungen, bisher zwe i Abar ten der genannten Assoziat ionen 
auf kul t iv ier tem Sandboden zu isol ieren und auch zahlreiche Facies zu 
unterscheiden. Diese Variat ionen sind für gewisse Standortverhältnisse cha-
rakteristisch: die Gnaphalium luteo-album-Subassoziaüon ist ein Indikator 
der lockeren Schlammböden und unterscheidet sich deutlich von der Schlamm-
vegetat ion der natronhaltigen und im Austrocknen begr i f f enen Reisfe lder. 
Charakteristisch für die leicht natronhalt igen. braunen gebundenen Sand-
böden, we lche auf dem W e g e des Austrocknens und I lmbruches feuchter 
Sandwiesen landwirtschaft l ich in Bearbei tung genommen wurden, sind die 
Chenopodium glaucum- und die Heleochloa sc/ioe?iotdes-Subassoziationen. 
4. In den feuchten Aeckern I. und I I . Klasse, die binnenwasserfre i sind 
bzw. nur für kurze Zeit unter Wasser geraten, kommt die e ine Var iante der 
für Schlamm-Sandboden charakteristischen Hibisceto-Eragrostidetum-Asso-
ziation die Lythrum hyssopifolia-Subassoziation zur Entwicklung. 
5. Falls sich im Lau fe der we i te ren Beobachtungen die mittels zönologi-
scher und synökologischer Untersuchungen d i f f erenz ier te Ku l tur - und Halb-
kultur-Schlammvegetat ion des Sandbodens hinsichtlich der Trennung der 
feuchten Kultursandböden nach Standortcharakteren als zutre f fend erweisen 
sollte, so kann dieser Umstand auch bei der geobotanischen Kartographierung 
des südlichen Kiskunság von entscheidender Bedeutung sein. 
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Tabelle I. 
Flor is l isches Spek t r um 
Cype r e t o Cype re to H ib isce to Cype r e t o Cype re to H ib isce to 
Flora-
J u n ce t um J u n ce t um Eragros t i d . J u n ce t um Junce t um E r ag r 
Ivthr 
os t id . 
g n apha l i - chenopod i- lythreto- Lebens gnapha l i - chenopod i- eto-
E l emcn l e t usum e t o s um sum formen . e t o sum etosum s u m 
Ar tenzah l 11 o A r t en zah l " o Artenzahl ° o Ar tenzah l » o Ar tenzah l " o Ar i enzah l " o 
Kozm 23 34,33 22 32,85 26 27,09 M 2 2,98 — 
Adv 4 5.96 3 4,48 10 10,42 G 3 4,48 6 8,96 5 5,21 
Cp 5 7,46 7 10,44 5 5,21 H 22 32,84 23 34,32 23 23,96 
Eua 6 8,96 5 7,46 6 6,25 TH 2 2,98 I 1,49 3 3,12 
Eua M 22 32,85 20 29,86 26 27,09 Th 31 46,27 34 50,75 63 65,63 
Eu — — 1 1,49 1 1,04 Arten-
Eu M — — — 3 3,12 zahl 67 100 67 100 96 100 
Eum _ 1 1,49 
7,46 Eum M 4 5,97 5 13 13,54 
K o t m . 
A d v 
Kozmopo l i t e r 
A d v e n t i v 
At. M 1 1,49 — — 1 1,04 SP E u a 
C i rkumpo lár i r . 
: Eurás iaer 
Kont — 1 1,04 
1,04 
E u a M Euráz i ae r—Med i t e r ran 
Pont 1 1,49 — _ 1 Eu Eu M Eu r öp äe r Eu i 6päe r—Med i t e r r an 
Med 1 1,49 E u m Mi t te leu ropäer 
E u m M M i t t e l e u rop äe r—Med i t e r r á n 
Pont M — 2 2,08 At l . M A t l an t e r—Med i t e r r án 
Pont P — 2 2,98 1 1,04 
Kon t 
Pon t 
Kon t inen tá l 
Pon tuse r 
End I 1.49 M e d Med i t e r r an Pon t M P o n t u s — M e d i t e r r a n 
V o n Med Pon t P P o n t u s — P a n n o n i e r 
stam- E n d E n d e m i k e r 
m e n d e 
Arten 38 56,77 34 50,80 £5 57,31 
M 
G 
M e g a p h a n e rophy t a 
G e o p h y t a 
Arten-




Hemik ryp tophy ta 
Hemi the rophy ta 
The rophy t a 
Öko log isches S p e k t i u m 
T a b e l l e I I . Cypereto—Juncetum gnaphalietosum luteo-albi 
1(1 A—D Knu) 
X Th Eua M Potentilla supina 1 
X H Kozm Potentllla anserina — 
X H Kozm Potentilla reptans + 
X Th Eua M Medicago lupulina 1 
X H Eua M Trifolium fragiferum — 
X H Eua M Trilclium repens 1 —2 
X H KEu M Tetragonolobus siliquosus — 
X H Eua M Lotus corniculatus + 
Th Kozm Lythrum hyssopifoha 4 - 1 
X H Eua M ICpilobium tetragonum — 
X Th Eua M Centarium pulchellum 1 
X Th Atl M Blackstonia acuminata — 
X H Eua M Verbena officinalis — 
X H KEu M Mentha pulegium 1—2 
HH CP Veronica anagalloidcs 1—2 
X Th Eua M Plantago indica — 
H Eua Plantago lanceolata 4 
H Eua Plantago major ssp. intermedi — 
Th Adv Erigeron canadensis •i—1 
Th Kozm Gnaphalium luteo-album 1 
X Th Kozm Senecio vulgaris — 
Th Kozm Portulaca oleracea 
X Th Kozm Chenopodium glaucum — 
Th Kozm Chenopodium album — 
Th Kozm Amaranthus retroflexus 4-
X Th Kozm Anagallis arvensis — 
X Th Kozm Anagallis femina + 
Th Kozm Polygonum lapathifolium — 
Th Kozm Polygonum aviculare — 
X M Eua M Populus alba (juven.) + 
M Adv Populus canadensis (juven.) — 
X HH Eua M Alisma lanceolatum — 
H CP Juncus articulatus 1—2 
Th Kozm Juncus bufonius 2 
X Th Kozm Pycreus flavescens — 
X Th Eua M Cyperus fuscus 2—3 
H Kozm Schoenoplectus supinus 
T + — 1 1 
t ± 
- + T 







+ - 1 1 
+ 1 
4 i 1 
t 
1—2 
+ 1 1 
l 1 — 
+ + + l 1-2 l 
2 1 
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4 + — — — 
z + - 1 1 4 - 1 1-2 1 
4- 4 1 4 — — 
1 -I- + - I 4 l + - 1 4 
1 + - 1 
+ - + - ' 
+ 
1 = 1 
+ - 1 
1 - 2 — 
+ 
1 1 + -
4 4 - + 1 
4 - + 4 - 1 
+ ~ + - 1 
- + - ' + - 1 + 
- 1 4 - 2 
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2 1 1 - 2 4 - 2 
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+- 4 - 1 + - 1 - 2 1—2 1—2 - + 
2 
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1 4 - 1 
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X Th KEu M 
X H Eua M 
X H Kozm 
X Th Eua M 
X H Eua M 
X Th Eua M 
X G Eua M 
X H Eua M 
H Kozm 
X Th Med 
X H KEu M 
X H Eua 
Artenzahl: 










Typha angustí folia 
Accid.: 
Trifolium pratense 1 : 4-
Lotus corniculatus ssp. 
tenuifollus 4 : 1 
Lythrum salicaria ti : + 
Malva neglecta 5 : + 
Mentha arvensis ii : 3 
Bidens tripartitus 10 : + 
Cirsium arvense K : 1 
Cichorium intybus il : -f-
Sonchus arvensis 4 : + 
Helminthia echioides 1 : -f-
Rumcx conglomeratus II : -(-
Rumex crispus I : + 
Polygonum lapathifolium var. ovatum: 
— — — — + + - I 
• l 
J 






- - - + - I 
+ y l — - 1 - 2 2 3 
+ i- — — 












+ - 3 
I 
+ - I + 
Th Pont Polygonum arenarium 3 : -f-
HH Eua M Chlorocyperus glomeratus 1 : 2—3 
HH Kozm Schoenoplectus lacustris 10 : + 
H Eua Carex cederi 4 : H 1 
H Cp Agrostis alba 4 : 1 
Th Eua M Setaria viridis 3 : H 1 
+ 
Mediterran herrührend Stamme 
s L Aufnahme-Daten: (Quadratmaskstab 5 X 5 m) 1. Pirtó: 10. VII I . 1956. Neben der Bahnstation. Unter Wasser 
stehendes Brachland eines Maisfeldes mit gebundenem Sandboden. (Bedeckt zu 70"„.) 2. Tázlár: 12. VII I . 1956. Flur 
bei Bodoglár; Feuchtes Brachland mit gebundenem Sandboden (im Vorjahre mit Mais besät). (Bedeckt zu 70%.) 
Tázlár: 13. VII I . 1956. Entlang der Landstrasse von Soltvadkert drei km entfernt von der Gemeinde. Feuchtes 
Brachland mit gebundenem Sandboden (Bedeckt zu 90",,.) 4. Mórahalom: 19. IX. 1956. Zwischen Mórahalom und 
Zákányszék. Tiefliegendes, unter Wasser befindliches Gebiet eines Roggenstoppelfeldes mit gebundenem Sandboden. 
(Bedcckt zu 80",,.) 5. Zwischen Mórahalom und Domaszék, beim 13. Km-Stein: 15. IX. 1956. Etwas natronhaltiges 
Brachland eines Rübenfeldes, dessen Bestand durch Wasser vernichtet war, (Bedeckt zu 80%.) 6. Soltvadkert: 11. VIII. 
1956. Etwa 2 km südlich von der Gemeinde. Infolge der Feuchtigkeit brachliegend gelassener Teil einer umgelegten 
Molinia-Wiese. (Bedeckt zu 90 "„.) 7. Tázlár: 10. VII I . 1956. Flur bei Szarvastó. Vom Wasser vernichteter Abschnitt 
eines Weizenstoppelfeldes mit gebundenem Sandboden. (Bedeckt zu 60",,.) 8. Tázlár: Ebendort: Feuchte Vertiefung 
in einem Roggenstoppelfelc. (Bedeckt zu 80",,.) 9. Zwischen Domaszék und Zákányszék: 15. IX. 1956. Leicht natronhalt-
iges Branchland. (Bedeckt zu 80",,.) 10. Pirtó: 10. VI I I . 1956. Unter Wasser stehender. Teil eines leicht natronhalt-





































































Eua Kanunculus repens 
Eua M Potentilla supina 
Kozm Potentilla anserina 
Eua M Medicago lupulina 
Eua M Trifolium fragiferum 
Eua M Trifolium repens 
Keu M Tclragonolobus siliquosus 
Eua M Lotus corniculatus ssp. tenuil 
Kozm Lythrum hyssopifolia 
Kozm Hibiscus trionum 
Eua M Centaurium pulchellum 
Kozm Convolvulus arvensis 
Kozm Calvstegia sepium 
Eua M Verbena officinalis 
Kozm Solanum nigrum 
KEu M Veronica anagalloides 
Cp Veronica anagallis-aquatk-a 
Eu Plantago maritima 
Eua Plantago major ssp. inlermed 
Adv Erigeron canadensis 
Kozm Gnaphalium luteo-album 
Eua M Bidens tripartitus 
Pont M Achillea asplenifolia 
Eua M Cirsium arvense 
Eua M Cichorium intybus 
Kozm Sonchus arvensis 
Kozm Portulaca oleracea 
Ko/.m Chenopodium album 
Kozm Chenopodium glaucum 
Cp Atriplex hastata 
Cp Atriplex tatarica 
Kozm Anagallis arvensis 
Kozm Polygonum lapathifoliuin 
Kozm Polygonum aviculare 
Eua M Populus alba juven. 
Cp Juncus articulatus 
Kozm Juncus bufonius 
+ 2 
1Ü A - D Kill» 
- 1 
— 1 — 2 — 1 — 1 — 2 
1 — 2 
+ 4-
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1 - 2 
1 - 2 
- I 
1 1 1—2 
2 - 3 
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1 - 2 
+ 1 
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1 - 2 
1 - 2 
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1 2 
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3 - 4 
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-t — + 
+ I -








1 I — 
1 - 2 1 
-L + -
5 1 — 
+ • 
4 - 1 1 - 2 
1 I 




2 - 3 





+ - 1 1 - 2 - + -
X Th Eua M Cyperus fuscus 4 2 3 — ' — - 1 - 2 - — — I - 4 III 
X G Eua Agropyron repens 1 — + 1 2 — 1 + —2 Iii 
G Kozm Cynodon dactylon + — — — 1 —2 — — — — + — 1 1 
H Cp Agrostis alba 1—2 1 - + — — — — — + - 1 II 
Th Eua Apera spica-venti + i — 2 — — — — — — — - h - 1 1 
X Th Eua M Heleochioa schoenoides — — 2 1 — — 4 1 - 4 II 
Th Kozm Echinochloa crus-galli 2 — + - 1 3 — 2 - 3 + 1 - 2 1 + - 3 IV 
X Th Kozm Setaria glauca — — — — — 1 + - 1 — 1 1 
X Th Eua M Chenopodium urbicum — — — — — 1 — 1 1 - 2 1 II 
Accid.: 
G Kozm Equisetum arvense 1 : H 1 x Th Eua M Lactuca serriola 6 + 
G Cp Equisetum palustre 6 : 2 x H Eua M Silene cucubalus 6 + 
X H KEu M Teucrium scordium 3 : + Th Ko/.m Amaranthus retroflexus 1 : + 
H KEu Mentha longifolia 7 : + Th Adv Amaranthus albus 4 : + 
X II Eua M Mentha aquatica 4 : + x Th Kozm Anagallis femina 8 : + 
X H Eua M Mentha arvensis 7 : 1 x HH Eua M Schoenoplectus tabernaemontani 1 : + 
X Th Eua M Verbascum blattaria 8 : + x H Pont P Puccinellia distans ssp. limosa 5 : 
X Th KEu M Kickxia spuria 3 : + Th Adv Secale cereale 4 : H — 1 
H Eua Piantago lanceolata Th Cp Eragrostis pooides 4 : 1 
X Th KEu M Diplotaxis muralis 
H End Aster tripolium ssp, pannonicus 3 : 1 
Th Kozm Xanthium strumarium 3 : - I — -1 
Artenzahl 67 x Mediterran herrührend Stamme 
Aufnahme-Daten: (Quadralmas»stab 5 X 5 m) 1. Zákányszék: 15. IX. 1956. Feuchte Niederung eines IV. Mas-
sigen Sandbodenackers. (Bedeckt zu 90 "„. ) 2. Tázlár: 1. VI I I . 1956. östlich von der Gemeinde. Bis zum Juni unter 
Wasser gestandenes Roggenstoppelfeld. (Bedeckt zu 70",,.) 3. Tázlár: Überschwemmter Abschnitt eines V.-klassigen 
Sand-Ackerbodens. (Bedeckt zu 90",, 4. Unter Wasser befindlicher Sandacker. (Bedeckt zu 70"„.) 5. Öttömös: 14. IX. 
1956. Eine durch Binnenwasser herausgebildete Vertiefung auf Sandbeden III. Klasse. (Bedeckt zu 80",,.) 6. Zákány-
szék: 15. IX. 1956. Unter ähnlichen Verhältnissen wie oben. (Bedeckt zu 60%.) 7. Tázlár: 15. VII I . 1956. Südlich von 
der Gemeinde. Eine vom Wasser vernichtete Strecke gebundeneren Bodens eines Roggenfeldes IV. Klasse. 8. Tázlár: 
15. VI I I . 195H. Flur bei Bodoglár. Überschwemmte brachliegende Strecke eines Maisfeldes mit lockerem Braun-
sandboden II. Klasse. (Bedeckt zu 70"„. 9. Tázlár: 15. VII . 1956. Flur bei Kútágas. Unter Wasser stehendes Brachland 
eines Roggenstoppelfeldes mit gebundenerem Boden. (Bedeckt zu 90",,.) Abschnitt eines Maisfeldes mit gebundenerem 
Boden. (Bcdeckt zu 50%.) 
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H 5 z 
Tabelle IV. Hibisceto-Eragrostidetum lythretosum hyssopifolii 
X Th En Consolida regalis 
X Th Eu M Ranunculus sardous 
X Th Eua M Potentilla supina 
X Th Eua M Medicago lupulina 
X H Eua M Trifolium fragiferum 
X H Eua M Trifolium repens 
X H Eua M Lotus corniculatus ssp. lenuil 
Th Kozm Lythrum hyssopifolia 
X H Eua M Epilobium tetragonum 
X Th Kozm Hibiscus tionum 
X Th K E u M Euphorbia falcata • 
X Th Eua M Centaurium pulchellum 
X Th Atl M ßlackslonia acuminata 
X G Kozm Convolvulus arvensis 
X Th K Eli M Hei i ot ropi um europaeum 
X H Eua M Verbena officinalis 
X Th KEu M Ajuga chamaepytis 
X Th KEu M St achy s annua 
X H Eua M Mentha arvensis 
Th Kozm Solanum nigrum 
X H Eua M Verbascum blattaria 
X Th KEu M Kickxia spuria 
X Th K E u M Kickxia elatine 
X Th KEu M Chaenorrhlnum minus 
X HH Keu M Veronica anagalloides 
H Eua Plantago lanceolata 
H Eua Plantago major spp. intermo« 
X Th Eua M Papaver rhoeas 
X Th KEu M Diplotaxis mural is 
X Th KEu M Diplotaxis tenuifolia 
Th Kozm Viola arvensis 
Th Adv Erige ran can a de ns is 
Th Kozm Gnuplialium luteo-album 
X Th Eua M Carduus nutans 
X G Eua M Cirsium arvense 
X Th Kozm Centaurea cyanus 
X H Eua M Cichorium intybus 
H Kozm Sonchus arvensis 
10 A—D K(io 
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X Th Kozm 
X Th Eua M 
G Kozm 
X H Eua M 
X H Eua M 
TH Eua 
X Th KEu M 
X Th Eua M 
X H Eu M 
T i l Adv 
X H Eua M 
X Th Eua M 
X Th Kozm 
X H KEu M 
X H KEu M 
X H Pont M 
H Kont 
HH Cp 
Th Pont M 


























4 - 1 
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+ 









4 1 - 2 
1—2 — 
1 - 2 3 
1 1 
+ -
I + - 1 
Accid.: 
Equisetum ramosissimum 1 : + 
Potentilla anserina 5 : 4 
Mcdicago falcata 5 : 1 
Mclilotus officinalis 4 : 4 
Trifolium pratense 2: + 
Trifolium arvense 10 : + 
Anthyllis vulneraria 9 : + 
Oenothera biennis 1 : + 
Lathyrus tuberosus 5 : 4 
Malva neglecta 2 : 4 
Calystegia sepium 10 : + 
Anchusa officinalis 1 : 4 
Teucrium scordium 1 : 4-
Stachys recta 7 : 4 
Linaria genistifolia 9 : 4 
Veronica anagallis-aquatica 1 4 
Sisymbrium orientale 3 : 4 






2 4 4 -
1 2 i 
1 3 i 
+ — — 
4 — — 
I I H I 
+ 
— — 1 
I 
1 - 1 - - - - + 
- - - - + - 1 1 - 2 + - 1 -
1 — 2 — — 1 — 2 + 2 1 
Î i T ï : î ï ; 
2 1 - 2 1 I 3 2 - 3 2 
I _ _ + _ _ 
+ - 2 
+ - 2 
+ - 2 
4 - 3 
4 - 1 
4 - 1 
1 
I 




H — I 
— 1 
3 
4 - 1 
Th Adv Cucurbita pepo 3 : 4 
Th Adv Helianthus annuus 4 : 4 
Th Eua M Bidens tripartilus 5 : 4 
H Kozm Taraxacum oificinale 2 : + 
Th Eua M Silene cónica 9 : 4 
Th Kozm Chenopodium glaucum 10 : 
Th Eua M Chenopodium urbicum 3 : 4 
Th Pont p Corisperinum nitidum 1 : -f-
H Kozm Cerastium vulgatum (i : 4 
Th Eua M Salsola kali 3 : 1 
Th Pont Polygonum arenarium 1 : 1 
Th Eua Cannabis sativa 1 : 4 
H Eua M Cyperus fuscus 10 : 1 
Th Eu M Lolium perenne 7 : 4 
Th Adv Hordeum vulgare 6 : 1 
G Kozm Cynodon dactylon 3 : 1—2 
Th Adv Zea mays 4 : 4 
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Artenzahl: 96 
Aufnahmedaten: 
1. Täzlär: 3!. VII. 1956. Entlang des Feldweges zwischen Täzlär und Bodoglär. 
Feuchtes Weizen-Stoppelfeld II. Klasse. (Bedeckt zu 60 °„.) 
2. Domaszek: 19. IX. 1956. Etwa 1 km östlich von der Gemeinde. Feuchtes Roggen-
Stoppelfeld II. Klasse. (Bedeckt zu 70 "„.) 
3. Soltvadkert: 10. VI I I . 1956. Selymes. Feuchtes Roggenstoppeifeld II. Klasse. (Be-
deckt zu 80",,.) 
4. Täzlär: 1. VII I . 1956. Wcstlich von der Gemeinde. Feuchtes Weizenstoppelfeld 
I. Klasse. (Bedeckt zu 70%.) 
5. Täzlär: 1. VIII , 1956. Südöstlich von der Gemeinde. Feuchtes Weizenstoppelfeld 
I. Klasse, (Bedeckt zu 80"«. ) 
6. Pirtö: 10. VI I I . 1956. Entlang der Bahnstation. Feuchtes Herbsthaferstoppel-
feld I. Klasse. (Bedeckt zu 70 °„). 
7. Täzlär: 1. VII I . 1956. Westlich von der Gemeinde. Feuchtes Weizenstoppelfeld 
I. Klasse. (Bedeckt zu 70",,.) 
8. Öttömcs: 14. IX. 1956. Entlang der Bahnstation. Unter Wasser stehendes Rog-
genstoppelfeld I. Klasse. (Bedeckt zu 80 0 „.) 
9. Bodoglär: 15. V I I I . 1956. Etwas feuchtes Roggenstoppelfeld I. Klasse. (Bedeckt 
zu 70%.) 
10. Täzlär: 8. VII I . 1956. Flur bei Szarvastö. Feuchter gebundener Sandboden I. 
Klasse. (Bedeckt zu 80%.) 
SOME RECENT D A T A ON THE X Y L O T O M Y OF CYCAS, Z A M I A 
A N D G I N K G O 
B y 
p. GREGUSS 
Department of Botany, University of Szeged, Hungary 
(Received August 1, 1958) 
a) Vessel formation in Cycas revoluta (C) and Zamia skinneri (Z) 
In the course of the xy lo tomic preparation of a trunk of an approx imate ly 
15 years old Cycas revoluta and cca. 25 years old Zamia skinneri a so-cal led 
»macera t i on « was also prepared. On careful examinat ion of the maceration 
a striking special cross-wall could be detected in the interior tracheids in 
each of the t w o species. A t f irst sight it was taken to be a trabecula. however , 
more precise examinat ion revealed that a s imple per forat ion is involved. A t 
the fusion of the t w o vessel members the outer dentation of Cycas revoluta 
(Fig. 1. C ) the conspicuous median lamella div iding the t w o vessels, the 
s imi lar i ty of thickness of their wa l l s and the pronounced circular shaped 
character of the per forat ion conf i rm beyond doubt the assumption that w e are 
not dealing with a trabecula, but w i t h some kind of perforat ion. — a s imple 
one. 
A f t e r a r ev i ew of the l i terature (1—8) the conclusion could be drawn that 
this vessel format ion as regads the xy l o t omy of Cycas is a quite new pheno-
menon — at least to the best of the author's knowledge — considering that 
so far there w e r e no l i terary data ment ion ing vessel format ion in Cycas and 
in Zamia skinneri (Fig. 1. Z). 
b) Dacrydioid (circoporus) pits in the ray cells of the Ginkgo biloba 
A t the xy lo tomic examinat ion of the Ginkgo wood — on a sl ide on which 
the longitudinal tracheid wal ls also contained spiral thickenings — several 
ray cells contained besides the typical Ginkgo pitting of their cross f i e ld 
also a spherical or ell iptical so-called circoporus dacrydioid pitt ing f i l l ing out 
almost complete ly the cross f ie ld (F ig . 2. G.). In the cross f ie ld of Ginkgo 
general ly 2—3, but sometimes also 4—5—6 small pits can be found showing 
either a scattered or araucaroid arrangement. This is seen on most of the 
cross f ields of G. photo x300 magni f icat ion. However , as can be seen on the 
upper third of the photo in one of the horizontal ly proceeding ray cell cross 
f ields large pits 22X22 u in d iameter , spherical or el l iptical 22X32 f l in size 
can be detected. The upper right corner of the photo exhibits the same kind 
of half pits, they can also be seen in the ray cells at the bottom of the 
photo. So far circopcrous and dacrydio id pits have only been found in the 
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Podocarpaceae, i. e. in the Dacrydium, Microcachrys. Phyllocladus. Acmopyle 
and Podocarpus genera. Of the Taxads at most the pits of Taxus canadensis 
could be compared with these large circular pits, however, the so-called 
pinoid pitting of Pinaceae is already di f ferent. On the other hand, the 
Fig. 1. C — Cycas revoluta, the fusion of two tracheitis; simple perforation (x300). 
in the wall of the ray cell (x600). 
Z — Zamia skinneri. the fusion of two tracheids (x300). 
similarity of the pitt ing of Podocarpaceae and partly of that of Taxaceae 
gives rise to the idea if there is not some kind of relationship between the 
Ginkgo and particularly Podocarpaceae families, but perhaps also between 
these and the Taxaceae one, or at least in this respect there is some kind 
of genetical link. Fig. 2. D. shows the Dacrydium elatum x600 magnif icat ion. 
The fact of Taxaceae, but rarely also Ginkgo containing spiral thickenings 
although the thickenings are not identical, seems after all to support this 
assumption. Considering that as to the best knowledge of the author the l ite-
rature does not mention »circoporous« or »dacryd io id « pitting as regards 
Ginkgo this phenomenon seemed of interest. 
c) Identical structure of the spiral thickening in Cycas (C) and Ginkgo (G). 
In the course of xylotomic examinations dealing with the accessory roots 
of Cycas revoluta on slides prepared from the peripheral parts spiral thicke-
nings exhibiting a dense, characteristic structure could be observed, particu-
larly on the tangential slide. (Fig. 3. C/l) Essentially these spiral thickenings 
d i f f e r considerably f r om those that can be found in some of the genera of 
Taxaceae. Cephalotaxaceae or Pinaceae (Picea, Larix, Pseudotsuga). In Cycas 
these spiral thickenings are divided at their origin into small rectangles and 
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Ihe latter thinning a lways mere eventually become f ine spiral f ibres as can 
be seen on parts C 2 and C/3 of the photo. The origin of these spirally ar-
ranged fields reaches as far back as the bordered pits situated on the radial 
surface. Seme spiral pairs may also adhere to a bordered pit getting into 
their way and may surround their apertures. In some cases the originis of 
these spiral thickenings show a nettlike arrangement. 
Fig. 2. I) — Dacrydium elatum a characteristic circoporous (dacrydioid) pitting 
G — In the ray walls of the ray cells of Ginkgo biloba besides the usual 
araucaroid (3—8) pits, characteristic dacrydioid pits can also occur (x600). 
The most interesting is, however , that the surface ot these spiral lathes 
is not smooth but that it contains almost regularly spaced small nodules (Fig. 
3. G/4). On the cross lathes connecting perpendicularly the two spiral lathes 
running parallel such nodules can also be detected and at high magnif ication 
it seems as if such small nodules cannot only be found on the surfaces of 
the spiral lathes but that the interior of the small f ields also exhibits them 
or small dentations. 
To the best knowledge of th-2 author spiral thickenings showing such a 
structure have as yet not been described in the literature. Their description 
seems all the more important as the spiral thickenings observed on other 
species did not reveal such nodules. It seems possible that this structure is in 
correlation with the internal micellar structure of the spiral thickenings, whe-
reas concerning their function w e have not yet the slightest idea. 
A f t e r having delected the above spiral structure it was most surprising 
to f ind in several slides prepared f rom an about 100 years old Ginkgo tree 
spiral thickenings with nodules agreeing almost completely with those found 
in the tracheids of Cycas revoluta. Fig. 4. G/l exhibits that the spiral thicken-
ings of Ginkgo run similarly to those of Cycas parallel and what is most im-
portant these lathes running parallel are also divided into small f ields by cross 
walls at right angles (See Fig. 4. G,/2) 
The lathes running parallel ccme gradually always nearer to each other 
ending in this thread. This structure is shewn cn G/3. However, the most in-
teresting phenomenon is that on these spiral lathes the same nodules as those 
detected in the Cycas can be found showing a completely similar arrangement 
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Fig. 3. C— Cycas revoluta. In the ray walls of the tracheids of some of the accessory 
rcots a spiral thickening divided into sections (C/l xl50) dividing in the 
vicinity of their origin into reticular small fields can be found (C 2 xloO 
and C/3 x600). The parts divided into spirals and sections have ncdular 
thickenings (C 4 x900). 
Fig. 4. G — In the tracheids of the Ginkgo biloba dense and spiral parallel running 
laths occur they are divided into sections (G/l. xI50 and G/2. x600): the 
lathes exhibit like in the case of Cycas spaced ncdular thickenings (G/3. 
x900). 
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as the latter, i. e. spaced at certain distances. 2—3 // but not only in the case 
of the longitudinal, but also in that of connecting cross lathes. Both the Cycas 
as the Ginkgo show such a similar nodular structure of spiral thickenings 
that they can hardly be distinguished. A slight difference can perhaps be 
found in the origin of the spiral thickenings as far as the latter have in the 
case of Cycas a more less loose reticule structure, whereas in that of Ginkgo 
this reticular structure is not so pronounced. 
In v iew of the fact that such spiral thickenings have hitherto not bee 
reported in the literature either in the case of Cycas nor in that of Ginkg'p, 
but not either concerning other gymncsperms or angiosperms their description 
seemed justified. 
The extraordinarily similar structure of the spiral thickenings found in 
Cycas and Ginkgo — a stucture not occuring in any other family — suggests 
the possibility if we are not dealing with some hitherto unrevealed connective 
feature. Ginkgo and Cycas both have polyciliar spermatozoids characteristics 
of the Pteripsida tribe, their epidermis cells also show great similarity, but 
ether morphological features also seem to prove that there is a relatinship 
between Cycas and Ginkgo. At the establishment of this relationship it seems 
desirable also to take these identical xylotomic features into account. 
Summary 
a. On macerating elements of the trunk of the Cycas revoluta and Zamia 
skinneri the formation of vessels could be observed. On one of the ends two 
tracheids fused by means of a simple perforation. Hitherto this kind of vessel 
formation was unknown in Cycas and in Zamia. 
b. In the ray cells of the Ginkgo biloba there occurs besides the known 
simple araucaroid pitting also dacrydioid pitting which is characteristic for 
Podocarpaceae and has as yet not been observed in Ginkgo. This phenomenon 
seems to suggest a relationship between Ginkgo and Podocarpaceae. 
c. In the tracheids of the accessory roots of Cycas revoluta, as well as 
in the walls of the tracheids of the Ginkgo biloba. nodular thickened spiral 
lathes were found. Probably, the nodes spaced regularly in the lathes are in 
correlation with the micellar structure of the thickened lathes. It seems rea-
sonable to draw the conclusion that the complete similarity of structure of 
the two genera is due to a relationship. 
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UNTERSUCHUNG DER S P A L T Ö F F N U N G S A P P A R A T E N 
VON EQUISETUM 
Von 
M . KKD\ KS 
Aus dem Botanischen Institut der Universität Szeged 
(Eingegangen am 28. August 1958) 
Einleitung 
Die von anderen T y p e n der P f l anzenwe l t abweichende Form der komp-
liziert aufgebauten Stomen der Equiseten hat RIKBNKR (1926) — nach d e r 
Überprü fung der Arbe i t en von vor igen Autoren — festgestel l t . Er hat sich 
e ingehend mit den physiologischen Fragen beschäftigt, und die systematischen 
Beziehungen hat er unbeachtet gelassen. Aus diesem Gesichtspunkt ist die 
zusammenfassende A rbe i t von MII.DK (1867) wicht ig , aber seine, über d ie 
Spal tö f fnungsapparaten mitgete i l ten Zeichnungen sind sehr abwe ichend von 
denen, die in RLKBNER's A rbe i t mitgete i l t sind. Deshalb w a r ich bestrebt die 
Frage am Grunde genauer morpholog ischer Untersuchung aus systematischem 
und — von den bisherigen Auktoren abweichend — aus entwick lungsge-
schichtlichem Gesichtspunkt zu lösen. 
¡Material und Methodik 
Die Stomen von folgenden 19 Equiseium-Arten habe ich untersucht: E. ar-
vense L.. E. maximum Lam.. E. pratense Erh.. E. silvaticum L.. E. litorale 
Kuehlew., E. xylochaetum Mett.. E. giganteum L„ E. pyramidale Goldm., E. ra-
mosissimum Desf., E. laevigatum AI Br.. E. trachyodon AI. Br., E. variegatum 
Schleich.. E. scirpoides Michx. 
Bei der Vorbereitung der Präparate ist die Mazeration mit NaOH zu benützen, 
denn wegen die starke Kieselschicht der Epidermis hat die Methode von ÜJHELVI 
(1954) keine genügenden Erfolge gegeben. 
Beobachtungen 
Die Spal tö f fnungsapparate der P f lanzen der Sektion Euequisetum Sad. 
(syn. Equiseta phaneropora M i lde ) ordnen sich in den Internodien des Sten-
gels an den Epidermen der Val leculen al lgemein in Stre i fen, selten in zwe i 
Reihen. Die Stomen der in die Equiseta anomorpora Mi lde Gruppe gehörende 
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E. arvense L. sind in zwei Strei fen in 2—6 Reihen geordnet; an der Epider-
mis des Stengels von E. maximum Lam. befinden sich keine Stomen; bei 
den Ar ten von Equiseta süchopora Mi lde sind sie in zwei von einander 
weitstehenden Reihen, oder in zwei Strei fen in 2—2 Reihen; an den Sten-
geln der Pf lanzen von Equiseta homophyadica AI. Br. in einem Strei fe, in 
vielen Reihen zu beobachten. (Tafel 1. 1.) 
Die Spaltöffnungsapparate sind nicht in die Epidermis gesunken, sie e r -
heben sich sogar an der Mitte, ih ie Poren sind in der Längsrichtung des 
Stengels, selten schief dazu geordnet. Die Form gibt meistens oval, bei man-
chen Ar i en spitzen sich in dem Ende, aber sie können auch beinahe kreis-
form oder R< mbus-Gestalt annehmen (Tafel II. 2.) Die Länge gibt einen 
Wert von 60—130 u, die Breite 38—72 //. 
Die stabartige Verdickungen der inneren Wand der Nsbenzellen sind 
einfache Kieselstrahle, die seilen dichotomisch verzweigt sind (Tafel II. 1.). 
Die Schliesszellen sind dünnwandig, bohnenförmig, deren durchschnitt-
liche Länge 38—95 it. Bieice 12—27 u. 
Die Splatlöf fnungsapparate befinden sich bei den Arten der Sektion 
Hippochäele Milde, (syn. Equiseta cryptopora Milde) in zwei Reihen an 
den Epidermen der Valleculen in den Internodien des Stengels. E. Martii 
Milde, E. xylochaetum Mett. und E. pyramidale Goldm. gestatten eine Aus -
nahme. bei denen sie in zwei Streifen, und in jeden Strei fen in mehreren 
Reihen geordnet sind (Tafel I. 2.). 
Die Spaltöf fnungsapparale sind in die Epidermis gesunken, und sie sind 
teilweise von Epidermiszellen bedeckt. Das von denen fre i gelassene Gebiet 
befindet sich an der Mitte der Stoma, kreis-, oval- cder beinahe z iegei förmig, 
es ist bei jeder Stoma extra zu finden, einige, vorher erwähnte Arten bilden 
nur Ausnahmen, bei denen im Folge der gestreiften Anordnung oft mehrere 
Splatöffnungsapparate das von Epidermiszelle frei gelassene Gebiet gemein-
sam haben (Tafel I. 3.). 
Die Pore der Spaltöf fnungsapparate befindet sich immer in der Län-
gerichtung des Stengels. 
Sie sind im allgemein kreis- cder in die Länge des Stengels erlängert, 
oval- förmig. Die vorher erwähnten Arten haben auch in diesem Fall ent-
scheidende Eigenschaften, denn ihre Stomen sind schmal und lang aus-
gedehnt (Tafel I. 3.). 
Die Nebsnzellen sind im allgemein der Gestalt von Stoma entsprechend 
halbkreis- oder halboval- förmig. Die stabartige Verdickung der inneren Wände 
ist sehr kompliziert, und darauf bezüglich finden wir in der Litteratur v ie le 
unklare und fehlerhafte Zeichnungen. In der Beziehung der Benennung der 
Einzelheiten habe ich in der Litteratur keine Angaben gefunden, deshalb 
muss ich bei den feineren, bisher unklaren Strukturen neue Benennung 
benützen. 
Die radialen Stäbchen sind in zwei Gruppen zu teilen. Die primären 
Stäbchen, die sich neben den Poren der Nebenzellen befinden, sind schmale, 
nadeiförmige Verdickungen (Fig. 1/1., Tafel II. 2. u. 4.). Die Zahl bei den 
untersuchten Arten zeigt keine grosse Unterschiede, 9—12 Nebenzellen sind 
8—10 II lang. Diese wurden durch die Gl ieder der in die Länge der Neben-
zel!e orientierten, bogigen oder in Zickzack ablaufenden oberflächlichen, läng-
lichen Stäbche verknüpft , die auf der Strecke zwischen den zwei primären 
Stäbchen oft gewölbt sind (Fig. 1/2.). 
Tafel II.: 1. E. fluviatile L. 750x 2. E. hiemaie L. 750x 3. E. bogotense H. B. K. 
750x 4. E. trachyodon AI. Br. 750x 
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In der Vortsetzung der primären Stäbchen oder aus den Bogen der 
Stäbchen sind neuere radiale Verdickungen zu beobachten, die sekundäre 
Stäbchen, die selten dichotomisch verzweigt sind. (Fig. 1/3. Tafel II. 2.) Diese 
wurden in der Randlinie der Schliesszellen durch den lateralen länglichen 
Stäbchen verknüpft , der auf der Strecke zwischen zwei sekundären Stäbchen 
gewölbt ist (Fig. 1/4.). 
Fig. /.: E. hiemale L. 600x 
Bei vielen Arten sind an den Enden der Schliesszellen schlei fenförmige 
Verdickungen, die — da sie mit keinen von den bisher erwähnten zu 
identif izieren sind — akzidentelle Stäbchen genannt werden können (Fig. 1/5.). 
A m Oberf lächenbild des Splatöffnungsapparats ist in 45—65 „ Länge 
die Pore der Nebenzelle zu beobachten (Fig. 1/6.), weiter die Wände der 
Nebenzellen erreichen auf einer kleinen Strecke fast einander, dann fo lgt 
eine Aussackung, die man gut beobachten kann (Fig. 1/7., Tafel II. 2.). Das 
habe ich noch in der Litteratur auf keiner Zeichnung gefunden, der Gestalt 
nach scheint der Name sinus am besten geeignet zu sein. 
Die Schliesszellen sind bohnenförmig, oder an den Enden spitzig, mit 
einer Länge von 57—90 und mit einer Breite von 18—40 « . 
Wenn wir die Spaltöf fnungsapparate von Equiseten aus dem Gesichts-
punkt der Struktur auswerten, können wir zwei ex t reme Typen unterschei-
den: phaneropor und cryptopor. Zwischen denen kommen Ubergangsfor-
men vor : die Stomen von E. xylochaetum Mett., E. pyramidale Goldm., und 
E Martii Milde, denn sie kommen dem Charakter dem phaneropor T y p 
Auswertung der Beobachtungen 
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entsprechend in Streifen vor. Dagegen die stabartige Verdickung der inne-
ren Wand der Nebenzelle stimmt im Grunde dem cryptopor Type (Tafel 
I. 3.), aber es ist charakteristisch auf diese drei Arten, dass die Kieselstäbchen 
viel dicker sind als bei anderen Arten von Equiseta cryptopora. Die primäre 
Stäbe sind stumpf beendete Verdickungen und sie gehen fast im oberfläch-
lichen, länglichen Stäbchen auf. 
Die sekundären Stäbchen erscheinen — ausser wenigen Ausnahmen — 
in der Fortsetzung der primären Stäbchen, und sie bilden den vorherigen 
ähnlich die lateralen Stäbchen. 
Am Grunde der erwähnten Gesichtspunkte ist es begründet bei der Zu-
sammensetzung des Systems von Equiseten in der Equisetaceae drei Sektionen 
zu unterscheiden: 
I. Sektion: Equiseta phaneropora Milde syn Euequiselum Sad. 
In dem sind nach MILDE zwei Subsektionen zu unterscheiden: 
1. Subsektion: Equiseta heterophyadica AI. Br. Dazu gehören noch zwei 
kleinere Gruppen. (1. Equiseta anomcpora Milde — E. arvense L., E. maxi-
mum Lam., 2. Equiseta stichopora Milde —• E. pratense Ehrh., E. silva-
ticum L.). 
2. Subsektion: Equiseta homophyadica AI. Br. (E. diffusum Don. E. 
bogotense H. B. K., E. palustre L., E. fluviatile L., E. litorale Kuehlew.). 
II. Sektion: Equiseta pleiosticha Milde 
In diese neue Kategorie kann man die eingehend besprochenen Arten 
— die übergänglichen Charakter zeigen — reihen. (E. Martii Milde., E. 
xylochaetum Mett., E. pyramidale Goldm.) 
III. Sektion: Equiseta cryptopora Milde syn.: Hippochäete Milde 
Da sind drei Subsektionen zu unterscheiden: 
1. Subsektion: Equiseta angulata Milde (E. giganteum L., E. Schaffneri 
Milde). 
2. Subsektion: Equiseta ambigua Milde (E. ramosissimum Desf., E. Sie-
boldi Milde.) 
3. Subsektion: Equiseta monosticha Milde — das gliedert sich noch 
weiter in 4 Gruppen. (1. Equiseta debilia Milde — E. debile Roxb. — 2. 
Equiseta mexicana Milde — E. myriochetum Ad. de Cham, et de Schtd., 
E. mexicanum Milde — 3. Equiseta hiemalia Milde — E. hiemale L., E. 
robustum AI. Br., E. laevigatum AI. Br. — 4. Equiseta trachyodonta Milde 
— E. trachyodon AI. Br., E. variegatum Schleich., E. scirpoides Michx.) 
Zusammenfassung 
Die Spaltöffnungsapparate von E. xylochaetum Mett., E. pyramidale 
Goldm. und E. Martii zeigen einen übergänglichen Charakter zwischen den 
phaneropor und cryptopor Stomen. Der Aufbau und die Verzweigung dieser 
Arten steht auch zwischen den zwei Typen, deshalb ist es begründet die 
Equiseten — statt dem bisher in zwei gegliedertem System — in drei Sektio-
nen zu teilen. 
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UNTERSUCHUNG DER EPIDERMIS VON PTEROPSIDA-BLATT , 
MIT BESONDERER RÜCKSICHT A U F DIE EINHEIMISCHEN A R T E N 
Von 
I. MAKÖTI 
Aus dem Botanischen Institut der Universität. Szeged 
(Eingegangen am 28. VIJI. 1958.) 
Einleitung 
Die Klasse der Pteropsiden ist aus entwicklungsgeschicht l ichem Ges i tchts-
punkt wicht ig , und die Struktur ihrer Ep idermis kann eine w icht ige A n g a b e 
für die Entdeckung der verwandschaf t l i chen Verb indungen sein. 
In der Fachl i t teratur f inden w i r nur Einzelergebnisse über die Ep ide rmis 
der Farne. MILDE (1857) teilt Angaben über die Blattepidermis e in iger A r t e n 
der Genus Botrychium mit. SADKBECK (1898) hat neben der Besprechung der 
Entwicklung der Stoma von Pteris flabellata nur im a l lgemeinen Angaben 
über Epidermis der Farne mitgetei l t . LtNSBAUKR (1930) hat in seinem zit ierten 
Werk über die Epidermis der Farnen nur e in ige Angaben mitgetei l t , w e i t e r 
Fl.ORIN (1931) hat die Blattstruktur mehrerer A r t e n der ausgestorbenen Psilo-
phyta und Pteropsida beschreiben. OC.URA (1938) hat die Epidermis der B la t t -
stiele von Fami l ien Cyatheaceae, Polypodiaceae, Osmundaceae, Marattiaceae, 
Ophioglossaceae aus dem Gesichtspunkt der Anwesenhe i t und Anordnung der 
Stomen verg le icht . Über die Blat tepidermis tei lt er nur im A l l g eme inen A n -
gaben mit . Über den Querschnitt der Farnenblätter gibt er auch Angaben in 
seinem zit ierten Werk . Schliesslich STARZKCZKI (1958) befasst sich bei der 
ökologischen Untersuchungen von Asplenium trichomanes und A. ruta-muraria 
mit morpholog ischen Veränderungen. 
A u s der Li teratur ist kein solches, zusammenfassendes Werk bekannt, 
welches die Blat tepidermis der heute lebenden Pteropsiden besprechen möchte. 
Andersei ts sind manche von den oben e rwähnten Werken auf Ergänzung 
bedrängt. A l s o es schien die Untersuchung der Farnenblätter aus dem Gesichts-
punkt der Entwick lung der Epidermis no twend ig zu sein. Diese Untersuchungen 
'cönnen e ine H i l f e den Paläonto logen zur mehr exakten und le ichteren De -
f in ierung der Blattabdrücken, — we l che in der letzten Zeit zum Vorschein 
gekommen sind — , bereiten. 
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Material und Methode 
Das untersuchte Material: 
F i l i c i n a e E u s p o r a n g i a t a e 
Ophioglossaceae 
1. Botrvchium lunaria (L.) S\v. 2. Botrychium matricariaefolium (Retz.) A. Br. 
3. Botrychium multifidum (Gmel.) Rupr. 4. Ophioglossum vulgatum L. 
Maratliaceae 
5. Angiopteris teysmaniana de Vriese 
F i l i c i n a e L e p t o s p o r a n g i a t a e 
Polypodiaceae 
6. Woodsia ilvensis (L.) R. Br. 7. Cystopteris filix-fragilis (L.) Borb. 8. Stru-
thiopteris filicastrum All, 9. Dryopteris filix-mas (L.) Schott. 10. Dryopteris spinulosa 
(Müll.) O. Ktze. 11. Dryopteris thelypteris (L.) A. Gray. 12. Dryopteris phegopteris 
(L.) Christens. 13. Dryopteris oreopteris (Ehrh.) Maxon 14. Polystichum setiferum 
(Forsk.) Moore ex Woyn. 15. Polystichum lobatum (Huds.) Chevall. 16. Athyrium 
fi l ix femina (L.) Roht. 17. Phvllitis scolopendrium (L.) Newm. 18. Asplenium tricho-
manes L. 19. Asplenium ruta-muraria L. 20. Asplenium viride Huds. 21. Asplenium 
septemtrionale (L.) Hoffm. 22. Asplenium adiantum-nigrum L. 23. Ceterach of f ic i-
narum Lam. & DC. 24. Notholaena marantae (L.) R. Br. 25. Blechnum spicanl (L.) 
Roth. 26. Polypodium vulgare L. 27. Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. 28. Platycerium 
alcicorne Gaud. 29. Polypodium aureum L. 30. Asplenium nidus L. 
M a r s i l e a c e a e 
31. Marsilea quadrifolia L. 
Es wurde lebendiges und aus Herbarium genommenes Material untersucht. Die 
Preparaten wurden von Epidermis-Häuten hergestellt, diese wurden in der Rück-
sicht des Zellinhaltes und nach dem Entfernen des lebendigen Zellinhaltes auch 
strukturell untersucht. Das lebendige Zellinhalt ist in der folgenden Weise zu aus-
lösen: Die Häuten wurden aus destillierten Wasser auf 3 Minuten in 40 "„-ige 
H_,SO.., gelegt, danach auf 5 Minuten in 10 ",u-ige alkoholische Losung von Chloral-
hydrat (Wasser: Alkohol = 3: 1), dann werden die Epidermis-Stückchen auf 5—10 
Minuten in verdünnte Natriumhypochlorit-Lösung gelegt. Waschen wir sie in 20% 
Alkohol durch, und schliesslich können wir nach Spülung im dest. Wasser schöne, 
reine, zur Färbung geeignete Preparate bekommen. Die Rektifikation nach Sárkány 
(1951) hat nicht in jedem Fall bei der Untersuchung von Epidermis befriedigende 
Ergebnisse gegeben, die Methode nach Újhelyi (1954) ist zu den dünnen Farnenblätter 
nicht geeignet. 
In der vorliegenden Arbeit befasse ich mich mit den entwicklungsgeschichtlichen 
Merkmalen der unterscheidbaren Typen von Fame-Epidermis. die eingehende 
Beschreibung der untersuchten Arten folgt in einer späteren Arbeit. 
Tafel 1. 1. Botrychium matricariaefolium (Retz). A. Br. Unter Ep. 200x. 
2. Botrychium multifidum (Gmel.). Rupr. Unter Ep. 200x. 
3. Botrychium lunaria (L.) Sw. Unter Ep. 200x. 
4. Botrychium matricariaefolium (Retz.) A. Br. Ober Ep. 200x. 
5. Ophioglossum vulgatum L. Unter Ep. lOOx. 
6. Ophioglossum vulgatum L. Ober Ep. 150x. 
7. Angiopteris teysmaniana de Vriese Unter Ep. 200x. 
8. Angiopteris teysmaniana de Vriese Ober Ep. 200x. 
9. Polypodium vulgare L. Unter Ep. 150x. 
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Ergebnisse 
1. Unterscheidung der Epidermis-Typen 
F i l i c i n a e E u s p o r a n g i a t a e 
-4; Botrychium Typ. Charakter is ierung: Das Blatt ist amphistomatisch. 
Die Epdermiszel len sind eckig, ver längert . Stoma ist haplocheil acyklisch, d ie 
Schliesszellen werden von fün f , sieben, o f t von sechs Epidermiszel len umgeben. 
Kutikula ist dick. 
Die radiale Wand der Unter-Epidermis ist wel l ig . LlNSBAUKR (7) hatt 
festgestellt dass (nach MOLISCH) sind in den Epidermiszel len f indbaren Ela io-
Plastis von Botrychium virginianum, B. ternatum und Ophioglossum vulgatum, 
Fett und Eiweisskörper zu f inden. Meine Untersuchungen haben das befest igt . 
Auch in Epidermis von Botrychium matricariaefolium und B. mvltifidum 
habe ich Elaio-Plastis ge funden. 
Die von MILDE (8) mitgete i l ten Zeichnungen über die Botrychium-Arten 
sind nicht präzis. Nach seiner Meinung liegen die Spal tö f fnungsapparate in 
der Fläche der Epidermis. Nach der Untersuchung von mehreren Ind iv iduen 
einer A r t habe ich es so ge funden, dass d ie Stomen eingesunken sind. D i e 
Gestalt der Epidermiszel len ist in dem Buch von MILDE auch nicht präz is 
gezeichnet (Taf. I./1.—6.). 
t>) Angiopteris-Typ. Es ist charakteristisch auf die zu Marattiaceuc g ehör -
ende Angiopteris teysmaniana: Hypostomatisches Blatt, die Ober-Epidermis 
hat zwei Epidermisschichten, die Unter-Epidermis hat e inen heterogenen 
Aufbau, die Stoma ist haplochei l amphicyklisch. Die radiale Wand der oberen 
Zellen vcn Ober-Epidermis ist eckig, sie ist von dicker Kutikula bedeckt , die 
radiale Wand der unteren Zel len ist wel l ig . Die Unter-Epidermis besteht aus 
fünfer le i Ze l l en : 
a) Schliesszellen, b) eck ige Nebenzel len, mit ger ingem Chloroplast, c) 
Epidermiszel len mit we l l igen Wänden, d) speziel le, abgerundete, re lat ive k le ine 
Zellen, welche Kise lkörper (SIO.,) in nicht kristall isierter Form enthalten. OGURA 
(9) hatt festgestel l t dass (nach CHRIST und GlESENHAGEN) kommen K i ese l -
körper in Epidermis ausschliesslich bei Genus Danaea und Christensenia vor . 
(LlNSüAUEH (7) halt festgestellt dass (nach MOLISCH) enthält die Angiopteris 
evecia auch Kieselkörper, e ) Die prosenchimatischen Stereiden unter der 
Blattader (Taf. I. 7.-8.) 
F i l i c i n a e L e p t o s p o r a n g i a t a e 
Au f die in Polypodiaceae gehörenden Farnen ist charakteristisch: H y p o -
stomatisches Blatt, die radialen Wände der Epidermiszel len sind we l l i g . S toma 
Tafel 11. 1. Asplenium trichomanes L. Unter Ep. 200x. 
2. Phyllitis scolopendrium (L.) Newm. Unter Ep. 150x. 
3. Blechnum spicant (L.) Roth Unter Ep. 150x. 
4. Polystichum setiferum (Forsk.) Moore ex Woynar Unter Ep. 200x. 
5. Dryopteris thelypteris (L.) A. Gray 150x Unter Ep. 150x. 
6. Athyrium fi l ix-femina (L.) Roth. Unter Ep. 150x. 
7. Dryopteris f i l ix-mas (L.) Schott. Unter Ep. 200x. 
8. Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Unter Ep. 150x. 
9. Marsilea quadrifolia L. Ober Ep. 300x. 
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haplocheil monocyklisch. die Schliesszellen sind von zwei, oder oft von drei 
Epidermiszellen umgeben. 
Die Längsachse des Spaltöffnungsapparates bei den in Familie Poly-
podiaceae gehörenden Famen ist parallel mit der Blattader, und zwischen den 
zwei anschliessenden polarischen Zellen gibt es ein Unterschied in Gestalt und 
Grösse. Es ist zweckmässig die polarische Zelle auf der Seite der Hauptader 
als zentripolarisch. die auf der Seite des Blattrandes als marginipolarisch 
Zelle benennen. Die zentripolarische Zelle ist immer zu finden, und sie nimmt 
die Schliesszellen im grösseren Masse um. als die marginopolarische Zelle, 
die auch fehlen kann. 
In der Rücksicht auf die Epidermis-Struktur der untersuchten Polypodi-
aceae-Arten können wir zwei Haupttypen unterscheiden: 
A) Der Asplenium Typ ist in Folgenden zu charakterisieren: Die radieale 
Wand der Zellen ist wellig, mit der Steigerung der Welligkeit bildet sich 
»Epidermis-Zahn«. Die radiale Wand der Zentripolarischen Zelle ist nicht 
immer wellig. Das Spaltöffnungsappart wird in meisten Fällen von 2—3 
Epidermiszellen umgeben (Taf. I./9., 11-11., 2.). 
In diesen Typ sind zu reihen: die Genera Asplenium, Polypodium. Phyl-
litis, Ceterach. Platycerium. 
B) Der Dryopteris-Typ ist in Folgenden zu charakterisieren: Die radiale 
Wand der Zellen bildet im Folge der >»T', bzw. » V « förmige Verbreitung des 
Epidermis-Zahnes eine Epidermis-Verknüpfung. Die radiale Wand der zentri-
polarischen Zelle ist wellig, das Spaltöffnugsapparat wird von 3—4 Epidermis-
zellen umgeben. (Taf. 1I./3., 4.). Zu diesem Typ sind zu reihen: die Genera 
Dryopteris, Athyrium, Polystichum, Cystopteris, Woodsia, Pteridium, Blechnum. 
Blechnum spicant zeigt einen Ubergang zwischen den zwei Typen, in den 
einzelnen Typen sind weitere Nebentype zu unterscheiden. 
M a r s i l e a c e a e 
Auf den Marsilea Typ ist charakteristisch: das amphitomatisches Blatt, 
die Ober-Epidermis ist ein wenig verlängert, eckig, die Unter-Epidermis ist 
wellig. Die Stomen sind haplocheil acyklisch, die Schliesszellen sind von drei 
Epidermiszellen umgeben. (Taf. IL¡9.). 
Bei der Untersuchung des Epidermis-Zelleninhaltes habe ich erfahren, 
dass die Zellen im jeden Fall Chloroplastis enthalten, auch bei den solchen 
Xerophyten, wie: Ceterach officinarum, Woodsia ilvensis, Notholaena ma-
rantae. Der Chloroplastisgehalt der Epidermis wird mit der Schatten- und 
Wasser-liebenden Lebensweise erklärt. (7 und 12). Diese Erklärung entspricht 
im Falle dieser Arten nicht. 
Besprechung der Ergebnisse 
1. Die Epidermis der untersuchten Pteropsiden ist nicht einheitlich, sie 
unterscheidet sich in mehreren Typen. Die Epidermistypen sind in meisten 
Fällen auf die Familien charakteristisch, wie z. B. bei Ophioglossaceae. Ma-
rattiaceae und Marsileaceae. Die Epidermis der Familie Polypodiaceae unter-
scheidet sich in 2 Typen. 
2. Die einzelne Type sind leicht zu unterscheiden, in den Typen sind weitere 
Nebentype zu beobachten, welche in meisten Fällen den Genera entspre-
chenden. 
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3. Die Epidermis-Type und Neben-Type zeigen einen Übergang ineinander: 
a ) Der Botrychium Typ, aber besonders die Epidermis-Struktur von Genus 
Botrychium zeigt eine grosse Ähnl ichkeit mit der Epidermis der von FLORIN 
mitgeteilten (3) Psilophyton princeps. Anderseits ist die Stomastruktur dersel-
ben der in die Familie Marattiaceae eingereihte Angiopteris teysmaniana 
ähnlich. Im T y p von Botrychium ist auch ein Übergang zu beobachten. Die 
Epidermis von Ophioglossum vulgatum kann aus der Epidermis-Struktur 
Botrychium abgeleitet werden. 
b) Aus dem Asplenium Epidermis T y p ist der Di^/opteris Typ zu ableiten. 
4. Die Entwicklung der Stoma-Strukturen von untersuchten Pteropsiden 
ist vom haplocheil acyklLschen T y p zum haplocheil cyclischen T y p zu beo-
bachten (2). 
5. In der Veränderung der Epidermis-Struktur ist die Tendenz zu beo-
bachten, dass während der Entwicklung die eckigen, flachen radialen Wände 
der Epidermiszellen in unregelmässige Formen mit well igen Wänden übergehen. 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
Die Epidermis der Farne ist — mit entsprechender Kritik — zur Entdeckung 
der verwandtschaftlichen Verbindungen zu benützen. 
Nach der Struktur der Epidermis von untersuchten Pteropsiden sind fünf grös-
sere Type zu unterscheiden. Zwischen den Epidermis-Typen sind Übergänge zu 
beobachten. 
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DIE ONTOGENESE DER K A R T O F F E L K N O L L E N IM SPIEGEL DES 
STOFFWECHSELPROZESSES 
(Vor läuf ige Mittei lung) 
Von 
I. SZALA I 
Aus dem Pflanzenphysiologischen Institut der Universität, Szeged 
(Eingegangen 24. Mai, 1958) 
Es wurden einige charakteristische Stofiwechselprozesse von spontan Ke i -
menden und von mit Rindite* behandelten jungen Knol len mehrerer Kar to f f e l -
sorten untersucht, so u. a. die quantitative Veränderung des Vi tamin-C (VC) , der 
N-Fraktionen, insbesondere der freien Aminosäuren (FAS) , ferner die Gestal-
tung des Verhältnisses zwischen Tryptophan ( T T P ) und wachstumsfördern-
den Stof fen während der Ke imung in den apikalen, Gürtel-, basalen Tei l und 
in Kern. Die obigen Stoffe sind in den Knollen verschiedenen Lebensalters 
nicht gleichmassig verteilt und machen während der Keimung wesentliche 
Veränderungen durch. In den jungen Knollen, die sich der . .Ruheperiode« 
nähern — gegenüber der ständigen Abnahme der Nicht-Protein-N — ist die 
Synthese des Prote in-N zu beobachten. Während der Ke imung — die ent-
weder spontan, oder auf die Wirkung künstlichen Anregung einsetzt — nimmt 
die Nicht-Prote in-N-Gehalt auf Kosten der Prote in-N zu. Mit Hi l fe papier-
chromatographischen Untersuchungen wurde es festgestellt, dass neben den 3 
Grund-Aminosäuren hauptsächlich die quantitative Veränderung des T T P 
und des Glutathions (GSH) auf fa l lend ist. Die mit Rindite zum Keimen ge-
brachten jungen Knol len zeigen GSH und T T P einen schnellere Zunahme als 
in den spontan Keimenden Knollen. Es ist anzunehmen, dass das GSH che-
mische Veränderung katalysiert — wie z. B. die Papain-Akt iv ierung — 
während die Veränderung des T T P innig mit der quantitativen Veränderung 
der Wuchsstof fe zusammenhängt. Der VC-Gehal t im Rindite-behandelten 
Knol len ist — im Verhältnis zu dem der Kontrol l -Knol len — ein höherer als 
in dem spontan Keimenden. Die graphische Darstellung dieser Prozesse 
zeigte, dass der Charakter der Stoffwechselprozesse in den Knol len verschie-
denen Alters nahezu der gleiche ist, ihre Intensität und Dauer aber verschie-
* Aethylenchlorhvdrin, Aethylendichlorid und Tetrachlorkohlenstoff (Verhältnis: 
7:3:1), 
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den ist. A ls w i r die Gestaltung der Kurven mit der Entwicklung der Sprosse 
bzw. mit der Unterbrechung des Stoffwechselprozesses zwischen Knol len und 
den Trieben in Zusammenhang brachten, ergab sich, dass — nachdem die 
Sprosse autotroph geworden sind- in den spontan keimenden (alten) Knol len die 
Stoffwechselprozesse allmählich aufhören, in den Rindite-stimulierten jungen 
Knol len aber weiter anhalten, bzw. sich derart gestalten, w ie es unter nor-
malen Bedingungen in diesen Lebenszustand für die Knol len charakteristisch 
ist. Der Charakter des Stof fwechsels der Rindite-behandelten jungen Knol len 
ist also nur vorübergehend verändert und nach dem Übergang der Sprosse 
zum autotrophen Leben geht die Ontogenese der Knol len — entsperchend der 
vererbten Eigenschaften — weiter. 
DAS LEBEN DER T ISZA 
VI. M A L L O M O N A S A R T E N AUS DER T ISZA 
UND EINEM » T O T E N A R M « DER T ISZA 
Von 
G. UHFRKOVICH 
Botanisches Institut der Universität, Szeged 
(Mitarbeiter der Tisza-Forschungsgemeinschaft des Syst.-Zoologischen Institutes der 
Universität Szeged) 
(Eingegangen am: 3. 9. 1958) 
Einleitung 
Uber das Vorkommen der Mallomonasarten in Ungarn haben wir nur wenige 
Angaben, und selbst diese spärlichen Daten sind nicht immer beruhigend für die 
genaue taxonomische Beurteilung der mitgeteilten Arten. (Es fehlen z. B. nähere 
Beschreibung, Grössenangaben, Abbildungen.) Aus dem Balaton wurde Mallomonas 
acaroides von DADAY, FRANCÉ und ENTZ jun. mitgeteilt (vergl. KOL, 1938), ebenfalls 
aus dem Balaton von HORTOBAOYI (1942) M. tonsurata, M. tonsurata var. alpina, 
f emer M. Fresenii (1943). Aus dem See -Belsö-tö" bei Tihany teilte M. SZABADOS 
(1939) M. acaroides var. lacustris mit. Krepuska (1930) fand im See ~Lágymá-
nyosi-tó* (Budapest) M. acaroides und M. elegáns. PALIK (1938) hat aus einem 
Torfmoor bei Kőszeg eine neue Mallomonas-Varietät beschrieben: M. acaroides 
var. media. A. SZABADOS (1948) erwähnt aus Jauche, HORTOBAOYI (1957) aus den 
Fischteichen von Hortobágy je eine näher nicht bestimmte Mallomonasari. 
Die erste zeitgemässe monographische Bearbeitung der Gattung Mallomonas 
erfolgte durch CONRAD (1927). Nachher folgte die Monographie von KRIEGER (1930). 
Die weiteren Ergebnisse über die Erforschung der Gattung vereinigt HUBER—PESTA-
LOZZI (1941) zu einer vorzüglichen Synthese. KOTT (1955) verwendet eine neue Metho-
dik bei der Erforschung der Gattung, indem er die verkieselten Schuppen — die 
für die Beurteilung der Arten von grundlegender Bedeutung sind — mit Hi l fe des 
Elektronenmikroskops untersuchte. A m Anfang des Jahrhunderts (vergleiche z. B. 
SENN, 1900) sprach die Fachliteratur blos von 4—5 Mallomonasarten. Dagegen ist 
die Zahl der taxonomisch gut abgegrenzten Mallomonasarten heutzutage über 60 
(s. HUBER—PESTALOZZI, 1941). 
Für unsere we i teren Betrachtungen Ist es von Nutzen, wenn w i r d ie 
wichtigsten Gattungsmerkmale von Mallomonas (Chrysophyceae, Chryso-
monadae) kurz zusammenfassen: Pekt inhal t ige , dünne und leicht desorganisie-
rende Ze l lwand, an dieser haften meist in spiral iger Anordnung verkiese l te 
Schuppen. A n den Schuppen oder an e inigen von denen sitzen dünne, meist 
biegsame Kieselnadeln ohne akt ive Bewegungs fäh igke i t . Die Zel lgestalt ist 
eine verhä1 tnismässig ständige, manchmal ist e ine schwache Metabo l ie zu 
beobachten. Der apikale Zel lkern tritt in den meisten Fällen auch ohne Fär-
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bung zum Vorschein, in der Nähe des Kernes entspringt aus einem Basal-
körperchen die Geisse], die sich nur langsam bewegt. Meist zwei, mulden-
förmige Chromatophoren. Bei der M. apochromatica fehlen letztere. Als ty-
pischer Reservestoff ist Leukosin in der Zelle vorhanden, meistens in Form 
von einem basalen Ballen. Im Zellinnere befinden sich noch zestreut zahl-
reiche kleinere Öltröpfchen. 
Die Mallomunasarten sind euplanktonische Algen. Sie vermeiden verun-
reinigte Gewässer, übrigens kommen sie in verschiedenen Gewässertypen vor. 
Eigene Ergebnisse 
In der Tisza bei Szeged und in dem Szolnoker »Toten-Tiszaarm« habe ich 
öfters Mallomonasarten gefunden, nicht selten in einer bedeutenden Individuen-
zahl. Da wie es bereits besprochen wurde — die ungarländischen Mallomo-
nasangaben ziemlich spärlich sind, scheint es nützlich zu sein, meine dies-
bezüglichen Beobachtungen in Kürze darzustellen. 
1. Mallomonas apochromatica Conrad. Die länglich zylindrisch-ovale Zelle 
misst 98X49 /i, ist also etwas länger und vor allem breiter als die bisherigen 
Angaben der Literatur, sonst ist die Übereinstimmung mit der Beschreibung 
von CONRAD weitgehend. So sind die Schuppen in Schrägzeilen von einer 
Neigung von 40° angeordnet und überdecken sich dachziegelartig. Die Kie-
selnadeln beschränken sich auf die basale Körperhälfte. Die Nadeln meiner 
Exemplare waren kürzer, offenbar durch Verstümmelung. Chromatophor fehlt. 
Gehört zu den grössten Mallomonasarten. Ich habe diese Art in einer Sam-
melprobe von 13. 12. 1957 aus der Tisza (Phiolennummer 57 60. meiner Al-
gotheke) gefunden. Die Wassertemperatur war 0,3 °C, der Wasserstand zu-
nehmend. Das Potamoplankton war zur Zeit der Sammlung von einer Pedia-
strum duplex — Nitzschia sigmoiiea — Synedra ulna-Algengemeinschaft cha-
rakterisiert. Die Anwesenheit dieser seltenen Mallomonasart ist offenbar Er-
folg einer Einschwemmung aus einem Teich oder dergleichen. 
2. Mallomonas caudata Iwanoff. Zellenform sehr veränderlich, oval-, ei-
und birnenförmig, manchmal sogar keulenförmig. Am apikalen Ende immer 
breiter, am Hinterende schlanker, oft fast schwanzartig verlängert. Zellkern 
und Leukosinballen deutlich sichtbar. Grösse der eingehender untersuchten 
Zellen: 32X14, 56X12, 56X16, 57X15, 56X16, 60X23, 72X16, 73X16 u. 
HUBKR-PESTALOZZl (1941) gibt 40—100X20—30 /t an, somit sind die Exem-
plare aus der Tisza schlanker. Die etwas unregelmässig verteilten Schuppen 
sind verhältnismässig gross (7—8 /<) und schmiegen sich der Zelloberfläche 
nicht an. was im Konturbild sehr auffällig zum Vorschein tritt. Die etwa kör-
perlangen. leicht gebogenen Nadeln strahlen nach allen Richtungen, doch ziem-
lich unregelmässig aus. Diese Art ist in einer auffallenden Individuenzahl 
in dem Plankton des Szolnoker »Toten-Tiszaarmes« vorgekommen. (Gesam-
melt am 4. 11. 1957, Phiolennummer 57/41.) Zur Zeit der Sammlung beherrsch-
te das Plankton eine Microcystis flos-aquaea — Gloeocystis Schroeteri — 
Peridinium bipes — Asterionella formosa-Algengemeinschaft. 
3. Mallomonas horrida Schiller. Die Zellen sind länglich eiförmig, 28— 
32X12—13 u gross, also etwas grösser, als die Exemplare von SCHILLER. 
Einige der verhältnismässig kleinen Schuppen tragen körperlange oder et-
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was kürzere, gebogene, meiss unregelmässig verleilte Nadsln. Der Zellkern 
steht — nach meinen Beobachtungen — nicht nur apikal, sondern auch zent-
ral. Diese Art ist in einer spärlichen Individuenzahl aus dem Herbstplankton 
der Tisza bei anhaltend niederem Wasserstand vorgekommen. (Gesammelt 
am 28. 11. 1957, Phiolennummer 57 48.) Das Potamoplankton wurde zu 
dieser Zeit von einer Melosira granulata var. angustissima f. spiralis — Melo-
sira varians — Synura uvella-Algengemeinschajt beherrscht. — Ferner kam 
diese Art auch am Anfang des Winters aus der Tisza bei plötzlicher Abküh-
lung und niederem Wasserstand vor. (Gesammelt am 3. 12. 1957, Phiolen-
nummer 57/79.) 
4. Mallomonas ovum Schiller. Gedrungen eiförmige Zellen, am Apikal-
ende konisch zugespitzt, 24—28.5X16—16,5 /< gross. Die Exemplare aus der 
Tisza sind durchschnittlich grösser als die bisherigen Angaben (20—25X12— 
15 u). Das Hinterende der Zelle ist schuppen- und nadelfrei. Die Nadeln sind 
nach vorne gerichtet, bei meinen Exemplaren wahrscheinlich gestümmelt. 
Deutlich sichtbarer Zellkern und Leukosinballen. Diese Art habe ich im 
Plankton des Szolnoker »Toten-Tiszaarmes« am 4. 11. 1957 gesammelt. (Phio-
lennummer 57 41.. weitere Einzelheiten über die Verhältnisse bei der Samm-
lung s. bei iW. caudata!) 
5. Mallomonas tonsurata var. alpina (Pasch, et Ruttn.) Krieger. Schlankei-
förmige Zellengestalt, Vorderende zugespitzt. Die von mir gefundenen Exemp-
lare sind länger (34—38X13 ju) als die bisherigen Angaben (13—35X9— 
15 f l ). Die 20—44 u, doch meist 25—30 /i langen, sanf gebogenen Nadeln 
sitzen am Apikaiende und bilden in ihrer Gesammtheit eine »»Fallschirmein-
richtung.«. Am Hinterende schmiegen sich die Schuppen an die Zelloberfläche, 
was im Konturbild sehr deutlich zum Vorschein tritt. Die beiden Chroma-
tophoren, der Zellkern, der Leukosinballen und die Öltröpfchen sind im 
Zellinnere deutlich sichtbar. Gesammelt wurde diese Alge in der Tisza am 
3. 12. 1957. (Phiolennummer 57 58 und 57 59.; nähere Angaben über die Ver-
hältnisse der Vorkommens s. bei M. horrida!) 
6. Mallomonas sp. In dem Szolnoker »»Toten-Tiszaarm« fand ich am 4. 
11. 1957 (Phiolennummer 57 41.: weitere Einzelheiten s. bei Mallomonas hor-
rida!) eine Mallomonasarl, die von den bisher beschriebenen Mallomonas-
arten morphologisch deutlich abwich. Die 28—34X14.5—16 ii grossen, läng-
lich ovalen Zellen sind an beiden Zellenden mässig, doch an dem Hinterende 
etwas stärker zugespitzt. Die Zelloberfläche bedecken kleinere, etwa 3 // 
grosse, anschmiegende Schuppen. Am Vorderende sitzen wenige dünne und 
kurze (7—9 II) Nadeln. Am Hinterende sind stärkere, aber ebenfalls kür-
zere Nadeln in einer grösseren Anzahl zu sehen. Apikaler Zellkern von fast 
kugeliger Form. An der basaler Hälfte der Zelle ein Leukosinballen, im Zell-
innere zestreut Öltröpfchen. Es wäre eine nähere Untersuchung — besonders 
die der Schuppenstruktur — notwändig, um diese Mallomonas taxonomisch 
richtig beurteilen zu können. 
Schlussbelrachtung 
Das poiamische Vorkommen der oben aufgezählten 6 Mallomonastaxonen 
ist offenbar sekundär, ein Ergebnis von Einschwemmungen aus Teichen, 
Mooren oder lenitischen Flussgewässein. Die Mehrzahl der festgestellten 
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Arten (Mallomonas apochromalici, M. hórrida, M. ovum, M. tonsurata var . 
alpina) bewohnte die kälteren Wässer vom Herbst und des nahenden W in -
ters, dagegen waren sie in dem Zeitraum der anhaltenden Abkühlungen und 
der wärmeren Jahreszeiten — wenigstens aus dem Oberf lächenwasser — 
nicht nachweisbar. Das stimmt mit den Behauptungen der Literatur vö l l ig 
überein, wonach die meisten Mallomonasarlen Organismen der kälteren 
Wässer sind. Ferner zeigt es sich, dass Temperaturen um den Ge f r i e rpunkt 
für die Entwicklung der meisten Mallomonasarten ungünstig sind. 
Die Anwesenhei t der als »Sommerorganismus« geltenden M. caudata 
im Szolnoker »To len-T iszaarm« zu einer spätherbstlichen Zeit wurde von 
dem äusserst milden Wetter verursacht. Ferner beweist die Anwesenhei t 
dieser Algen in dem Szolnoker »Toten-Tiszaarm-, dass dieses Wasser eher 
vom oligotrophen Charakter ist. 
Ich habe bei den von mir nachgewiesenen Mallomonasarlen auch jene 
Algengemeinschaften kurz dargestellt, die die betre f fenden Sammelproben 
beherrschten. Mit dieser Betrachtungsweise ho f f te ich manches zur öko-cöno-
logischen Erkenntnis dieser interessanten Gattung beizusteuern. 
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Tajelerklärung 
1. Mallomonas tonsurata var. alpina 1000 x, 2. Mallomonas caudata 1000 x, 3. 
Mallomonas apochromatica 500 x, 4. Mallomonas hórrida 1000 x, 5. Mallomonas 
sp. 1000 x, 6. 7. Mallomonas caudata 750 x, 8. Mallomonas ovum 750 x, 9. Mallo-
monas ovum 1000 x, 10. Mallomonas tonsurata var. alpina 1000 x, 11. Mallomonas 
sp. 1000 x. 


INHIBIT ION OF S U L P H A T E REDUCTION IN WATERLOGGED SOILS 
By 
R. VAMOS and I. STKKANDKL 
Plant Physiology of University, Szeged 
(Received 1. Szept. 1958.) 
The hidrogen sulphide formed in certain waterlogged soils means very 
serious problem from the point of view of rice cultivation. Namely the H?S 
inhibits the uptake of water and nutrients even it may cause the destruction 
of the roots (4, 5, 6, 7. 8, 9, 13). The appearance of disease due to this injuri-
ous effect (brusone, Brand, aki-oehi etc.) in unfavourable weather conditions, 
especially with little sunshine, produced considerable damage. Similar weather 
conditions were in our country in 1949. 1954. 1955. The injury mainly occurs 
following Che stem elongations, when in ALHERDA'S (2) opinion amount of 
oxigen carried into the roots, is reduced. In cool and sunless weather the 
plant is unable to overcome the H..,S, so the roots die off. In the years 
without brusone 1950, 1951, 1952, 1956. 1957, 1958 the insolation and warmth 
were abundant. In these years the injurious effect of H,S was controled by 
oxigen secured by vigorous photosynthesis and respiration. 
Experiments carried out so far to control the disease (drainage, liming, 
application of » red lime« and calcium-oxide etc.) have shown favorable effect 
to a certain degree, the result, however was not satisfactory. Consequently it 
seemed necessary to find an other control method. The conclusion could be 
drawn from the experiences that results could be reached rather by inhi-
biting the formation of H..S than the binding the liberated H..S. The H.,S 
is formed by protein decomposition and chiefly by sulphate reduction (1, 3, 
10, 12, 13, 14). The bacteria reducing the sulphates utilized the hydrogen as 
energy source formed by fermentation of cellulose and other organic matters 
(10, 12, 13). In acidic condition H.S is liberated from the sulphides which 
injured the rice plant in different ways. The circumstances and factors of 
H.S formation are shown in Fig. 1. (12, 13, 14). 
Laboratory experiments were made on the inhibition of H^S formation. 
Material and method 
Limeless meadow soil and limeless alkali soil (szik) » inclined- to disease, 
were used. The organic matters not decomposed were removed from the soils 
grown in aerated condition and passed throw 1 mm sieve. 
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Fig. 1. Fields examinations 
Curve No. 1. = Eh;. 
No. 2. = number of aerobic bacteria. 
No. 3a, 3b, 3c, 3d = pH-values of flood water. 3a = lime free alkali soil in 1955. 
3b = lime free meadow soil in 1955. 3c = lime free meadow soil in 1956. 3d = 
lime free meadow soil in 1957. 
No. 4a = S mg/100 g in lime free alkali soil. 4b = S — mg 100 g in lime 
free meadow soil. 
1,5 g cotton was placed between the wet clay disks made of these soils, ex-
cept the control pots. The cotton was soaked with sulphate and sulphate-nitrate 
solutions. Then the disks were placed in aluminium boxes lined with glass, then in 
thermostat at 28 C°. 
Table 1 shows the results of the basal examinations of the soils used. 
Table 1. 
Type oi soils .inclination. 
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Exp. No. 1. Limeless meadow soil, limeless alkali soil and alkali soil 
rich in lime were put in boxes in water saturated conditions without cotton, 
as described above. The sulphide content of the boxes were determined on 
the 14. and 24. day following the start. 
Sulphide was formed in traces or in very small amount in meadow 
soil and limeless alkali soils. No sulphide formed in alkali soil rich in lime. 
Exp. No. 2. To demonstrate the relation of fermentation of cellulose and 
of sulphate reduction limeless meadow soil was placed in 4 boxes, limeless 
alkali soil and alkali soil rich in lime in 2—2 boxes with 1.5 g cotton between 
the soil disks. The 2 boxes containing meadow soil were sterilized in autoclave. 
After 14 days is was stated that the cotton and contiguous soil layer in the 
boxes containg limeless alkali soil and meadow soil, became black due to 
the ferrous sulphide as. H.,S and the ferrous compounds of the soil formed 
ferrous sulphide (Fig. 2.) Ferrous sulphide could be observed neither in ste-
rilized meadow soil nor in alkali soil rich in lime. 
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Fig. 2. 
Exp. No. 3. In order to increase the sulphate reduction in limeless meadow-
soil and alkali soil rich in l ime 30 mg (NH 4 ) . SO , in 2 boxes and 30 mg Na.SO, . 
also in 2 boxes, were soaked by cotton. Here was observed that in meadow-
soil (NH»)--SOi increased the sulphide formation. The sulphide formation in the 
alkali soil rich in l ime failed again, although the considerable number of 
butyric acid bacteria and vigorous gas-formation indicated, that the fermen-
tation of cellulose was promoted by ( N H J . S O , . (Fig. 3). 
Fig. 3. 
Exp. No. 4. The further experiments were carried out only with meadow 
soils. In these experiments 30 mg (NH, ) . ,SO„ 30 mg N H . N O , and 30 mg 
KNO,, were soaked by cotton in the separated boxes. A f t e r the incubation 
could be stated that merely the cotton treated with ( N H J j S O « become black, 
whi le the cotton treated with nitrates remained white in all the boxes and 
no sulphide was formed. 
Exp. No. 5. To elucidate whether the nitrate treatment is able to control 
H..S formation in the presence of a greater amount of (NH,)..S04 the fo l lowing 
experiments were made. 80 mg (NH.J-.SO, was soaked in 6 boxes containing 
limeless meadow ¿oil, 2 of the 6 boxes w e r e the controls, 30 mg KNO.. and 
30 mg NH,NO., were added to the remaining 2—2 boxes. Fol lowing incu-
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bation no change occured in the results, as the ferrous sulphide f o rmat i on 
fai led again in the boxes treated by nitrate. T h e results are in the Table 2. 
Type of soil Treaments Smg 100 g 
meadow soil without cotton 0,58 0,48 
1 limeless alkali soil M »» traces traces 
alkali soil rich in lime •• •• no no 
meadow soil cotton 11,2 13,0 
2 n n „ (sterilized) no no 
limeless alkali soil cotton 7,2 5,8 
alkali soil rich in lime no no 
o meadow soil cotton + 30 mg (NHi)i SO4 20,2 16,7 j 
•> « + 30 mg Nas SOj 8,8 — 
alkali soil rich in lime „ + 3 0 mg (NHO,- SO4 no no 
" N + 30 mg Sai SOi no no 
meadow soil cotton 30 mg (NH4)2 SO* 20,2 16,7 
4 n „ 30 mg NHI NO:I no no 
n „ 30 mg KNOs 110 no 
meadow soil cotton + 80 mg (NHJ)2 SOI 26,4 19,8 
5 
» „ „ „ + 3 0 m g NHJ NOA no no 
n „ „ „ + 30 mg KNO3 no no 
F o m the abowe results the conclusions can be d r a w n : 
1. N o H_S l iberated f r o m the alkali soils rich in l ime, whe r e the b ru-
sone fai led. 
2. T h e sulphate reduction can not occur wi thout hydrogen f o r m i n g pro -
cesses. SZABOLCS, M i l i i e t al. (11) could not demonstrate sulphide, due to 
sulphate reduction in their invest igat ion w i th S ' ' w i thout hydrogen source. 
T h e above statement is supported by their exper iments . T h e presence of the 
hydrogen f o rming bacteria was found an the basis of the p igment in soil 
samples examined. 
Clostridium werneri B e r g e y et al b rown p igment 
CI. cellulosolvens C o w l e s et Ret tger no p igment 
CI. dissolvens Be rgey et al. y e l l ow p igment 
CI. omelianskii Hennberg w inered p igment 
3. T h e presence cf ni trate ions inhibits the sulphate reduction. P r obab l y 
the nitrate-ions are reduced by atomic hydrogen due to cellulose f e rmenta t i on : 
K N O : , + 8 H = K O H -f- N H j - f 2 H . O 
T h e sulphate reducers are missing the hydrogen as their energy-source , 
Beside the chemical reduction also microbio logical n i trate-reduct ion 
occurs in the mud. Due to these processes ni tr i te is also f o rmed f r o m the 
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nitrate, the presence of which has a toxic e f fect on the autotrophic sulphate 
reducers. The presence of nitrite-ions has been repeatedly demonstrated f rom 
the water pressed f rom the cotton. 
These experiments are under way. The have a positive e f fect on the 
basis of the observation so far made. For this purpose the ammonium nitrate 
mixed with powered l ime (Hungaria product: "Péti s ó « ) proved to be the 
most suitable. The roots keep their whi te colour on the place of the applica-
tion. Lateral roots with healthy root-hair developed abundantly. Atemps are 
being made to determine l ime of application, reduction rate of nitrate i. e. 
duration of its favourable e f fect in our futher examinations. 
The hydrogen sulphide formed in water logged soils means a serious 
problem in rice cultivation. It inhibits the water and nutrients uptake, even 
may cause root-rot. The disease due to these injurious ef fects (browning di-
sease, »brusone« , Brand, aki-ochi, ect.) under unfavourable weather condi-
tions. chief ly little insolation brought about considerable damages (i. e. in 
years: 1949, 1954, 1955). The injury appeared mainly fo l lowing the stem-
elongation, when the oxigen supply in the root is greatly reduced. 
M y previous experiments for controling the injuries showed that results 
can be obtained nor with H.S-binding, but by inhibition of its formation. 
The HLS is mainly formed by sulphate reduction, for which the celluloze 
(butyric acid) fermentation procidcs the hydrogen source. 
T o el iminate the hydrogen required for the reduction experiments were 
carried out in laboratory and in fidels. 1.5 g cotton placed between wet rice 
Fig. 4. Clostridium dissolvens 
Fields experiments 
Summary 
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soil disks in glasses was soaked in 30—80 mg lOO g ( N H J . S O , and Na .SO, . 
moreover in some glasses 30—50 mg/100 g NH-.NOa or KNOa. 14 days a f ter 
water logging and incubation 8.8—26.0 mg sulphide was formed in the controls 
and only in the glasses containing sulphates. Whi l e in the glasses containing 
nitrates beside the sulphates the sulphide formation failed. 
The atomic hydrogen formed by butyric acid fermentation in the re-
duction of the nitrate-ions was utilized, consequently could not be utilized 
by the sulphate reducing bacteria, as a energy-source. 
The experiments in f ie lds yielded also positive results and for this pur-
pose the ammonium nitrate mixed with powdered l ime proved to be the 
most suitable. 
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BEITRÄGE ZUR K E N N T N I S DER INTEROZEPTOREN I M BEREICHE 
DF.S C A R D I O V A S K U L Ä R E N SYSTEMS 
V o n 
A . ABRAHAM 
Aus dem Institut für allgemeine Zoologie und Biologie der Universität. Szeged 
(Eingegangen am 30. September, 1958) 
Die sensiblen Nervenfasern, die vom Gehirn und von den cerebrospina-
len Ganglien in die Peripherie ziehen, dienen der Aufnahme und Weiterlei-
tung aller jener Reize, die für das Leben des Organismus, seine Anpassung, 
Entwicklung und Aufrechterhaltung wertvoll sind. Es ist allgemein be-
kannt, dass die Endigungen dieser Fasern, bzw. die terminalen Verbindungen 
derselben, die Rezeptoren und diejenigen darunter, welche im Körperinnern 
lokalisiert sind, die Interorezeptoren — oder anders — die Interozeptoren sinci. 
Da hinsichtlich der Ganzheit des Organismus jedes einzelne Organ wichtig 
ist und die Meldung der in ihm vor sich gehenden Prozesse zum normalen 
Leben und zur Harmonie gleichermassen wichtig sind, ist es selbstverständ-
lich, dass jedes einzelne Organ seine eigenen Interzeptoren besitzt und auf dem 
Gebiete eines jeden Organs eine Interozeption stattfindet. Bekanntlich erfül-
len in der quergestreiften Muskulatur die empfindenden Sohlen der Reflexe, 
die Propriorezeptoren, die Muskelspindeln, die lockeren Knäuel und die die 
Muskelfasern umwindenden Spiralen eine solche Rolle. Im Laufe unserer 
vergleichenden Studien über die Innervation des Auges haben wir die letzt-
genannten Nervenformationen in der Iris von Raubvögeln angetroffen. Da 
unseres Wissens dieser Befund für die Wissenschaft neu und hinsichtlich der 
Physiologie der Vogeliris bedeutungsvoll ist, erscheint seine Mitteilung in zeich-
nerischer Form notwendig und angebracht (Abb. 1). Interozeptoren sind die 
in der Thymus gefundenen Knäuelsysteme und im Sinne unserer neuesten 
Untersuchungen die in der Hypophyse befindlichen, aus dicken Fasern beste-
henden Endgeflechtssysteme. Sie alle sammeln und übermitteln die in dem be-
treffenden Organ zustande gekommenen physiologischen Reize und stellen die 
sensiblen Sohlen der auf das Gebiet des Organes entfallenden Reflexe dar. 
Alle diese Systeme sind jedoch — sowohl was ihre Lage, als auch was ihre 
Struktur oder Funktionen anbetrifft — nicht so charakteristisch und nicht so 
wichtig und interessant für die Wissenschaft wie diejenigen, die im Bereiche 
des cardiovaskulären Systems, insbesondere in der Wand der Blutgefässe, lo-
kalisiert sind. Die systematische anatomische, physiologische und elektrophy-
siologische Erforschung der letzteren stellt einen überaus wichtigen Zweig 
der wissenschaftlichen Untersuchungen unserer Tage dar. 
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Da ich im Laufe der letzten Jahre ausser bei meinen anderweitigen ver-
gleichend-neurohistologischen Untersuchungen bei diesem Gebiet, bzw. bei der 
Erforschung der mikroskopischen Innervation des cardiovaskulären Systems am 
längsten verweilt habe, möcht ich im folgenden Lage und Struktur derjenigen In-
terozeptoren beschreiben, die ich während meiner Untersuchungen am Menschen 
und an verschiedenen Säugetieren in der Wand der Blutgefässe und im Herzen 
in neuester Zeit gefunden habe. 
Abb. 1.: Accipiter palumbaris: Iris. 6ensible Spirale um eine quergestreifte Mus-
kelfaser. a — quergestreifte Muskelfaser; b — Nervenfaser; c — Neuro-
fibrille; d — Bindegewebskern. Bielschoivsky—Abrahämsches Verfahren. 
Mikroskopische Vergr. 1800 x; photographisch auf 1/3 verkleinert. 
Blutgefässe 
Die Blutgefässe unterstehen — wie anatomisch, histologisch, physiolo-
gisch und pathologisch zur Genüge bekannt — einem starken nervösen Ein-
fluss. Dies gilt fü r die Arter ien und Venen, aber es stehen auch zahlreiche 
beweise dafür zur Ver fügung, dass auch die Funktion der Kapi l laren vom 
Nervensystem gelenkt wird (4, 5). 
Was die Arter ien anbelangt, lässt sich betre f fs ihrer mikroskopischen In-
nervation sowohl im allgemeinen, als auch hinsichtlich ihrer Einzelheiten sa-
gen, dass Adventitia und Media reich an Nervenfasern sind, während die 
dritte Schicht, die Intima — im Sinne aller meiner Untersuchungen — sich 
als nervenfre i erweist. 
Die Nerven der Advent i t ia treten teils segmental in die Gefässwand ein 
lind kommen andernteils von den langen Bahnen her, die in unmittelbarer 
Nähe der Gefässe ziehen. A l s lange Bahn ist der Plexus aorticus zu betrach-
ten, der der Aorta folgt und teils die aus ihm heraustretenden grösseren Aeste, 
deren Fasern um die Adventitia ein Gef lecht (Plexus periadventitionalis) bi l-
den. Die aus diesem Gef lecht in die Gefässwand eintretenden Nerven bringen 
in der Adventitia zwei Geflechte, ein äusseres und ein inneres, zustande. Das 
äussere, dichtere bauen kleinere und grössere Nervenstämme und stellen-
weise einzelne Fasern auf. Ein Teil der Fasern ist dick und markhaltig, w ä h -
rend die anderen, im Gef lecht überwiegenden, glattrandig und wel l igen Ver -
laufs sind. Die letzteren gruppieren sich vorwiegend an dem näher zur Media 
gelegenen Te i l der Adventitia. Die dicken markhalt igen Fasern sind cerebro-
spinalen Ursprungs und als solche als die empfindenden Schien der Re f l e x e 
der normalen Gefässwand zu deuten. Die glattrandigen feinen Fasern dagegen 
l iefern die Nervenelemente für die Media. 
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Die in der Media befindlichen Geflechte variieren stark. Fallweise, wie 
z. B. im Aortenbogen der Katze und in den Kranzgefässen, sind sie sehr reich 
zu nennen. Die feinere Struktur und besonders die Verbindungsformen sind 
mit den heutigen histotechnischen Verfahren äusserst schwer zu verfolgen, 
soviel aber ist deutlich festzustellen, dass die Fasern des Geflechts infolge der 
steten Teilung sich stark verdünnen, um sich dann in Gestalt ganz feiner End-
fäsercnen bzw. Endköpfchen den glatten Muskelzellen anzuschliessen. In der 
Iniima gibt es keine Nervenfasern. 
In Verbindung mit den hier beschriebenen Nervenstrukturen kann rein 
auf Grund der Lage und der Struktur gesagt werden, dass ein Teil des im 
äusseren Adventitiagebiet gelegenen Geflechts sensibler Natur ist, während 
der andere — zusammen mit den Fasern des inneren Geflechts — eher den 
Effektoren zugehört (Abb. 2). 
Die Innervation der Venenwand stimmt im grossen und ganzen m i t der 
bei den Arterien beobachteten überein mit dem Unterschied, dass hier die Ge-
Abb. 2.: Canis familiaris: Herz. Kleine Arterie aus dem linken Vorhof. a — Ad-
ventitia; b — Media; c — Nervenstamm; d — Nervenbündel; e — Ner-
venfaser; / — Nervengeilecht. Bielschowsky—Abrahdmsches Verfahren. 
Mikroskopische Vergrösserung 300 x; photcgraphisch auf die Hälfte ver-
kleinert. 
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f lechte bedeutend schwächer entwickelt sind. Es versteht sich von selbst dass 
am schwächsten entwickelt dasjenige ist, welches im Bereich der Media l iegt. 
In solchen Venen natürlich, w i e die Saphenen, w o die Wand dick und die Mus-
kulatur übermässig stark entwickelt ist, zeigt auch das Gef lecht der Media 
kräft igere Struktur. Die Intima ist auch im Falle der Venen nervenfre i . Die 
besonderen Nervenendorgane, welche De MUYI.DKR aus der Intima der Nieren-
venen von Mäuseembryonen und neugeborenen Mäusen mitteilt, sind mei -
ner Beurteilung nach Kunstprodukte. 
Entlang der Kapil laren verlaufen in ziemlicher Nähe wel l ige Fasern. Dies 
sind die Begleitfasern der Kapil laren, die stel lenweise auch mit der Wand 
selbst in Berührung treten. Daneben hat an einigen empfindlicheren Gefäss-
wandgebieten, w ie v. B. d ie Wand der Koronarien, auch die Kap i l larwand 
selbst ihr eigenes Nervensystem, welches sich in Gestalt eines lockeren 
Gef lechts der Adventitia capillaris und manchmal sogar auch den Endothel-
zellen anschliesst. 
A l l e diese Nervenelemente, denen sich stellenweise im perivasalen Plexus 
massenhaft kleinere oder grössere Ganglien oder alleinstehende Nervenze l len 
hinzugesellen, stehen vorwiegend im Dienste der Efferentation und dienen 
ausser der Versorgung der Vasa vasorum der Motil ität der glatten Muskel-
elemente in der Gefässwand. Es können lediglich diejenigen Nervenfasern 
als Rezeptoren angesprochen werden, die — ihrer Struktur nach — cerebro-
spinalen Ursprungs sind und in Gestalt dendritischer Verzweigungen oder 
mehr-minder grosser Endköpfchen in der äusseren Adventit iaschicht mit 
den Bindegewebselementen in Verbindung treten. 
In neuerer Zeit ist sowohl physiologisch, als auch morphologisch mehr-
fach die Tatsache festgestellt worden, dass es im Gefässsystem besonders emp-
findliche Abschnitte gibt, in denen ausser den die normale Innervation der 
Gefässwand sichernden Nervenfasern auch besondere Systeme bi ldende Fa-
sern enthalten sind, deren kompliz ierte und empfindl iche Endformationen spe-
zielle Interorezeptoren sind (1, 6, 7). Im Sinne unserer heutigen Kenntnisse 
treten diese Systeme in besonderem Reichtum und Form im Sinus caroticus, 
in der Carotis communis, im Aortenbogen, in der Herzwand, den Koronar ien 
und im Glomus carotium in Erscheinung. Da die Interorezeptoren auch auf 
physiologischer Grundlage zu unterscheiden sind, werden wir im fo lgenden 
diese Aufte i lung einhalten und uns so zunächst mit den Barorezeptoren, und 
dann mit den Chemorezeptoren beschäftigen. 
Barorezeptoren 
Barorezeptoren nennt man bekanntlich die überaus sensiblen Nervenend-
organe, die der Wahrnehmung des auf sie von aussen und innen her e inw i r -
kenden Druckes dienen. Au f dem Gebiete des cardiovaskulären Systems f i n -
den sich Interorezeptoren mit barorezeptorischer Funktion im Sinus caroticus, 
in der Carotis communis, im Aortenbogen, im Herzen und in den Koronar -
gefässen. 
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Sinus caroticus 
Der Sinus caroticus ist e ine an der Basis der Carotis interna gelegene 
zwiebeiförmige Schwellung. Seine Wand ist überaus dünn, sonst zeigt er den 
normalen histologischen Bau der Arterien. Seine Nerven erhält er aus dem 
Halssympathicus und aus dem Nervus glossopharyngeus. Hauptcharakteristi-
kum ist, dass sich ihm die HKRiNü'schen Sinusreflexe anschliessen, deren sen-
sible Endsohlen in Gestalt mächtiger Pressorezeptorenfelder im äusseren 
Wandteil Platz nehmen. 
Uber die Stelle, Lage, Struktur und Verbindungsformen dieser Felder ist die 
beste Orientation zu erhalten, wenn man aus dem Sinus des Menschen oder hö-
herer Säugetiere 20—30 p dicke Tangentialschnitte herstellt und diese mit I l i l fe 
eines zuverlässigen Nervenimprägnierungsverfahren imprägniert und anschlies-
send vergoldet. Am besten geeignet erweist sich hier das Bielschowsky'sche Ver-
fahren an Gefrierschnitten, und zwar entweder in seiner ursprünglichen Form, die 
nur bei pyridinbehandelten Material erfolgreich zu sein pflegt, oder aber in der 
Bielschowsky-Gros- bzw. Bielschowsky-Abraham'sehen Modifikation (4). Nach mei-
ner Erfahrung können bei tnlsprechender Übung und umsichtiger Sorgfalt aus 
dieser Gefässwandstrecke mit den beiden letzteren Verfahren sehr ausgezeichnete 
und aufschlussreiche Fräparate hergestellt werden. 
Im Laufe der vergangenen Jahre haben wir mit diesen Verfahren, vorwiegend 
aber mit der /Ibra/iam'schen Modifizierung, des Sinus caroticus des Menschen 
Pferdes, Maultieres. Schweines, Schafes und Hundes untersucht. Die 20—30 ß 
dicken Schnitte wurden nach den oben erwähnten Modifikationen der Bielshow-
sky'schen Methode behandelt; das Ergebnis war, dass wir in jedem Falle brauch-
bare, ja sogar ausgesprochen schöne Präparate erhielten. Im Besitze dieser Präpa-
rate können die Interorezeptoren der Sinus caroticus-Wand, vergleichend-anatomisch 
folgendermassen charakterisiert werden. 
Die Wand des Sinus caroticus sämtlicher untersuchter Säuger ist über-
aus reich an Nervenfasern. Zum geringeren Teil handelt es sich um glattran-
dige, glänzend erscheinende sympathische Fasem, die auch hier in ihrer Haup-
masse der Innervation der Media dienen. In dem überwiegend grösseren Teil der 
Fasern haben wir dicke markhaltige Fasern vor uns, die gekennzeichnet sind 
durch die grossen Varixe, die lamellenartigen lokalen Verbreiterungen und 
die ausserordentlich reiche Verzweigung. Ein spezielle Merkmal der letzteren 
ist, dass die neuen Aeste anfangs dünn, später aber stark verdickt sind, und 
zwar so weitgehend, dass die Dicke der neuen Fasern die derjenigen Fasern, 
aus denen sie durch Verzweigung hervorgingen, stark überschreiten kann. 
Bezeichnend sind die varikösen Verdickungen, die — stellenweise stark ge-
streckt — sich verbreitern und, da die in ihnen enthaltenen Neurofibrillen 
scharf hervortreten, neruofibrilläre Zwischenlamellen bilden. Da die Ver-
zweigungen überaus reich sind und die Endastsysteme der einzelnen Aeste 
häufig ineinander übergreifen, kommt ein fast unglaublicher Nervenreichtum 
zustande, wie er ähnlich in nur ganz ausnahmsweisen Fällen zu beobachten 
ist. Hierbei spielt natürlich auch der Umstand eine Rolle, dass die Adventitia 
ausserordentlich dünn und das ganze Endsystem der dicken Fasern nur auf 
dieses Gebiet lokalisiert ist (Abb. 3). 
Die Form der Endverbindungen der dicken Fasern des Sinus caroticus 
ist eine ganz eigentümliche und — abgesehen von geringeren Besonderheiten 
der Art — bei sämtlichen untersuchten Säugern nahezu gleich. Meistens ver-
hält es sich so, dass die ganz verjüngten Endfasern mit mehr oder weniger 
ausgedehnten neurofibrillären Endlamellen sich den Elementen des Wirts-
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gewebes anschliessen. Hier muss betont werden, dass sich zwischen die neuro-
fibrillären Lamellen und die Gewebseiemente der Adventitia keinerlei Zellsys-
tem zwängt, wie es von MKYl.ING (12) als interstitielles Zellsystem bezeichnet 
worden ist und das nach seiner Meinung eine vermittelnde Rolle zwischen 
Wirtsgewebe und Nervendorganen zu erfüllen hätte. Im Sinne meiner 
Abb. 3.: Bos taurus: Sinus caroticus. a — Bindegewebe; b — Bindegewebskerne; 
c — Nervenfaser; d — Verzweigung; e — Endast; / — Endlamelle. 
Bielschowsky—Abrahämsches Verfahren. Mikroskopische Vergr. 900 x; 
photographisch auf die Hälfte verkleinert. 
Untersuchungen existieren hier keine solchen interstitiellen Zellen. Die Ver-
bindung der Endlamallen mit dem Bindegewebe ist eine direkte und die End-
lamellen sind scharf gegeneinander abgegrenzt. Die von M k Y L I N G (12) als inter-
stitielle Zellen bezeichneten Zellen sind einfache Bindegewebszellen. deren 
Zusammentreffen mit Nervenendlamellen ein akzidientelles ist und jeglicher 
Gesetzmässigkeit entbehrt. Diese Zellen spielen in der Reizaufnahme und 
Reizübertragung nicht die geringste Rolle (7,10). Der terminale Verbindungs-
apparat ist bei Menschen und Tieren gleichermassen die freie und unabhän-
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g i g e E n d l a m e l l e u n d — d a k e i n e A n a s t o m o s e n b e s t e h e n — g i b t e s n a t ü r l i c h 
a u c h k e i n T e r m i n a l r e t i k u l u m (Abb. 4.) 
D a , w i e s c h o n b e t o n t , d i e Z a h l d e r E n d f a s e r n e i n e g a n z e n o r m e i s t , 
e r r e i c h t n a t ü r l i c h a u c h d i e Z a h l d e r E n d l a m e l l e n a u s s e r o r d e n t l i c h e W e r t e . 
D i e E n d l a m e l l e n s i n d i n d e r R e g e l r u n d l i c h o d e r m a n c h m a l — w i e i m F a l l e 
M 
Abb. 4. Canis familiaris: S i n u s c a r o t i c u s . E n d l a m e l l e n a u s d e r W a n d d e s S i n u s . 
a — H a u p t a s t ; b — N e b e n a s t ; c — N e u r o f i b r i l l e ; i — n e u r o f i b r i l l ä r e 
Z w i s c h e n l a m e l l e ; e — n e u r o f i b r i l l ä r e E n d l a m e l l e . Bielichowsky-Abrahäm-
s c h e s V e r f a h r e n . M i k r o k o p i s c h e V e r g r . 1300 x ; p h o t o g r a p h i s c h a u f d i e 
H ä l f t e v e r k l e i n e r t . 
d e s M e n s c h e n — e f e u b l a t t f ö r m i g o d e r e t w a s g e s t r e c k t . S i e l i e g e n i n d e r g a n z e n 
D i c k e d e r A d v e n t i t i a f l a c h a n g e o r d n e t u n d b i l d e n ü b e r — u n d u n t e r e i n a n d e r -
l i e g e n d e S c h i c h t e n . D i e s c h i c h t w e i s e A n o r d n u n g , d i e g r o s s e Z a h l d e r L a m e l -
l e n u n d d e r R e i c h t u m d e r E n d f a s e r n b r i n g e n e s m i t s i c h , d a s s d a s d e r W i r -
k u n g d e s G l o s s o p h a r y n g e u s u n t e r s t e h e n d e G e b i e t d e r S i n u s w a n d z u d e n v o r -
s t e l l b a r e m p f i n d l i c h s t e n G e w e b s s t r e c k e n g e h ö r t . D i e s e ü b e r a u s h o c h g r a d i g e 
E m p f i n d l i c h k e i t m a c h t d i e A u s l ö s u n g d e r H E R I N G ' s c h e n R e f l e x e , d a s p l ö t z -
l i c h e A b s i n k e n d e s a r t e r i e l l e n B l u t d r u c k s u n d d i e B r a d y k a r d i e , v e r s t ä n d l i c h . 
B e i d e R e f l e x e h a b e n i n i h r e m R e f l e x b o g e n d e n g l e i c h e n E m p f i n d u n g s s c h e n k e l , 
d e r n i c h t s a n d e r e s i s t , a l s d a s R e z e p t o r e n f e l d i n d e r S i n u s w a n d . D e r E f f e k t o -
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r e n s c h e n k e l f ü r d i e T e n s i o n s v e r m i n d e r u n g i s t d a s i n d e n B e r e i c h d e r Media 
e n t f a l l e n d e s y m p a t h i s c h e S y s t e m u n d d e r f ü r d i e B r a d y k a r d i e d i e z e n t r a l 
e n t s p r i n g e n d e n F a s e r n d e s Nervus vagus. 
W a s d i e a r t b e d i n g t e n B e s o n d e r h e i t e n a n b e l a n g t , m ö c h t e i c h n u r a l l g e m e i n -
h i n b e m e r k e n , d a s s i m g r o s s e n u n d g a n z e n d i e F o r m , d e r V e r l a u f u n d d i e 
A n o r d n u n g d e r F a s e r n d i e e i n z e l n e n A r t e n c h a r a k t e r i s i e r e n . D i e U n t e r s c h i e d e 
b e z i e h e n s i c h h a u p t s ä c h l i c h a u f d e n V e r l a u f , d i e F o r m u n d d i e S t r u k t u r d e r 
d i c k e n F a s e r n , a u f d i e G r u p p i e r u n g d e r A e s t e , s o w i e a u f G e s t a l t , G r ö s s e u n d 
A n o r d n u n g d e r E n d l a m e l l e n . 
C a r o t i s c o m m u n i s 
A e h n l i c h e N e r v e n e n d o r g a n e w i e d i e I n t e r o r e z e p t o r e n d e s Sinus caroticus 
f i n d e n s i c h a u c h i n d e r W a n d d e r Carotis communis. A u c h h i e r s e h e n w i r 
d i c k e F a s e r n , d e r e n A s t s y s t e m e u n d t e r m i n a l e n V e r b i n d u n g s f o r m e n s i c h 
f l ä c h e n m ä s s i g a u s b r e i t e n u n d a l s m i t k l e i n e r e n u n d g r ö s s e r e n V a r i x e n u n d 
i n t e r k a l a r e n n e u r o f i b r i l l ä r e n L a m e l l e n b e l a d e n e E n d f a s e r n i n n e u r o f i b r i l l ä r c n 
E n d l a m e l l e n f r e i e n d i g e n . H i e r s e i a b e r b e m e r k t , d a s s d e r a r t i g e S t r u k t u r e n 
n u r i n d e r N ä h e d e s Sinus c a r o t i c u s s i c h t b a r w e r d e n , w o s i e j e d o c h m a n c h -
m a l z i e m l i c h r e i c h l i c h a n z u t r e f f e n s i n d ( A b b . 5). M ö g l i c h e r w e i s e i s t h i e r v o n 
e i n e m b e s o n d e r e n r e f l e x o g e n e n A r e a l d i e R e d e , e s i s t a b e r a u c h n i c h t a u s -
g e s c h l o s s e n d a s s d i e F a s e r n d e s S i n u s n e r v e n u n t e r d i e V e r z w e i g u n g d e r 
Carotis h i n a b r e i c h e n u n d s o d i e s e s S y s t e m e i g e n t l i c h e i n e n B e s t a n d t e i l d e s 
S i n u s r e z e p t o r e n s y s t e m s d a r s t e l l t . A u f d i e s e F r a g e w e r d e n k ü n f t i g e U n t e r -
s u c h u n g e n e i n L i c h t w e r f e n . 
A r c u s a o r t a e 
D a s a n d e r e s p e z i e l l e R e z e p t o r e n f e l d b e f i n d e t s i c h i m A o r t e n b o g e n , u n d 
z w a r i n d e s s e n v o r d e r e r u n d h i n t e r e r O b e r f l ä c h e . D i e s e F l ä c h e n b z w . G e b i e t e , 
z u s a m m e n m i t d e r W a n d d e s Sinus caroticus u n d m i t d e n a l l g e m e i n a u f d a s 
G e b i e t d e s G e f ä s s s y s t e m s e n t f a l l e n d e n s p e z i f i s c h e n R e z e p t i o n s f e l d e r n , p f l e g t 
m a n d i e r e f l e x o g e n e n Z o n e n z u n e n n e n . A m A o r t e n b o g e n n e h m e n d i e 
R e z e p t c r e n f e l d e r i n d e m B e r e i c h u n t e r h a l b d e r B a s i s d e r Arteria anonyma 
P l a t z . N a t ü r l i c h i s t n i c h t d a s g a n z e G r e n z g e b i e t m i t I n t e r o r e z e p t o r e n b e s ä t , 
s o n d e r n n u r e i n T e i l d e s s e l b e n , d e s s e n S t e l l e u n d A u s d e h n u n g i n d e n e i n -
z e l n e n S ä u g e t i e r g r u p p e n s t a r k v a r i i e r t . 
H i n s i c h t l i c h d e r h i s t o l o g i s c h e n S t r u k t u r d i e s e s G e f ä s s w a n d a b s c h n i t t e s 
l ä s s t s i c h a l l g e m e i n h i n s a g e n , d a s s e r s i c h n i c h t w e s e n t l i c h v o n d e r n o r m a l e n 
A o r t e n w a n d u n t e r s c h e i d e t . E i n e A u s n a h m e b i l d e t d e r A o r t e n b o g e n d e s 
S c h w e i n e s , w o e i n e Adventitia n u r d o r t a n z u t r e f f e n i s t , w o d i e F a s e r n d e r 
I n t e r o r e z e p t o r e n a n d i e W a n d d e s G e f ä s s e s h e r a n t r e t e n . 
W a s d i e I n n e r v a t i o n d e r W a n d a n b e t r i f f t , g i l t h i e r i m g r o s s e n u n d g a n z e n 
d a s g l e i c h e , w a s w i r ü b e r d i e I n n e r v a t i o n d e r A r t e r i e n w ä n d e i m a l l g e m e i n e n 
s a g t e n m i t d e m U n t e r s c h i e d , d a s s i n m a n c h e n F ä l l e n — w i e b e i m F u c h s 
u n d b e i d e r K a t z e — d i e s y m p a t i s c h e I n n e r v a t i o n s i c h b e d e u t e n d s t ä r k e r 
g e s t a l t e t a l s a n a n d e r e n S c h l a g a d e r s t r e c k e n . B e i d e r K a t z e z i e h e n b e s o n d e r s 
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e n t l a n g d e r Vasa vasorum g e w a l t i g e s y m p a t i s c h e S t ä m m e u n d f a s t u n e n t w i r r -
b a r e G e f l e c h t e , d e r e n g a n z f e i n e E n d f ä s e r c h e n i n G e s t a l t k l e i n e r K ö p f c h e n 
a u f d e n g l a t t e n M u s k e l z e l l e n e n d i g e n . 
Abb. 5. Homo: C a r o t i s c o m m u n i s u n t e r h a ' b des S i n u s . R e z e p t o r e n a u s d e r A d v e n -
t i t i a . a — B i n d e g e w e b e ; b — B i n d e g e w e b í k e r n ; c — H a u p t a s t ; d — N e -
b e n a s t ; c — N e u r o f i b r i l l e ; f — E n d f a s e r ; & — E n d l a m e l l e . Bielschowsky— 
Grossches V e r f a h r e n . M i k r o s k o p i s c h e V e r g r . 600 x ; p h o t o g r a p i s c h a u f 
d i e H ä l f l e v e r k l e i n e r t . 
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A l s b e s o n d e r e E i g e n t ü m l i c h k e i t e n k o m m e n , a u c h b e i m A o r t e n b o g e n d i e 
I n t e r o r e z e p t o r e n , b z w . d i e P r e s s o - o d e r B a r o r e z e p t c r e n i n F r a g e . D i e s e E n d -
s y s t e m e g e h ö r e n — w i e b e k a n n t — d e m R e z e p t o r e n s y s t e m s d e s N e r v u s v a g u s 
a n . D i e d i c k e n F a s e r n , d i e d i e p e r i p h e r i s c h e n A e s t e v o n F o r t s ä t z e n d e r d i e 
s e n s i b l e n V a g u s g a n g l i e n b i l d e n d e n Z e l l e n s i n d , z i e h e n e n t w e d e r g e s o n d e r t , 
o d e r g e m e i n s a m a l s Nervus dspressor b e i d e r s e i t s d e r Arteria anonyma, u m 
d a n n a n d e n A o r t e n b o g e n h e r a n z u t r e t e n o d e r — w i e i m F a l l e d e s M e n s c h e n 
— i n d e r g e m e i n s a m e n v a g o s y m p a t i s c h e n H ü l l e z u s a m m e n m i t d e n s y m p a -
t h i s c h e n F a s e r n z u v e r l a u f e n . I m l e t z t e r e n F a l l e k a n n n a t ü r l i c h n i c h t v o n 
e i n e m Nervus depressor o d e r v o n e i n e m Nervus aorticus g e s p r o c h e n w e r d e n , 
e s k a n n h i e r a u s s c h l i e s s l i c h v c n A c r t i c u s f a s e i n d i e R e d e s e i n , w e l c h e d i e 
M u t t e r f a s e r n d e r I n t e r o r e z e p t o r e n d e s A o r t e n b o g e n s s i n d . 
W i e d e m a u c h s e i , a m A o r t e n b o g e n j e d w e d e n S ä u g e r s k a n n n e u r o h i s t o l o -
g i s c h d e u t l i c h e i n e A d v e n t i t i a s t r e c k e a b g e g r e n z t w e r d e n , a u f d e r s i c h i n 
g r o s s e r M e n g e F a s e r n u n d E n d i g u n g e n i m p r ä g n i e r e n l a s s e n , d i e i n i h r e m 
G e f ü g e s t a r k a n d i e i m Sinus caroticus g e f u n d e n e n N e r v e n e l e m e n t e e r i n n e r n 
u n d n a c h d e n e x p e r i m e n t e l l e n B e f u n d e n a h A f f e r e n t a t i c n s a p p a r a t e d e m 
D e p r e s 3 o r 3 y s t e m a n g e h ö r e n (3, 4, 6 , 7) . 
D i e r e f l e x o g e n e n Z o n e n d e s A o r t e n b o g e n s h a b e n w i r b e i m M e n s c h e n u n d b e i 
e i n e m T e i l d e r S ä u g e t i e r e a b g t g r e n t z . i n d e m w i r d a s g a n z e G e b i e t z u S c h n i t t e n 
a u f a r b e i t e t e n u n d s ä m t l i c h e S c h n i t t e i m p r ä g n i e r t e n . E s b e d a r f n i c h t d e r B e t o n u n g , 
e i n e w i e g rosse A r b e i i d i e s b e d e u t e t , h e r e n d e r ^ w e n n v o m A o r t e n b o g e n des R i n d e s . 
B ü f f e l s . S c h w e i n e s e d e r des M c r r r h e n d ie R e d e i s t . ( A b b . 6.) 
Abb. 6.: Homo: A r c u s a e r t a e . a — A c r t a a s c e n d e r s ; b — A r c u s a o r t a e ; c — 
A r t e r i a a n o n y m a : d — A r t e r i a s u b c l a v i a d e x t r a ; e — C a r o t i s c o m m u n i s 
d e x t r a ; ) — C a r o t i s c o m m u n i s s i n i s t r a : g — A r t e r i a s u b c l a v i a s i n i s t r a : 
h — A o r t a d e s c e n d e n s ; — i — A r t e r i a p u ' i r . o n a i i s : j — L i g a m e n t u m 
B c t a l l i ; ++-+- S t e l l e d e r R e z e p t e r e n . 
B e i d e r U n t e r s u c h u n g d i e s e r u m g r e n z t e n S t e l l e n i n g u t i m p r ä g n i e r t e n 
P r ä p a r a t e n f ä l l t a u f d e n e i s t e n B l i c k d i e r i e s i g e M e n g e d e r d i c k e n u n d d ü n -
n e n F a s e r n i n s A u g e . D i e d ü n n e n s i n d m a r k l o s u n d g l a t t r a n d i g u n d d i e d i c k e n 
m a r k h a l t i g u n d g r ö s s t e n t e i l s m i t V a r i x e n b e l a d e n . D i e s e ü p p i g e n u n d a b -
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w e c h s l u n g s r e i c h e n F a s e r g e f l e c h t e l a s s e n e i n e G r u p p i e r u n g i n z w e i R i c h t u n g e n 
e r k e n n e n . D i e e i n e n n e h m e n i m ä u s s e r e n u n d i m m i t t l e r e n T e i l d e r Adventitia 
P l a t z , w ä h r e n d d i e a n d e r e n s i c h i m i n n e r e n T e i l e b e f i n d e n , d e r s i c h d e r 
Media a n s c h m i e g t . D i e ä u s s e r e F o r m a t i o n b i l d e n d i c k e , a u s d e m Vagus s t a m -
m e n d e u n d d e n i n n e r e s y m p a t h i s c h e F a s e r n . D i e d i c k e n F a s e r n t r e t e n z u I n -
t e r o r e z e p t o r e n g r u p p e n z u s a m m e n , w ä h r e n d d i e d ü n n e n d i e I n n e r v a t i o n d e r 
Media b e s o r g e n . D a s B i l d ä h n e l t d e m , w e l c h e s w i r i m Sinus c a r o t i c u s s a h e n , 
u n t e r s c h e i d e t s i c h a b e r i n s o f e r n v o n i h m . a l s d i e F a s e r n i m a l l g e m e i n e n d i c k e r 
u n d d i e V e r z w e i g u n g e n d i c h t e r s i n d . D i e V e r z w e i g u n g s f o r m s t i m m t b e i M e n -
s c h e n u n d T i e r e n ü b e r e i n , U n t e r s c h i e d e z e i g e n s i c h l e d i g l i c h i m V e r l a u f u n d 
i m U m f a n g d e r F a s e r n , s o w i e i n d e r Z a h l u n d d e r G r ö s s e d e r V a r i x e . 
U m u n s e i n B i l d v o n d e r F o r m , d e r S t r u k t u r u n d d e m p h y l o g e n e t i s c h e n 
Z u s t a n d d e r I n t e r o r e z e p t c r e n d e s A o r t e n b o g e n s m a c h e n z u k ö n n e n , w o l l e n 
w i r n u n e i n i g e A o r t e n b o g e n i n A u g e n s c h e i n n e h m e n u n d d a s G e s e h e n e a u f 
f u n k t i o n e l l - a n a t c m i s c h e r G r u n d l a g e b e s p r e c h e n . 
B e t r a c h t e n w i r z u n ä c h s t d e n M e n s c h e n . O b w o h l d a s A l t e r , s o w i e K r a n k -
h e i t e n u n d i m O r g a n i s m u s v o r s i c h g e h e n d e V e r ä n d e r u n g e n ü b e r h a u p t , a n 
d e n R e z e p l o r s y s t e m e n z w e i f e l l o s S p u r e n h i n t e r l a s s e n , l i e g e n d i e V e r h ä l t n i s s e 
i m a l l g e m e i n e n d o c h so , d a s s d i e e i n z e l n e n F a s e r n a u s g e d e h n t e S e i t e n s y s t e m e 
h e r v o r b r i n g e n u n d d i e s e w i e d e r u m r e i c h e N e b e n s y s t e m e f o r m e n . E s g i b t a b e r 
a u c h g a n z s p e z i e l l e F o r m e n , a n d e n e n d e r G r u n d t y p s i c h n i c h t w i d e r s p i e g e l t . 
D i e s e l a s s e n d i e v e r s c h i e d e n s t e n F o r m a t i o n e n e n t s t e h e n d u n d w e i s e n d i e 
e i g e n t ü m l i c h t e n E n d s t r u k t u r e n a u f . T r o t z d e r m a n c h m a l e i g e n a r t i g e n u n d 
a b u n d z u v i e l l e i c h t a u c h p a t h o l o g i s c h e n V e r ä n d e r u n g e n s i n d d i e e i g e n t l i c h e n 
E n d i g u n g e n d o c h s t e t s n e u r o f i b r i l l ä r e L a m e l l e n , d i e i n i h r e r F o r m , L a g e 
u n d A n o r d n u n g f a l l w e i s e v o n e i n a n d e r a b w e i c h e n , i n i h r e r i n n e r e n S t r u k t u r 
a b e r s i n d s i e i d e n t i s c h . A u c h h i n s i c h t l i c h i h r e r E n d v e r b i n d u n g e n s t i m m e n 
s i e ü b e r e i n u n d d i e s e s i n d — e b e n s o w i e i n d e r W a n d d e s S i n u s c a r u t i c u s 
— s t e t s u n m i t t e l b a r e . E s f e h l e n d i e i n t e r s t i t i e l l e n Z e l l e n , d i e s e i n e r z e i t 
A g n e s B K R S U I ( 1 1 ) i n A n l e h n u n g a n M K Y L I N G ( 1 2 ) a u s d e m A o r t e n b o g e n 
d e s K a n i n c h e n s m i t t e i l t e . N a c h u n s e r e r M e i n u n g k o m m e n s o l c h e B i l d e r , w i e 
s i e d i e o b i g e n A u t o r e n v e r ö f f e n t l i c h t e n , u n d m i t d e n e n s i e d i e E n d v e r b i n d u n -
g e n d e s p e r i p h e r i s c h e n N e r v e n s y s t e m s i n e i n n e u e s L i c h t z u r ü c k e n 
w ü n s c h t e n , i n f o l g e u n z u l ä n g l i c h e r I m p r ä g n i e r u n g o d e r v ö l l i g e n V e r s a g e n s d e r 
M e t h o d e z u s t a n d e . 
Z w i s c h e n d e n E n d f a s e r n g i b t e s k e i n e A n a s t o m o s e n u n d s o m i t h a t d i e 
r e t i k u l a r i s t i s c h e A u f f a s s u n g a u f d i e s e m G e b i e t e e b e n f a l l s i h r e n S i n n v e r l o r e n . 
N u r a n H a n d o b e r f l ä c h l i c h e r B e t r a c h t u n g d e r d i c k e n S c h n i t t e k a n n s i c h e i n e 
A u f f a s s u n g h e r a u s b i l d e n , i n d e r e n S i n n e a u f d i e s e m G e b i e t d a s p e r i p h e r i s c h e 
R e t i k u l u m e i n e o b j e k t i v e U n t e r l a g e h a t ( A b b . 7). 
E i n e i g e n t ü m l i c h e s N e r v e n b i l d z e i g t d e r A o r t e n b o g e n d e s R i n d e s , d e s 
B ü f f e l s u n d i n g e w i s s e r H i n s i c h t d e r d e s S c h a f e s . D i e s e B i l d e r s i n d c h a r a k -
t e r i s i e r t d u r c h d i e a u s s e r o r d e n t l i c h e K o m p l i z i e r t h e i t , d i e b e s o n d e r e D i c k e d e r 
N e r v e n f a s e r n d i e a u f f a l l e n d g r o s s e n V a r i x e u n d d i e u n z ä h l i g e n a u s g e d e h n -
t e n b l a t t f ö r m i g e n E n d l a m e l l c n . F ü r d i e I n t e r o r e z e p t o r e n d e s A o r t e n b o g e n s 
b e i m R i n d e i s t n o c h c h a r a k t e r i s t i s c h , d a s s s i e e i n e e i g e n e B l u t v e r s o r g u n g 
h a b e n . A n d e n P r ä p a r a t e n i s t o f t d e u t l i c h z u e r s e h e n , d a s s e i n G e b i e t , a n d e m 
z a h l r e i c h e E n d f a s e r n u n d E n d l a m e l l e n v o r k o m m e n , v o n e i n e r v e r h ä l t n i s -
m ä s s i g w e i t e n K a p i l l a r e u m g e b e n i s t , d i e d a s E n d a p p a r a t s y s t e m v ö l l i g e i n -
s c h l i e s s t . A u c h d i e s e E i n r i c h t u n g b r i n g t z u m A u s d r u c k , d a s s d a s N e r v e n s y s t e m 
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e i n e n g r o s s e n S a u e r s t o f f - u n d N a h r u n g s b e d a r f h a t . I n a n d e r e n F ä l l e n n ä m l i c h , 
w o d i e F a s e r m a s s e w e n i g e r ü p p i g u n d a u c h d i e Z a h l d e r L a m e l l e n g e r i n g e r 
i s t , w i r d m a n s o l c h e r V o r r i c h t u n g e n n i e a n s i c h t i g . A u s s e r d e m i s t f ü r d a s R i n d 
a u c h k e n n z e i c h n e n d , d a s s d i e n e u r o f i b r i l l ä r e n E n d l a m e l l e n n i c h t i m m e r p a -
r a l l e l m i t d e r G e f ä s s o b e r f l ä c h e v e r l a u f e n , s o n d e r n m a n c h e v o n i h n e n a u c h 
A b b . 7.: Sus seroja domestica: R e z e p t o r e n a u s d e m A o r t e n b o g e n , a — H a u p t a s t : 
b — N e b e n a s t ; c — n e u r o f i b r i l l ä r e Z w i s c h e n ' a r r e l l e ; d — E n d a s t : e — 
n e u r o f i b r i l l ä r e E n d l a m e l l e . Bielschowsky—Gros s c h e s V e r f a h r e n , M i k r o -
s k o p i s c h e V e r g r ö s s e r u n g 1150 x ; p h o t o g r a p h i s c h a u f d i e H ä l f t e v e r k l e i n e r t . 
t i e f e r i n d i e G e f ä s s w a n d e i n d r i n g e n u n d s i c h m i t i h r e r F l ä c h e s e n k r e c h t a u f 
d i e Q u e r a c h s e d e s G e f ä s s e s n i e d e r l a s s e n . E s b e s t e h t k e i n Z w e i f e l , d a s s e i n e 
j e d e d i e s e r s p e z i e l l e n E i n r i c h t u n g e n m i t d e r L e b e n s w e i s e i n B e z i e h u n g s t e h t 
u n d u n t e r d e m f o r m i e r e n d e n E i n f l u s s d e r F u n k t i o n i m L a u f e d e r Z e i t l a n g s a m 
u n d a l l m ä h l i c h z u s t a n d e g e k o m m e n is t . 
G a n z i n d i v i d u e l l e B e s o n d e r h e i t e n w e i s e n d i e A o r t i c u s f a s e r n u n d d e r e n 
E n d i g u n g s f o r m e n i m F a l l e d e s S c h w e i n e s a u f . F ü r s i e i s t — i m G e g e n s a t z z u 
a l l e n ü b r i g e n u n t e r s u c h t e n T i e r a r t e n — b e s o n d e r s d i e a u f f a l l e n d e D i c k e d e r 
M a r k s c h e i d e n c h a r a k t e r i s t i s c h . D e r a r t i g e d i c k e M a r k s c h e i d e n h a b e i c h i m 
L a u f e m e i n e r 3 0 - j ä h r i g e n F o r s c h e r t ä t i g k e i t b i s h e r n i r g e n d s z u G e s i c h t b e k o m -
m e n . C h a r a k t e r i s t i s c h i s t f e r n e r d e r w e l l i g e V e r l a u f d e r F a s e r n , c h a r a k t e r i s -
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t i s c h d i e e i g e n a r t i g e r w e i s e k u g e l f ö r m i g e n o d e r e l l i p t i s c h e n V a r i x e u n d d i e 
e b e n f a l l s k u g e l f ö r m i g e n o d e r e l l i p t i s c h e n E n d l a m e l l e n . A l l e d i e s e M e r k m a l e 
s i n d d e r m a s s e n a l l g e m e i n u n d s o w e i t g e h e n d s i c h e r , d a s s a u f G r u n d d e r s e l b e n 
v o n d e n a u s d e m A o r t e n b o g e n d e s S c h w e i n e s h e r g e s t e l l t e n i m p r ä g n i e r t e n 
S c h n i t t e n d a s T i e r m i t S i c h e r h e i t e r k a n n t w e r d e n k a n n ( A b b . 8 ) . 
I m S i n n e d e r o b i g e n A u s f ü h r u n g e n n i m m t i m A o r t e n b o g e n e i n a u s s e r -
o r d e n t l i c h r e i c h e s I n t e r o r e z e p t o r e n f e l d P l a t z , d a s m i t d e r ü b e r a u s g r o s s e n 
Abb. 8.: Sus scrofa domestica: A o r t e n b o g e n . N e u r o f i b r i l l ä r e E n d l a m e l l e , a — 
E n d f a s e r ; b — N e u r o f i b r i l l e ; c — n e u r o f i b r i l l ä r e s G e f l e c h t . Bielschowsky-
s c h e s V e r f a h r e n . M i k r o s k o p i s c h e V e r g r . 2400 x. 
M a n n i g f a l t i g k e i t s e i n e r E n d ä s t e , d e r r i e s i g e n Z a h l u n d b e s o n d e r e n F e i n h e i t 
s e i n e r E n d l a m e l l e n v o r z ü g l i c h g e e i g n e t i s t . a u c h d e n g e r i n g s t e n a u f d i e G e -
f ä s s w a n d a u s g e ü b t e n D r u c k w a h r z u n e h m e n u n d i h n — i n e i n e E r r e g u n g u m -
g e w a n d e l t — ü b e r d i e z e n t r a l e n F a s e r n d e r V a g u s g a n g l i e n d e m v e r l ä n g e r t e n 
M a r k z u z u l e i t e n . D a s s d i e s e R e z e p t o r e n R e f l e x s o h l e n s i n d u n d e b e n s o z u r 
V e r h ü t u n g d e r B l u t d r u c k e r h ö h u n g a l s I n h i b i t o r e n d i e n e n w i e d i e B a r o r e z e p -
t o r e n d e s Sinus caroticus, i s t e x p e r i m e n t e l l u n d a u f G r u n d k l i n i s c h e r E r -
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f a h r u n g e n v i e l f a c h b e w i e s e n w o r d e n . D e r a u f s i e g e r i c h t e t e ä u s s e r e o d e r 
i n n e r e D r u c k l e i t e t — e b e n s o w i e i m F a l l e d e s Sinus caroticus, — z w e i 
R e f l e x e e i n . d e r e n e i n e r s i c h i m A b s i n k e n d e s a r t e r i e l l e n B l u t d r u c k e s u n d 
d e r a n d e r e i m Z u s t a n d e k o m m e n d e r B r a d y k a r d i e m a n i f e s t i e r t . 
H e r z 
B e i d e n a u s e i n z e l n e n S c h i c h t e n d e r H e r z w a n d n a c h g e w i e s e n e n I n t e r o -
r e z e p t o r e n d ü r f t e e s s i c h u m d r u c k - u n d s c h m e r z e m p f i n d e n d e E l e m e n t e h a n -
d e l n . S c h o n t h e o r e t i s c h i s t a n z u n e h m e n , d a s s d i e s e a u f d a s G e b i e t d e s E p i k a r -
d i u m s u n d E n d c k a r d i u m s e n t f a l l e n , a b e r e s l i e g e n a u c h B e o b a c h t u n g e n v o r , 
n a c h d e n e n ä h n l i c h e G e b i l d e — a l l e r d i n g s s e l t e n — a u c h i m M y o k a r d i u m 
v o r k o m m e n (8, 10). W a s d e n S i t z , A u f b a u , d i e F o r m e n u n d S t e l l e d i e s e r 
Abb. 9.: Canis familiaris: H e r z . N e r v e n g e f l e c h t a u s d e m E p i k a r d i u m . a — B i n d e -
g e w e b s k e r n : b — N e r v e n g e f l e c h t ; c — N e r v e n f a s e r ; d — V a r i x . Bisl-
schowsky—Abrahämsches V e r f a h r e n . M i k r o s k o p i s c h e V e r g r . 400 x : pho to-
g r a p h i s c h a u f d i e H ä l f t e v e r k l e i n e r t . 
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R e z e p t o r e n a n b e l a n g t , m ö c h t e i c h , g e s t ü t z t a u f m e i n e n e u e s t e n U n t e r s u c h u n -
g e n , f o l g e n d e s b e m e r k e n . 
I m E p i k a r d i u m s o w o h l d e s M e n s c h e n a l s a u c h d e r S ä u g e t i e r e b r e i t e n s i c h 
a u s g e d e h n t e G e f l e c h t s y s t e m e a u s , d e r e n s e h r f e i n e E n d ä s t c h e n i n G e s t a l t s p h ä -
r i s c h r u n d e r E n d k ö p f c h e n o d e r z y l i n d r i s c h e r E n d k n o t e n z w i s c h e n d e n B i n d e -
g e w e b s f a s e r n e n d i g e n (Abb. 9). S e l t e n e r f i n d e n s i c h p l a t t e n f ö r m i g e , s c h a u f e l -
a r t i g e N e r v e n e n d o r g a n e , d i e s i c h v o r w i e g e n d a u f d a s G e b i e t d e s S i n u s k n o t e n s 
Abb. 10.: Canis familiaris: r e c h t e r V o r h o f des H e r z e n s . N e r v e n e n d o r g a n a u s d e m 
E n d o k a r d i u m . a — B i n d e g e w e b s k e r n e ; b — N e r v e n f a s e r ; c — V e r z w e i -
g u n g ; d — N e u r o f i b r i l l e ; e — E n d f a s e r ; / — N e r v e n e n d i g u n g . Biel-
schowskysches V e r f a h r e n . M i k r o s k o p i s c h e V e r g r ö s s e r u n g 900 x ; p h o t o g r a -
p h i s c h a u f 3/4 v e r k l e i n e r t . 
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b e s c h r ä n k e n . D a n e b e n h a b e n w i r i m H e r z e n d e s S c h w e i n e s , e b e n f a l l s i n d e r 
U m g e b u n g d e s S i n u s k n o t e n s , n a h e d e m E p i k a r d i u m , e i n g a n z e s S y s t e m s e n -
s i b l e r E n d s c h a u f e l n v o r g e f u n d e n (8 ) . 
I n g e r i n g e r Z a h l k o m m e n — b e s o n d e r s i m B e r e i c h d e r V o r h ö f e — a u c h 
i m M y o k a r d i u m I n t e r o z e p t o r e n v o r . B e i d i e s e n h a n d e l t e s s i c h m e i s t e n s u m 
k l e i n e r e o d e r g r ö s s e r e l o c k e r e K n ä u e l , d i e s t r u k t u r e l l u n d f u n k t i o n e l l w a h r -
s c h e i n l i c h a l s P r o p r i o r e z e p t o r e n d e r m e c h a n i s c h e n M u s k u l a t u r f u n g i e r e n . 
I n t e r e s s a n t u n d b e d e u t u n g s v o l l s i n d a u c h d i e R e z e p t o r e n i m G e b i e t e d e s 
E n d o k a r d i u m s . E i n i g e v o n i h n e n v e r z w e i g e n d e n d r i t i s c h — a n d e n E n d f a s e r n 
m i t k l e i n e n E n d l a m e l l e n v e r s e h e n — , d i e a n d e r e n b i l d e n l o c k e r e K n ä u e l , 
w i e w i r s i e b e i d e r B e s p r e c h u n g d e s E p i k a r d i u m s s c h o n e r w ä h n t e n . D a n e b e n 
f i n d e n s i c h — h a u p t s ä c h l i c h a n d e r B a s i s d e r g r o s s e n H o h l v e n e n — a u c h 
k o m p l i z i e r t e r e K n ä u e l t y p e n , v o n d e n e n m a n c h e t i e f i n d a s E n d o k a r d i u m h i n -
e i n r e i c h e n (Abb. 10). 
K r a n z g e f ä s s e 
D i e I n n e r v a t i o n d e r K r a n z g e f ä s s e g e s t a l t e t s i c h i m g r o s s e n u n d g a n z e n 
ä h n l i c h w i e d i e d e r ü b r i g e n k l e i n e r e n u n d g r ö s s e r e n A r t e r i e n , n u r i s t h i e r 
d i e Media b e d e u t e n d r e i c h e r m i t N e r v e n f a s e r n v e r s e h e n u n d p e r i v a s a l 
k o m m e n r e i c h l i c h s y m p a t h i s c h e G a n g l i e n u n d a l l e i n s t e h e n d e , z u m g r ö s s t e n 
T e i l m u l t i p o l a r e N e r v e n z e l l e n v o r . A u s s e r d e m f i n d e n s i c h i n d e r Adventitia 
— a l l e r d i n g s i n m i n d e r e r Z a h l — a u c h d i c k e r e F a s e r n , d i e a l s s e n s i b l e E l e -
m e n t e d e r G e f ä s s w a n d a u f z u f a s s e n s i n d . H i e r b i e t e t s i c h u n g e f ä h r d a s g l e i c h e 
N e r v e n b i l d d a r , d a s w i r f r ü h e r h i n s i c h t l i c h d e r K o r o n a r g e f ä s s e f e s t s t e l l t e n 
(3 ) , a b e r e s e r w e i s t s i c h h i e r e i n e K o r r e k t i o n b z w . E r g ä n z u n g a l s n o t w e n d i g . 
I n L a u f e d e r l e t z t e n M o n a t e k o n n t e n w i r n ä m l i c h i n d e n K r a n z g e f ä s s e n d e s 
S c h w e i n e s , u n d z w a r i m Ramus circumflexus, N e r v e n e n d o r g a n e n a c h w e i s e n , 
d i e a l s s p e z i e l l e I n t e r o z e p t o r e n q u a l i f i z i e r t w e r d e n m ü s s e n . N a c h u n s e r e n P r ä -
p a r a t e n z u u r t e i l e n , h a n d e l t e s s i c h h i e r b e i u m ä h n l i c h e E l e m e n t e , w i e w i r 
s i e z u v o r i m H e r z e n d e s S c h w e i n e s a u s d e r G e g e n d d e s S i n u s k n o t e n s e r -
w ä h n t e n ( 9 ) . I n d e r o b e n b e s c h r i e b e n e n S t r e c k e d e r K r a n z a d e r f a n d e n w i r 
n ä m l i c h i n d e r Adventitia a u s d i c k e n F a s e r n b e s t e h e n d e S t ä m m e , d e r e n v o l l -
k o m m e n m i t d e n a u s d e m H e r z e n b e s c h r i e b e n e n ü b e r e i n s t i m m e n (Abb. 11). 
D i e P r ä p a r a t e l i e s s e n f e r n e r f e s t s t e l l e n , d a s s d i e s e F a s e r n i n d e r Adventitia 
s e l b s t i n G e s t a l t v o n K n ö p f e n e n d i g e n . E s u n t e r l i e g t k e i n e m Z w e i f e l , d a s s e s 
d a b e i u m s p e z i f i s c h e s e n s i b l e N e r v e n e n d o r g a n e d e r K o r o n a r g e f ä s s e h a n d e l t 
u n d d i e s e — a l s s o l c h e — I n t e r o z e p t o r e n d a r s t e l l e n , w e l c h e d i e s e n s i b l e n 
E n d s o h l e n d e r G e f ä s s r e f l e x e s i n d . D a d i e s e E n d i g u n g e n e n t s c h i e d e n c h a r a k -
t e r i s t i s c h u n d s o l c h e r N a t u r s i n d , w i e s i e i n ä h n l i c h e r W e i s e i n d e n G e f ä s s e n 
n u r a n d e n r e f l e x o g e n e n A r e a l e n v o r k o m m e n , i s t m i t R e c h t a n z u n e h m e n , d a s s 
e s s i c h a u c h h i e r u m B a r o r e z e p t o r e n h a n d e l t , d i e i n d e r R e g u l i e r u n g d e s 
B l u t d r u c k e s e b e n s o b e t e i l i g t s i n d , w i e d i e o b e n e r ö r t e r t e n a n d e r w e i t i g l o -
k a l i s i e r t e n B a r o r e z e p t o r e n . U n d w e n n d e m s o i s t , s o m u s s a u c h e n t s c h i e d e n 
b e t o n t w e r d e n , d a s s i m L a u f e u n s e r e r l e t z t e n F o r s c h u n g e n d i e Z a h l d e r 
b e k a n n t e n r e f l e x o g e n e n A r e a l e u m e i n e E i n h e i t e r h ö h t i s t u n d d i e s e r e f l e x o -
g e n e Z o n e i h r e n P l a t z i n d e r W a n d d e r K o r o n a r g e f ä s s e h a t (Abb. 12). 
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C h e m o r e z e p t o r e n 
I n d i e G r u p p e d e r I n t e r o r e z e p t o r e n g e h ö r e n a u c h d i e j e n i g e n N e r v e n e n d o r -
gane , d i e i m S i n n e d e r a u s z a h l r e i c h e n T i e r v e r s u c h e n g e z o g e n e n S c h l ü s s e d e r W a h r -
n e h m u n g u n d W e i t e r l e i t u n g d e r c h e m i s c h e n R e i z e d i e n e n . A n e r s t e r S t e l l e s t e h t 
hier das Glomus caroticum. welches in der Bifurkationsstelle der Carotis communis 
P l a t z n i m m t . A e h n l i c h s t r u k t u r i e r t e , a b e r w e n i g e r a u s g e d e h n t e E n d o r g a n e h a b e n 
Abb. 11.: Sus scrofa domestica: A r t e r i a c o r o n a r i a co rd i s , R a m u s c i r c u m f l e x u s . 
N e r v e n s t ä m m e a u s d e r A d v e n t i t i a . a — B i n d e g e w e b e ; b — B i n d e g e -
w e b s k e r n : c — N e r v e n s t a m m ; d — d i c k e F a s e r n ; e — d ü n n e F a s e r n . 
Bielschowsky—Abrahämsches V e r f a h r e n . M i k r o s k o p i s c h e V e r g r . 160 x ; 
p h o t o g r a p h i s c h a u f d i e H ä l f t e v e r k l e i n e r t . 
w i r i m S i n n e u n s e r e r n e u e s t e n U n t e r s u c h u n g e n i n dei ; W a n d d e r g r ö s s e r e n G e -
f ä s se u n d i m H e r z e n se lbs t n a c h w e i s e n k ö n n e n . N e h m e n w i r n u n d i e s e A p p a r a t e 
g e s o n d e r t i n A u g e n s c h e i n u n d b e f a s s e n w i r u n s z u n ä c h s t m i t d e m Glomus caroticum. 
w e i l w i r d i e s e s a m bes t en k e n n e n u n d w e i l d i e L e h r e v o n d e n p e r i p h e r i s c h e n 
C h e m o r e z e p t o r e n s e i n e r z e i t a n i h m b e w i e s e n w u r d e . 
D a s Glomus caroticum, d e s s e n S t r u k t u r . P h y s i o l o g i e u n d E l e k t r o p h y s i -
o l o g i e a u c h h e u t e z a h l r e i c h e F o r c h e r b e s c h ä f t i g t , i s t i m w e s e n t l i c h e n e i n v e r -
d i c k t e s u n d s i c h a b s o n d e r n d e s G e b i e t d e r Adventitia, d a s e i n e n e n o r m e n , 
N e r v e n r e i c h t u m a u f w e i s t . D a s g a n z e Glomus caroticum l i e g t i m I n n e r n d e r 
G e f ä s s w a n d . k a n n s i c h a b e r a u c h d a r a u s h e r v o r w ö l b e n u n d f ü h l b a r w e r d e n . 
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S o i s t e s i m F a l l e d e s P f e r d e s , w o d a s Glomus caroticum e i n e n k o m p a k t e n r u n -
d e n K ö r p e r d a r s t e l l t , d e r s i c h a n d e r B i f u r k a t i o n s s t e l l e u n s c h w e r h e r a u s -
p r ä p a r i e r e n l ä s s t . 
C h a r a k t e r i s t i s c h f ü r d e n h i s t o l o g i s c h e n B a u d e s Glomus caroticum s i n d 
d i e c h r o m a f f i n e n Z e l l e n u n d d a s e i g e n t ü m l i c h e S y s t e m v o n N e r v e n k n ä u e l n , 
d i e — i n e i n a n d e r ü b e r g r e i f e n d — d a s g a n z e O r g a n d u r c h w e b e n u n d i h m 
Abb. 12.: Sus scrofa domestica: A r t e r i a c o r o n a r i a c o r d i s . R a m u s c i r c u m f l e x u s . R e -
z e p t o r e n i n d e r A d v e n t i t i a . a — B i n d e g e w e b e : b — B i n d e g e w e b s k e r n ; 
c — N e r v e n f a s e r ; d — N e r v e n e n d i g u n g . Bielschowsky—Abrahdmsches 
V e r f a h r e n . M i k r o s k o p i s c h e V e r g r í s s e r u n g 600 x ; p h o t o g r a p h i s c h a u f 3/4 
v e r k l e i n e r t . 
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a u s g e s p r o c h e n n e r v ö s e n C h a r a k t e r v e r l e i h e n . D i e c h r o m a f f i n e n Z e l l e n s i n d 
g r o s s u n d e l l i p t i s c h , i h r P r o t o p l a s m a s c h a u m i g u n d f e i n g r a n u l i e r t , d e r r u n d e 
K e r n l i e g t z e n t r a l . D i e Z e l l e n b i l d e n k l e i n e r e o d e r g r ö s s e r e N e s t e r , d i e d u r c h 
B i n d e g e w e b s s e p t e n v o n e i n a n d e r g e t r e n t s i n d . D i e e i n z e l n e n , e i n a n d e r z i e m l i c h 
n a h e l i e g e n d e n N e s t e r s i n d v o n e i n e r B i n d e g e w e b s k a p s e l u m g e b e n , d i e — z u -
s a m m e n m i t d e n z w i s c h e n d e n G r u p p e n e i n g e s c h a l t e t e n b i n d e g e w e b i g e n 
S c h e i d e w ä n d e n — d a s G e r ü s t d e s O r g a n s e r g e b e n . I n d e r b i n d e g e w e b i g e n 
K a p s e l u n d a u c h i n d e n S c h e i d e w ä n d e n z i e h e n N e r v e n f a s e r n , d i e d a s g a n z e 
O r g a n u m s c h r e i t e n u n d — k r e u z u n d q u e r z w i s c h e n d e n N e s t e r n v e r l a u f e n d 
— e i n i n ü b e r a u s z a h l r e i c h e n R i c h t u n g e n w i r k e n d e s G e f l e c h t s y s t e m h e r v o r -
b r i n g e n (Abb. 13). D i e s e s G e f l e c h t s y s t e m l ä s s t e i n ä u s s e r e s G r e n z g e f l e c h t u n t e r -
s c h e i d e n , d i e s i s t d e r Plexus periqlandularis, d e r d a s g a n z e O r g a n w i e e i n e 
H ü l l e u m g i b t . I h m e n t s p r i n g e n d i e G e f l e c h t s y s t e m e , w e l c h e d i e e i n z e l n e n 
Abb. 13.: Homo: N e r v e n g e f l e c h t e a u s d e m G l o m u s c a r o t i c u m . a — B i n d e g e w e b e : 
b — B i n d e g w e b s k e r n ; c — G l o m u s z e l l e n ; d — N e r v e n f a s e r : e — pe r i -
g l a n d u l ä r e s G e f l e c h t ; / — p e r i g l o m e r u l ä r e s G e f l e c h t . Bielschowsky— 
Abrahdmsches V e r f a h r e n . M i k r o s k o p i s c h e V e r g r ö s s e r u n g 600 x ; pho to-
g r a p h i s c h a u f d i e H ä l f t e v e r k l e i n e r t . 
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A. ABRAHAM 
Glomeruli u m g e b e n . J e d e s d i e s e r G e f l e c h t e f ü r s i c h b i l d e t e i n e n Plexus 
periglomerularis, a u s d e m d a n n d i e G e f l e c h t e h e r v o r g e h e n , d i e d i e e i n z e l n e n 
Z e l l n e s t e r d u r c h s c h r e i t e n u n d i n d e r L i t e r a t u r a l s PlexÜS intraglomerularis 
b e k a n n t s i n d . D i e s e s G e f l e c h t i s t es , d e s s e n t e r m i n a l e F ä s e r c h e n m i t d e n 
c h r o m a f f i n e n Z e l l e n i n K o n t a k t t r e t e n . W e l c h e r A r t d i e s e K o n t a k t n a h m e i s t . 
l ä s s t s i c h s c h w e r l i c h g e n a u f e s t s t e l l e n u n d d i e s e m Z u s t a n d i s t e s z u z u s c h r e i -
b e n , d a s s d i e s b e z ü g l i c h i n d e r L i t e r a t u r w i d e r s p r e c h e n d e A n s i c h t e n h e r r s c h e n . 
W ä h r e n d d i e F a s e r n n a c h A n s i c h t m a n c h e r A u t o r e n i n d a s Z e l l i n n e r e s e l b s t 
h i n e i n t r e t e n , s p r e c h e n a n d e r e s i c h f ü r e i n e i n t e r z e l l u l ä r e E n d i g u n g d e r s e l b e n 
a u s . D i e e r s t e r e B e h a u p t u n g s c h e i n t m i r — n a c h u n s e r e n P r ä p a r a t e n z u u r -
t e i l e n — n i c h t b e w e i s b a r . I c h w a r b i s h e r d e r M e i n u n g , e s l ä g e n z w e i v e r -
Abb. 14. Homo: N e r v e n e n d i g u n g e n a u s d e m G l o m u s c a r o t i c u m . a — B i n d e g e w e b e ; 
b — B i n d e g e w e b s k e r n ; c — c h r o m a f f i n e Z e l l e ; d — N e r v e n f a s e r : c — 
N e r v e n g e f l e c h t ; / — N e r v e n e n d i g u n g . Bielschowsky—Abrahämsches V e r -
f a h r e n . M i k r o s k o p i s c h e V e r g r . 1350 x ; p h o t o g r a p h i s c h a u f d i e H ä l f t e 
v e r k l e i n e r t . 
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s c h i e d e n e E n d i g u n g s f o r m e n n e b e n e i n a n d e r v o r , d e r e n e i n e n i c h t s a n d e r e s i s t 
a l s e i n f e i n e s N e r v e n f a s e r k ö r b c h e n , w e l c h e s d i e Z e l l e n v ö l l i g u m g i b t , w ä h -
r e n d d i e a n d e r e e i n e p l a t t e l ä n g l i c h - e l l i p t i s c h e L a m e l l e d a r s t e l l t , d i e z w i s c h e n 
d e n Z e l l e n f r e i e n d i g t ( 1 ) . A n m e i n e n n e u e s t e n P r ä p a r a t e n a u s d e m Glomus 
caroticum d e s M e n s c h e n w i l l e s m i r s c h e i n e n , d a s s d i e N e r v e n f a s e r n i n n e r h a l b 
d e s Z e l l n e s t e s i n F o r m e i n e s d e u t l i c h w a h r n e h m b a r e n , s c h a r f k o n t u r i e r t e n e l -
l i p s o i d e n R i n g e s e n d e n . O b n u n d i e s e R i n g e i m I n n e r n d e r Z e l l e , o d e r a b e r 
a n i h r e r ä u s s e r e n O b e r f l ä c h e P l a t z n e h m e n , i s t m i t S i c h e r h e i t s e h r s c h w e r 
z u e n t s c h e i d e n . M e i n e r M e i n u n g n a c h b e f i n d e n s i c h d i e s e E n d r i n g e n a u f d e r 
Z e l l o b e r f l ä c h e , n i c h t a b e r i m I n n e r e n d e r s e l b e n (Abb. 14). 
A e h n l i c h e I n t e r o z e p t o r e n w i e i m Glomus caroticum f a n d i c h i m A o r t e n -
b o g e n , i n d e r Arteria pulmonalis u n d i m E n d o k a r d i u m d e s H e r z v o r h o f e s . 
Abb. 15.: Homo: A r c u s a o r t a e . C h e m o r e z e p t o r e n a u s d e r A d v e n t i t i a . a — B i n d e g e -
w e b e ; b — B i n d e g e w e b s k e r n ; c — c h r o m a f f i n e Z e l l e ; d — N e r v e n f a s e r ; 
e — N e r v e n g e f l e c h t ; / — V a r i x . Bielschowskysches V e r f a h r e n . M i k r o -
s k o p i s c h e V e r g r . 800 x ; p h o t o g r a p h i s c h a u f d i e H ä l f t e v e r k l e i n e r t . 
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I m A o r t e n b o g e n f a n d i c h C h e m o r e z e p t o r e n i m F a l l e d e s M e n s c h e n . D i e s e n e h -
m e n i n d e r Adventitia. u n d z w a r g a n z n a h e d e s d i e Adventitia b e g r e n z e n d e n 
F e t t g e w e b e s , n e b e n d e n m a s s e n h a f t e n K a p i l l a r e n P l a t z . I h r e S t r u k t u r s t i m m t 
i m g r o s s e n u n d g a n z e n m i t d e r d e s Glomus caroticum ü b e r e i n , n u r s i n d 
s i e b e d e u t e n d k l e i n e r u n d a u c h i h r e Z e l l e n s i n d v o n s e h r g e r i n g e r G r ö s s e . I h r e 
I n n e r v a t i o n k o m m t d e r d e s Glomus caroticum g l e i c h ( A b b . 15). D a s a n d e r e 
A b b . 15 : Sus scrcfa d'mestica: V e r z w e i g u n ? c ? t e l l e d e r A r t e r i a pu ' r r . ona l i s . C h e m o -
r e z e p t o r e n i n d e r A d v e n t i t i a . a — B i n d e g e w e b e ; b — B i n d e g e w e b s k e r n ; 
c — G l o m u s z e l l e n ; d — N e r v e n s t a m m ; e — N e r v e n f a s e r ; / — N e r v e n -
g e f l e c h t ; g — N e r v e n e n d i g u n g . Bielschowsky—Abrahdmsches V e r f a h r e n . 
M i k r o s k o p i s c h e V e r g r . 600 x ; p h o t o g r a p h i s c h a u f d i e H ä l f t e v e r k l e i n e r t . 
R e z e p t o r e n f e l d i m p r ä g n i e r t e i c h a u s d e r Arteria plumonalis d e s S c h w e i n e s , w o 
d i e s e i n z w e i A e s t e z e r f ä l l t . A u c h d i e s e s s t i m m t i n s e i n e r S t r u k t u r m i t d e m 
Glomus caroticum ü b e r e i n . E s b e s t e h t i m w e s e n t l i c h e n a u s k l e i n e r e n u n d 
g r ö s s e r e n G r u p p e n c h r o m a f f i n e r Z e l l e n , d i e z i e m l i c h w e i t v o n e i n a n d e r e n t f e r n t 
l i e g e n u n d v c n m e h r o d e r w e n i g e r s t a r k e n B i n d e g e w e b s h ü l l e n u m g e b e n s i n d . 
E s t r e t e n a u c h m e h r o d e r m i n d e r g r c s s e N e r v e n s t ä m m e a n d i e Z e l l n e s t e r h e r a n , 
d e r e n e i n z e l n e F a s e r n s i e u m s c h r e i t e n u n d a u c h i n i h r I n n e r e s e i n t r e t e n . N e -
b e n d e n . u n d n i c h t s e l t e n a u c h i m I n n e r n d e r Z e l l n e s t e r , t r e t e n k l e i n e r e 
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o d e r g r ö s s e r e E n d k ö p f c h e n i n E r s c h e i n u n g , d i e s i c h d e n c h r o m a f f i n e n Z e l l e n 
a n s c h m i e g e n (Abb. 16). 
N a c h m e i n e r B e u r t e i l u n g i s t a u c h d a s j e n i g e , e i g e n a r t i g a u f g e b a u t e N e r -
v e n e n d o r g a n a l s G h e m o r e z e p t o r a n z u s p r e c h e n , d a s w i r i m E n d o k a r d i u m d e s 
P f e r d e h e r z e n s a n t r a f e n (Abb. 17).' D i e s e s E n d o r g a n e r i n n e r t i m w e s e n t l i c h e n 
a n e i n e i n g e k a p s e l t e s N e r v e n e n d k n ä u e l , k a n n a b e r n o c h n i c h t a l s s o l c h e s 
A b b . 17.: Equus caballus: C h e m o r e z e p t o r a u s d e m E n d o k a r d i u m . a — B i n d e g e w e b e ; 
b — B i n d e g e w e b s k e r n ; c — G l o m u s z e l l e n : d — N e r v e n s t a m m : e — 
N e r v e n f a s e r ; / — N e r v e n g e f l e c h t . Bielschowsky—Abrahämsches V e r f a h r e n . 
M i k r o s k o p i s c h e V e r g r . 400 x ; p h o t o g r a p h i s c h a u f d i e H ä l f t e v e r k l e i n e r t . 
g e w e r t e t w e r d e n , w e i l , d i e K a p s e l n i c h t s c h a r f k o n t u r i e r t i s t u n d — w a s n o c h 
w i c h t i g e r i s t — i n s e i n e m I n n e r n e i g e n a r t i g e Z e l l e n e n t h a l t e n s i n d , d i e 
d e n c h r o m a f f i n e n Z e l l e n ä h n l i c h s e h e n u n d — w a s a m w i c h t i g s t e n i s t — d a s 
1 D i e Z e i c h n u n g e n w u r d e n v o n E . D á n o s Z e i c h n e r i n u n d v o n G . M r á z w i s s e n -
s c h a f t l i c h e m M i t a r b e i t e r h e r g e s t e l l t . 
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O r g a n v o n d e n F a s e r n e i n e s g a n z e n N e r v e n b ü n d e l s v e r s o r g t w i r d . D a s g a n z e 
B i l d s p r i c h t e n t s c h i e d e n d a f ü r , d a s s h i e r v o n N e r v e n e n d o r g a n e n d i e R e d e 
i s t , d i e h i n s i c h t l i c h i h r e r S t r u k t u r d e n C h e m o r e z e p t o r e n v o l l k o m m e n g l e i c h e n . 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
A u f G r u n d v o n a n m e n s c h l i c h e m M a t e r i a l u n d s o l c h e m d e r v e r s c h i e d e n s t e n 
T i e r a r t e n m i t M o d i f i k a t i o n e n d e r Bielschowsky'sehen M e t h o d e v o r g e n o m m e n e n 
U n t e r s u c h u n g e n w i r d e i n e R e i h e n e u e r D a t e n u n d E i n z e l h e i t e n ü b e r d i e i m k a r -
d i o v a s k u l ä r e n S y s t e m s b e f i n d l i c h e n I n t e r o z e p t o r e n b e k a n n t g e g e b e n . B e s o n d e r s be-
t o n t w i r d d a b e i , dass L a g e , S t r u k t u r u n d E n d i g u n g s f o r m e n d e r B a r o r e z e p t o r e n 
s o w o h l i m Sinus caroticus, a l s a u c h i m A o r t e n b o g e n j e n a c h d e r u n t e r s u c h t e n 
T i e r a r t c h a r a k t e r i s t i s c h e M e r k m a l e a u f w e i s e n u n d f a l l w e i s e d i e F u n k t i o n w i d e r s p i e -
g e l n b z w . d e r W e g d e r P h y l o g e n e s e a n d e u t e n . D a n e b e n w i r d f e s t g e l e g t , d a s s 
a u c h i n d e r Carotis communis S y s t e m e v o m T y p d e r B a r o r e z e p t o r e n v o r k o m m e n , 
d i e m ö g l i c h e r w e i s e e i n s p e z i e l l e s r e f l e x o g e n e s A r e a l d a r s t e l l e n , e v e n t u e l l a b e r 
a u c h d e m Simis caroticus a n g e h ö r e n k ö n n e n u n d z w a r u m so m e h r , a l s s i e 
d i e s e m s e h r M f S h e l i egen . E s w i r d d a s e p i k a r d i a l e G e f l e c h t des H e r z e n s u n d n e u -
a r t i g e I n t e r o z e p t o r e n i m E n d o k a r d i u m e r ö r t e r t . H i n s i c h t l i c h des £ y o m u s caroticum 
t e i l t V e r f a s s e r — u n t e r t e i l w e i s e r B e i b e h a l t u n g s e i n e s a l t e n S t a n d p u n k t e s — d i e 
F e s t s t e l l u n g m i t , d a s s d i e z w i s c h e n d e n c h r o m a f f i n e n Z e l l e n v e r l a u f e n d e n f e i n e n 
s e n s i b l e n F a s e r n a u f d e r Z e l l o b e r f l ä c h e i n l ä n g l i c h e n , ä u s s e r s t a u f f a l l e n d e n u n d 
u n v e r h ä l t n i s m ä s s i g d i c k w a n d i g e n E n d r i n g e n e n d i g e n . 
E i n e w e i t e r e F e s t s t e l l u n g ist , d a s s d e r m e n s c h l i c h e A o r t e n b o g e n e i g e n t ü m l i c h 
g e b a u t e N e r v e n e n d o r g a n e bes i tz t , d e r e n S t r u k t u r a n d a s Glomus caroticum e r i n n e r t . 
H i e d u r c h w i r d d e r G e d a n k e n a h e g e l e g t , d a s s es s i c h a u c h be i d i e s e n E l e m e n t e n 
u m C h e m o r e z e p t o r e n h a n d e l t . A e h n l i c h g e b a u t e R e z e p t o r e n w u r d e n i n d e r Ar-
teria pulmonalis u n m i t t e l b a r v o r d e r B i t u r k a t i o n s s t e l l e , s o w i e i m E n d o k a r d i u m 
des V o r h o f e s n a c h g e w i e s e n . 
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I . E i n l e i t u n g 
D i e M i t g l i e d e r d e r T i s z a - F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t h a b e n i m L a u f e d e r J a h r e 
1956 u n d 1957 S a m m l u n g e n a n f o l genden I n u n d a t i o n s g e b i e t e n e n t l a n g des F l u s s e s 
anges te l l t : 
L i n k e s F l u s s u f e r be i Tiszabecs; O r t de r U f e r s c h u t z a r b e i t e n be i Milota; r ech-
tes U f e r be i Tivadar; M ü n d u n g s g e b i e t d e r Szamos; W a l d be i Bagi; ö s t l i ch v o n 
Mezöladäny a m l i n k e n U f e r : ö s t l i ch bzw . südös t l i ch von Tiszaszentmärton a m l in-
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k e n U f e r ; be i Győröcske u n d Dombrád a m l i n k e n U f e r ; b e i m 595 u n d 585. F l u s s -
k i l o m e t e r a m l i n k e n U f e r ; a m l i n k e n U f e r be i Tiszabercel; a m I n u n d a t i o n s g e b i e t 
in der Bodrogköz (bei Sárospatak und Tokaj): nahe des Kraftwerkes von Tiszalök 
a m l i n k e n U f e r : bei Tiszadada a m l i n k e n U f e r : a n d e r M ü n d u n g d e s Sajó: b e i m 
K r a f t w e r k v o n Tiszapalkonya a m r e c h t e n U f e r ; a m r e c h t e n U f e r be i 
Tiszakeszi; be i Tiszafüred a m l i n k e n U f e r u n d i n d e m to ten A r m ; i n d e m 
to t en A r m be i Abádszalók: a m I n u n d a t i o n s g e b i e t n ö r d l i c h v o n Kőtelek a m l i n k e n 
U f e r ; a m D u r c h s c h n i t t d e s J a h r e s 1935; a m l i n k e n U f e r d e r T o t e n T i s z a be i 
Szajol; a m r e c h t e n U f e r n a h e des K r a f t w e r k e s Tiszavárkony: i n d e r K r ü m m u n g 
be i Vezseny: a m l i n k e n U f e r d e s to ten T i s z a a r m e s bei Tiszaug; a n d e r d e r 
S t a d t z u g e k e h r t e n S t r e c k e d e r T o t e n Tisza be i Csongrád: i n d e r K ö r ö s - M ü n d u n g ; 
w e s t l i c h v o n Szentes n e b e n d e m W ä c h t e r h ä u s c h e n v o n Kucor: i n d e r M ü n d u n g 
des Kurca; im toten A r m bei Mártély; in der Sasér an der Reihersiedlung: nörd-
l i c h u n d s ü d l i c h v o n Algyő a m T i s z a u f e r ; i n d e r M ü n d u n g des A b l e i t u n g s k a n a l e s 
des Fehértó: a m o b e r e n l i n k e n U f e r bei Lud vár; a u f d e r A t i c a - I n s e l ; i m W a l d e d e s 
t o t en A r m e s bei Nagyfa: n e b e n Veszős ; a m r e c h t e n u n d l i n k e n U f e r v o r Tápé: a u f 
6 k m S t r e c k e a m Maros-Ufer; a n d e r U f e r p a r t i e n de r Tisza bei Szeged: a m U f e r d e r 
Boszorkány-Insel; a m U f e r be i Újszeged; i n d e r S z e g e d i n e r T o t e n Tisza; e n t l a n g 
des S z e p e d - F e h é r t o - K a n a l e s ; s ü d l i c h v o n Szeged b is a n d i e j u g o s l a v i s c h e G r e n z e ; 
a m l n k e n U f e r d e n Gyálaer W i e s e . 
I n s g e s a m t w u r d e M a t e r i a l v o n r u n d 66 S a m m e l s t e l l e n e i n g e h o l t . D i e h i e r 
n i c h t a u f g e z ä h l t e n O r t e , a n d e n e n e i n z e l n e v o n u n s n o c h s a m m e l n k o n n t e n , w e r d e n 
i m L a u f e d e r B e s p r e c h u n g d e r e i n z e l n e n T i e r a r t e n besonde r s e r w ä h n t . 
I n d e m v o r l i e g e n d e n A r t i k e l w i r d n u r d i e A u f a r b e i t u n g d e r j e n i g e n T i e r g r u p -
p e n v e r ö f f e n t l i c h t , d i e be re i t s v o n u n g a r i s c h e n F a c h l e u t e n u n t e r s u c h t w o r d e n 
s i n d . S o e r g i b t d i e A u f z ä h l u n g k e i n e l ü c k e n l o s e S e r i e u n d d i e E r g e b n i s s e d e r 
A u f a r b e i t u n g v i e l e r w e i t e r e r T i e r g r u p p e n k ö n n e n eret z u e i n e m s p ä t e m Z e i t p u n k t 
m i t g e t e i l t w e r d e n . D a s H a u p t m a t e r i a l d i e s e r A r b e i t b i l d e n d i e w ä h r e n d d e r Ti-
szaforschungsexpeditionen i n d e n J a h r e n 1956 u n d 1957 g e s a m m e l t e n T i e r a r t e n . E r -
m ö g l i c h t w u r d e n d i e s e S a m m e l a r b e i t e n d u r c h d i e w i r k s a m e f i n a n z i e l l e U n t e r s t ü t -
z u n g d e r U n g a r i s c h e n A k a d e m i e d e r W i s s e n s c h a f t e n u n d in i h r e r D u r c h f ü h r u n g 
h a b e n u n s d i e U n g a r i s c h e n W a s s e r b e h ö r d e n m i t R a t u n d T a t zu r S e i t e g e s t a n d e n , 
be sonde r s i n d e m s i e u n s S c h i f f e u n d B o o t e . L a n d k a r t e n u s w . z u r V e r f ü g u n g 
s t e l l t en . 
M i t t l e r w e i l e ha t s i c h i n Szeged a u c h d i e K o m m i s i o n f ü r T i s z a f o r s c h u n g ge-
b i lde t , d i e in d e r Z u k u n f t m i t i m m e r f o r t s c h r i t t l i c h e r e r O r g a n i s a t i o n d i e g e p l a n t e 
A r b e i t f o r t se tzen u n d d i e b i s h e r e r h a l t e n e n E r g e b n i s s e b e r e i c h e r n w i r d . 
I I . E r g e b n i s s e d e r S a m m l u n g e n 
I. Protisten 
A n l ä s s l i c h de r I I . T i s z a - F o r s c h u n g s e x p e d i t i o n v o m 19—27. V I I . 1957 h a b e 
i c h S a m m l u n g e n a n f o l g e n d e n O r t e n v o r g e n o m m e n : Tiszafüred. l e b e n d e r u n d t o t e r 
A r m ; Abädszalok-Dinnyeshät, l e b e n d e r u n d t o t e r A r m : Tiszaderzs, l e b e n d e r u n d 
to t e r A m i : Tiszabura—Kötelek, l e b e n d e r u n d t o t e r A r m : Nagykörü, l e b e n d e r u n d 
toter A rm ; Szajol, toter A rm ; Szolnok, Lebende Tisza und Ger je-Kanal ; Tisza-
vezseny—Cibakhäza, toter Arm; Tiszaug, toter A rm ; Csongräd. Lebende Tisza 
u n d to t e r A r m ; K ö r ö s - M ü n d u n g : Szentes, Kurca-Stauwerk: Märtely. t o t e r A r m u n d 
Szeged, Lebende Tisza. 
B e r ü c k s i c h t i g t w u r d e n f o l g e n d e L e b e n s r ä u m e : P l a n k t o n u n d O b e r f l ä c h e n -
m e m b r a n d e r Tisza,- i m W a s s e r b e f i n d l i c h e S t e i n e u n d G e b ä u d e f l ä c h e n , d a s s e i c h t e 
W a s s e r d e r U f e r z o n e , d a s W a s s e r d e r U f e r p a r t i e n d e r to ten A r m e u n d d i e u n t e r s t e 
S t r e c k e d e r in d i e Tisza e i n m ü n d e n d e n F l ü s s e . 
D a s F i l t r i e r e n d e s W a s s e r s g e s c h a c h m i t e i n e m P l a n k t o n n e t z N r . 25 w ä h r e n d 
10 M i n u t e n Z i e h e n s . 
A u s d e n W a s s e r m a s s e n d e r L e b e n d e n Tisza k a m e n h a u p t s ä c h l i c h M i t g l i e -
d e r d i e Pa7itostomatinae (7 A r t e n ) , d e r Protomastiginae ( 24 A r t e n ) . Euglenina 
(29 A r t e n ) u n d Distomatinae-Gvuppen ( 3 A r t e n ) z u m V o r s c h e i n . E s w u r d e n 
M o n a d o p h y t a : 
A ) F l a g e l l a t a e 
I . P a n t o s t o m a t i n a e . 
1. M a s l i g a m o e b a i n v e r t e n s K l e b s 
2. M a s l i g a m o e b a l i m a x M o r o f f 
3. M a s t i g e l l a c o m m u t a n s ( H . M e y e r ) G o l d s e h m . 
4. C e r c o b o d o A l e x e j e f f i i L e m m . 
5. C e r c o b o d o bodo ( H . M e y e r ) L e m m . 
6. C e r c o b o d o o v a t u s ( K l e b s ) L e m m . 
7. C e r c o b o d o s i m p l e x ( H . M e y e r ) G o l d s e h m . 
I I . P r o t o m a s t i g i n a e . 
1. O i c o m o n a s r o s t r a t a S . K e n t 
2. O i c o m o n a s s o c i a l i s M o r o f f 
3. O i c o m o n a s S t e i n i i S . K e n t . 
4. M o n a s e l o n g a t a ( S t o k e s ) S e n n 
5. M o n a s o b l i q u a S c h e w i a k o f f 
(). M o n a s v i v i p a r a E h r e n b . 
7. M o n a s v u l g a r i s ( C i e n k . ) S e n n 
II. A n t o p h y s a v e g e t a n s (O . F . M . ) S t e i n 
9. D a l l i n g e r i a D r y s d a l i S . K e n t 
10. B o d o a m o e b i n u s L e m m . 
l t . B o d o c e l e r K l e b s 
12. B o d o c y c l o s t o m u s n o v . spec . S z a b a d o s 
13. B o d o e d a x K l e b s 
14. B o d o g l o b o s u s S t e i n 
15. B o d o l u d i b u n d u s ( S . K e n t ) S e n n . 
I i i . B o d o p u t r i n u s ( S t o k e s ) L e m m 
17. B o d o r o s t r a t u s ( S . K e n t ) K l e b s 
18. B o d o s a l t a n s E h r e n b . 
19. B o d o v a r i a b i l i s ( S t o k e s ) L e m m . 
20. B o d o t r i a n g u l a r i s ( S t o k e s ) L e m m . 
21. C o l l o d i c t y o n t r i c i l i a t u m C a r t e r 
22. F u r c i l l a l o b o s a S t o k e s 
23. T e t r a m i t u s s u l c a t u s K l e b s 
24. T e t r a m i t u s r o s t r a t u s P e r t y 
I I I . D i s t o m a t i n a e . 
1. H e x a m i t u s i n f l a t u s D u j . 
2. T r e p o m o n a s r o t a n s K l e b s 
3. T r e p o m o n a s a g i l i s D u j . 
I V . C h r y s o m o n a d i n a e . 
1. M a l l o m o n a s a k r o k o m o s R u t t n e r 
V . E u g l e n i n a e . 
1. E u g l e n a a c u s E h r e n b . 
2. E u g l e n a i n t e r m e d i a ( K l e b s ) L e m m . 
3. E u g l e n a E h r e n b e r g i i K l e b s 
4. E u g l e n a g r a c i l i s K l e b s 
5. E u g l e n a p o l y m o r p h a D a n g . 
6. E u g l e n a p r o x i m a D a n g . 
7. E u g l e n a v i r i d i s E h r e n b . 
8. P h a c u s a l a t a K l e b s 
!>. P h a c u s l o n g i c a u d a ( E h r e n b . ) D u j . 
10. P h a c u s p l e u r o n e c t e s (O . F . M . ) D u j . 
11. P h a c u s o r b i c u l a r i s H t i b n . E h r e n b . 
12. P h a c u s t r i q u e t e r ( E h r e n b . ) D u j . 
13. T r a c h e l o m o n a p l a n k t o n i k a E h r e n b . 
14. T r a c h e l o m o n a s o b l o n g a L e m m . 
15. T r a c h e l o m o n a s v o l v o c i n a E h r e n b . 
Iii. T r a c h e l o m o n a s g r a n u l a t a P l a y f a i r 
17. A s t a s i a m o b i l i s ( R e h b e r g ) A l e x . 
18. A s t a s i a K l e b s i i L e m m . 
19. A s t a s i a l a g e n u l a ( S c h e w . ) L e m m , 
20. C h i l o m o n a s p a r a m a e c i u m E h r e n b . 
21. M c n o i d i u m p e l l u c i d u m P e r t y 
22. P e r a n e m a t r i c h o p h o r u m ( E h r e n b . ) S t e i n . 
23. P e t a l o m o n a s m i r a E v e r . 
24. P e t a l o m o n a s a n g u s t a ( K l e b s i ) L e m m . 
25. P e t a l o m o n a s m e d i o c a n e l l a t a S t e i n 
26. H e t e r o n e m a K l e b s i i L e m m . 
27. A n i s o n e m a s t r i a t u m K l e b s 
28. A n i s o n e m a p u s i l l u m S t o k e s 
29. E n t o s y p h o n s u l c a t u m ( D u j . ) S t e i n 
B ) D i n o f l a g e l l a t a e : 
1. G l e n o d i n u m o c u l a t u m S t e i n 
2. C e r a t i u m h i r u n d i n e l l a O . F . M . 
f o r m a r o b u s t u m A r n b e r g 
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e t w a 60 A r t e n g e z ä l t ; v i e l e v o n i h n e n s i n d f ü r d i e L e b e w e l t U n g a r n s n e u . 
( S i e h e T a b e l l e 1.) U n t e r d e n S c h w e f e l - u n d E i s e n b a k t e r i e n d e r O b e r f l ä c h e n -
m e m b r a n f a n d e n s i c h i n a n s e h n l i c h e r Z a h l Astasia- u n d B o d o - A r t e n , s o w i e 
Anlhophysa r e g e f a / t s - K o l o n i e n . Z w i s c h e n d e n a u f d e n U f e r s e t i n e n k r i e -
c h e n d e n Spirogyra- u n d Cladophora-Flechten l e b t e n Euglena-, Phacus- u n d 
Trachelomonas- A r t e n . 
I m U f e r s c h l a m m , f a s t e n t l a n g d e s g a n z e n F l u s s e s l e b t e n i n d e m a u s E i s e n -
b a k t e r i e n g e b i l d e t e n U b e r z u g v e r s c h i e d e n e F l a g e l l a t e n a s s o z i a t i o n e n : v o r n e h m -
l i c h Bodo- u n d C e r c o b o d o - A r t e n , s o w i e a u c h K o l o n i e n d e r Anthophysa 
vegetans. 
D i e t o t e n T i s z a a r m e h a b e n s i c h a l s b e s o n d e r s g u t e B i o t o p e e r w i e s e n . D i e 
l a n g s a m b e w e g t e n o d e r g a r s t e h e n d e n W a s s e r r ä u m e w e i s e n r e i c h e F l a g e l l a t e n -
a s s o z i a t i o n e n a u f . A n d e n h ä u f i g s c h w a c h s a t u r i e r t e n U f e r r e g i o n e n e n t w i c k e l t 
s i c h i n G e s e l l s c h a f t Z a h l r e i c h e r C i l i a t e n e i n e r o h e K u l t u r v o n Z o o f l a g e l l a t e n . 
S o k o n n t e i c h i n d e m A b s c h n i t t g e g e n d e n n a t r o n h a l t i g e n S a n d b o d e n d e s t o -
t e n Tiszaarmes b e i Tiszafüred w ä h r e n d d e r C y a n o p h y c e a - W a s s e r b l ü t e d i e 
m a s s e n h a f t e V e r m e h r u n g v o n Chilomonas paramaecium u n d e i n i g e n Bodo-
Arien b e o b a c h t e n . 
B e i Tiszaderzs i n d e m z u f ü h i e n d e n K a n a l d e r T o t e n Tisza f a n d e n z w i s c h e n 
Spirogyra- u n d Cladophora-Flechten Euglena-Phacus-Trachelomonasassoziaüo-
n e n s e h r g ü n s t i g e L e b e n s b e d i n g u n g e n u n d z w a r i n e i n e m s o h o h e n G r a d e , 
d a s s s i e d a s W a s s e r f l e c k e n w e i s e t i e f g r ü n f ä r b t e n . 
I n d e m t o t e n Tisza a r m b e i Abádszalók h a t t e n s i c h e i n i g e Anisionema-
A r t e n v e r m e h r t , w ä h r e n d d e r t o t e A r m b e i Cibakháza ü b e r a u s r e i c h l i c h 
Chilomonas paramaecium e n t h i e l t . B e s o n d e r s a u f f a l l e n d i s t d e r R e i c h t u m u n d 
d i e M a n n i g f a l t i g k e i t d e r F l a g e l l a t e n i n d e m t o t e n T i s z a a r m b e i Csongrád. D i e 
S a m m l u n g e r f o l g t e a n e i n e m A b w a s s e r a u s f l u s s , w o i n e i n e m b u c h t a r t i g 
g e s c h l o s s e n e n W a s s e r r a u m e i n e b l ä u l i c h e C y a n o p h t / c e a - W a s s e r b l ü t e b e s t a n d . 
V o n d e n PantoslomatÍ7iae- u n d Protomasliginaegruppén k a m e n 31 v e r s c h i e -
d e n e A r t e n z u m V o r s c h e i n , d a r u n t e r a u c h s o l c h e , d i e f ü r U n g a r n a l s N o v u m 
g e l t e n . S e h r g u t e S a m m e l p l ä t z e s t e l l t e n d i e M ü n d u n g s s t r e c k e n d e n i n d i e 
Tisza s i c h e r g i e s s e n d e n k l e i n e n F l ü s s c h e n . b z w . d i e m i t t e l S c h l e u -
s e n a b g e s p e r r t e n W a s s e r r ä u m e d e r k ü n s t l i c h a u s g e b a u t e n F l u s s b e t t e n ( K a -
n ä l e ) d a r . D i e s e t e m p o r ä r e n S t i l l w ä s s e r b i e t e n s e h r g ü n s t i g e B e d i n g u n g e n 
f ü r d i e V e r m e h r u n g g e w i s s e r M i k r o o r g a n i s m e n . S o b r e i t e t e s i c h z. B . i m 
W a s s e r d e s K u r c a - K a n a l e s u n m i t t e l b a r n e b e n d e r S c h l e u s e a u f e t w a 5 — 6 m ' J 
F l ä c h e e i n v o n E i s e n b a k t e r i e n g e b i l d e t e r g e l b l i c h b r a u n e r s c h a u m i g e r B e l a g 
b z w . O b e r f l ä c h e n m e m b r a n a u s , i n d e r z a h l r e i c h e Chilomonas paramaecium-
I n d i v i d u e n u n d a b w e c h s l u n g s r e i c h e I n d i v i d u e n d e r A s t a s i e n a r t e n z u r V e r -
m e h r u n g g e l a n g t w a r e n . D a s g l e i c h e b e o b a c h t e t e i c h a u c h a n d e r A u s f l u s s -
s t e l l e d e s A b w a s s e r s d e s G e r j e - K a n a l s . 
D i e s e B e o b a c h t u n g e n l a s s e n f e s t s t e l l e n , d a s s d i e W a s s e r r ä u m e d e r m i t t -
l e r e n S t r e c k e d e r Tisza, i h r e r z u g e h ö r i g e n t o t e n A r m e u n d d e r M ü n d u n g s -
a b s c h n i t t e d e r k l e i n e r e n N e b e n f l ü s s e e i n r e i c h e s u n d w e c h s e l v o l l e s Z o o f l a -
g e l l a t e n b i l d b i e t e n u n d — v e r g l i c h e n m i t d e n o b e r e n A b s c h n i t t e n d e r T i s z a 
— w e s e n t l i c h b e s s e r e R e s u l t a t e l i e f e r n . D i e Z a h l d e r a u s d e m m i t t l e r e n F l u s s -
l a u f b i s h e r n a c h g e w i e s e n e n A r t e n b e t r ä g t r u n d 60 g e g e n ü b e r d e n 43 A r t e n 
d e s V o r j a h r e s (8 ) , D i e e i n g e h e n d e r e B e a r b e i t u n g d e s M a t e r i a l s ist i m G a n g e . 
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Bodo cyclostomus n o v . s p e c . S z a b a d o s 
Die Zelle ist eiförmig mit einem halbkreisig eingeschnittenen Rand, wel-
cher in einer tütenartigen Senkung fortgesetzt wird. Hier in der Tiefe quilt 
die Mündung. Mit einer viel längeren Schwimmgeissel und einer Schlepp-
geissel. G r ö s s e : 3 0 — 1 0 u. 
Hab. Csongrád. Toten Tisza Arm, 1957. VII. 19: in verschmutzten Wasser. 
2. Schwämme und Cnidarien 
I m V e r h ä l t n i s z u u n s e r e r e r s t e n M i t t e i l u n g (1 ) b r i n g e n u n s e r e n e u e r e n 
A n g a b e n k e i n e w e s e n t l i c h e n A b w e i c h u n g e n . Ephydatia fluviatilis w u r d e a n 
d e n u n t e r W a s s e r b e f i n d l i c h e n S t e i n e n d e r Q u e r s t e i n d ä m m e v o r d e r E i n -
m ü n d u n g d e r Maros i m C o r d y l o p h o r e n n i v e a u e r n e u t a n g e t r o f f e n , w o s i e a n 
d e r O b e r f l ä c h e d e r S t e i n e e i n e 1 m m d i c k e B o r k e b i l d e t e n . D e n e i n e n n e u e n 
F u n d o r t v o n Spongilla lacustris g e b e n w i r v e r s p ä t e t b e k a n n t . D i e s e A r t 
w u r d e s c h o n i m J a h r e 1934 v o n G Y . C S O N G O R u n d P . H O R V Ä T H i n d e m b e -
s t ä n d i g e r e n W a s s e r d e r E r d g r u b e n a m l i n k e n F l u s s u f e r g e g e n ü b e r v o n T á p é 
g e s a m m e l t . 
V o n d e n N e s s e l t i e r c h e n w a r e n i n d e m i n e i n e m I n s t i t u t s - A q u a r i u m g e -
h a l t e n e n , v o n d e r F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t a n l ä s s l i c h d e r I . E x p e d i t i o n a u s 
d e r S z e g e d i n e r T o t e n Tisza (1956) e i n g e h o l t e n W a s s e r s p ä t e r Pelmatohydra 
o Z t g a c t i s - E x e m p l a r e n a c h w e i s b a r . 
W e g e n d e m H o c h w a s s e r d e s J a h r e s 1957 g e l a n g e s u n s n i c h t , d i e k l e i n e 
C o r d y i o p h o r a - H y d r a t i e r c h e n a u s d e m C o r d y l o p h o r e n n i v e a u e r n e u t i n g r ö s -
s e r e n M e n g e n a n d i e O b e r f l ä c h e zu h o l e n ; i n Fredericella s u i t a n a - K o l o n i e n . 
k o n n t e n j e d o c h e i n i g e k l e i n e P o l y p e n a u c h i m J a h r e 1957 g e s i c h t e t w e r d e n . 
D i e i n u n s e r e r v o r h e r g e h e n d e n M i t t e i l u n g (1 ) n i c h t g e b r a c h t e K a r t e d e r 
W e l t v e r b r e i t u n g s o l l h i e r e r s a t z w e i s e m i t g e t e i l t w e r d e n (s. A b b . 1. g e z e i c h -
n e t v o n M . S Z A B A D O S ) . 
3. Würmer 
F b K K N C Z f a n d i n d e n G e d ä r m e n v o n F i s c h e n , d i e a m 23. u n d 24. V I I . 
1957 a u s d e m F l u s s l a u f z w i s c h e n Tiszafüred u n d Szolnok g e f i s c h t w o r d e n 
T a f e l e r k l ä r u n g 
T a i . I . f ig. 1. M a s t i g a m o e b a i n v e r t e n s K l e b s . 2. M a s t i g a m c e b a l i m a x M o r o f f . 3. 
M a s t i g e l l a c o m m u t a n s ( H . M e y e r ) G o l d s c h m i d t . 4. C e r c o b o d o A l e x e j e f f i i 
L e m m . 5. C e r c o b o d o bodo ( H . M e y e r ) L e m m . 6. C e r c o b o d o o v a t u s 
( K l e b s ) L e m m . 7. C e r c o b o d o S i m p l e x ( H . M e y e r ) G o l d s c h m i d t . 8. a , b 
O i c o m o n a s r o s t r a t a S . K e n t . 9. a. b. c. O i c o m o n a s s o c i a l i s M o r o f f . 
10. a , b. c. O i c o m o n a s S t e i n i i S . K e n t . 11. M o n a s o b l i q u a S c h e w i a k o f f . 
12. a. b. M o n a s v i v i p a r a E h r b g . 13. M o n a s v u l g a r i s ( C i e n k . ) L e m m . 
14. B o d o a m o e b i n u s L e m m . 15. B o d o ce le r K l e b s . 16. a . b, c. B o d o 
c y c l o s tomus n o v . spec. Szabados . 17. B o d o e d a x K l e b s . 18. B o d o lud i-
b u n d u s ( S . K e n t ) L e m m . 19. B o d o p u t r i n u s ( S t o k e s ) L e m m . 20. a . L . 
B c d o s a l t a n s E h r b g . 21. B o d o t r i a n g u l a r i s ( S t o k e s ) L e m m . 22. B o d o 
v a r i a b i l i s ( S t o k e s ) l e m m . 23., 24. C o l l o d i c t y o n t r i c i l i a t u m C a r t e r . 25. 
T r e p o m o n a s r o t a n s K l e b s . 26. T r e p o m o n a s ag i l i s D u j . 27. a . b. P e t a l o -
m o n a s m e d i o c a n e l l a t a S t e in . 28. P e t a l o m o n a s a n g u s t a ( K l e b s ) L e m m . 
29. F u r c i l l a g lobosa S tokes . 30. a . b. c. M o n a s e l onga t a ( S t o k e s ) L e m m . 
31. a . b. c . D a l l i n g e r i a D r y s d a l i S. K e n t . 
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w a r e n , m e h r e r e L u m b r i c i d e n u n d i m D a r m e i n e s Barbus fluviatilis, Pomphor-
hynchus i a e r i s - I n d i v i d u e n . 
B e z g l . d e r O l i g o c h ä t e n k ö n n e n a u f G r u n d d e r B e s t i m m u n g e n v o n Z t C S l 
f o l g e n d e A n g a b e n m i t g e t e i l t w e r d e n : 
A u s d e r T o t e n Tisza, s ü d l i c h v o n Szentmihálytelek ( i n d e r N ä h e v o n 
Szeged) k a m a m 12. V I . 1957 e i n Allolobophora rosea f . t y p . z u r B e o b a c h t u n g . 
A n d e n P f e i l e r r e s t e n d e r f r ü h e r e n Szegediner E i s e n b a h n b r ü c k e a m 6. V I . 
1957 : 2 Lumbricus rubellus, 3 Allolobophora rosea f . t y p . , 1. A. chlorotica, 
1. A antipai u n d 5. A. sp. juv. 
I n Szeged a n d e r y u g o s l a v i s c h e n G r e n z e a m 27. I X . 1957 : 2 Allolobophora 
antipai. 
Szeged, r e c h t e s U f e r a m 16. V . 1956 : 1 Allolobophora rosea f . t y p . u n d 
A. leoni. 
Szeged, s ü d l i c h e s r e c h t e s U f e r : a m 28. I V . 1957 : 2 Lumbricus rubellus. 
u n d 1 Octolasium s p . j u v . 
Szeged, n ö r d l i c h e s r e c h t e s U f e r : 1 Eiseniella tetraedra f . t y p . u n d 1 E . 
tetraedra f . hercynia. 
Tápé, r e c h t e s U f e r : 1 Dendrobaena octaédra f . t y p . , 1 D . rubida, 1 D . 
s p . j u v . , 1 Lambricus s p . j u v . , 1 Octolasium s p . j u v . u n d 1 Eiseniella s p . j u v . 
Maros-Ufer a m 7. I . 1957 : 1 Eiseniella tetraedra f . hercynia. 
Nagyfa a m 18. V I . 1957 : 1 Lumbricus rubellus, 2 Octolasium lacteum u n d 
1 Allolobophora s p . j u v . 
Algyö a m 19. V . 1956 : 2 Allolobophora antipai u n d 1 Octolasium trans-
padanum. 
Szeged. A n l e g e p l a t z d e r G e f ä n g n i s - W i r t s c h a f t b e i m 182. F l u s s k i l o m e t e r 
a m 24. I V . 1958 : 8 g e s c h l e c h t s r e i f e u n d 3 j u v e n i l e E x e m p l a r e v o n Allolobo-
phora antipai tuberculata, 1 Eiseniella tetraedra f . typica. 
Mindszent, a u s d e m U f e r s c h l a m m a m 25. I V . 1958 : 6 G e s c h l e c h t s r e i f e 
u n d 4 j u v e n i l e E x e m p l a r e v o n Allolobophora rosea f . typica. 
M e i n e A r b e i t ( A . Z i c s i : » B e i t r a g z u r g e o g r a p h i s c h e n V e r b r e i t u n g u n d 
Ö k o l o g i e v o n Allolobophora antipai [ M i c h a e l s e n ] 1 8 9 1 « ) , d i e i n d e m . . B u d a -
p e s t i E g y e t e m i É v k ö n y v « 1958 e r s c h e i n e n w i r d , w i r d d a r a u f h i n w e i s e n , d a s s 
d i e g e f u n d e n e n Allolobophora antipai v . tuberculata E x e m p l a r e n i c h t m i t d e r 
v o n C E R N O S V I T O V b e s c h r i e b e n e n V a r i e t ä t i d e n t i s c h s i n d , i n d e m d e r e r s t e 
D o r s a l p o r u s z w i s c h e n d e m 4. u n d 5. S e g m e n t , u n d n i c h t z w i s c h e n d e m 8. 
u n d 9 . l i e g t . D a s V o r k o m m e n d i e s e r A r t i n U n g a r n u n d i m I n u n d a t i o n s g e b i e t 
d e r Tisza i s t v o l l k o m m e n n e u . 
4. Krebstiere 
N e u e r e n A n g a b e n u n d B e o b a c h t u n g e n z u f o l g e i s t d a s V o r k o m m e n d e s 
Corophium curvispinum i m m e r h ä u f i g e r z u b e o b a c h t e n . I n d e r l e t z t e n Z e i t 
h a b e i c h e s a n d e n U f e r s c h u t z s t e i n e n v o r d e m W ä c h t e r h ä u s c h e n u n d a m I n u n -
d a t i o n s g e b i e t b e i Sártó g e s a m m e l t . 
Potamobius leptodactylus- E x e m p l a r e k o n n t e n i m H e r b s t 1957 i n d e r 
N ä h e v o n Szeged i n g r o s s e n M e n g e n g e f a n g e n w e r d e n . Ü b e r d i e n i e d e r e n 
K r e b s e w i r d M K O Y K R I i n e i n e m b e s o n d e r e n A r t i k e l b e r i c h t e n . E i n e M i t t e i l u n g 
ü b e r d i e a n l ä s s l i c h d e r I . T i s z a - F o r s c h u n g s e x p e d i t i o n g e s a m m e l t e p l a n k t o -
n i s c h e K r e b s f a u n a h a t M E G Y E R I (4 ) v e r ö f f e n t l i c h t . D a s u n s e r e r s e i t s i m J a h r e 
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1957 g e s a m m e l t e M a t e r i a l h a b e i c h i h m z u r A u f a r b e i t u n g ü b e r l a s s e n u n d d i e 
E r g e b n i s s e w i r d e r e r s t n a c h e r f o l g t e r A u f a r b e i t u n g p u b l i z i e r e n . 
Marian s a m m e l t e m e h r e r e E x e m p l a r e d e r A r t Lepidurus apus ( D e t A. 
Horváth) v o m A b w a s s e r b e i B a g i - W a l d e , e t w a 8 k m u n t e r h a l b v o n 
Vásárosnamény a m 11. M a i 1958. 
V o n d e n L a n d - I s o p o d e n f a n d i c h f o l g e n d e A r t e n v e r t r e t e n : Armadilli-
dium vulgare — d i e g e m e i n s t e A r t — w u r d e g e s a m m e l t a m M a r o s - U f e r a u s 
f e u c h t e n L e h m r i s s e n , v o m U f e r d e r S z e g e d i n e r T o t e n Tisza u n t e r d e m D e t -
r i t u s , u n t e r d e n U b e r r e s t e n d e r P f e i l e r d e r e h e m a l i g e n E i s e n b a h n b r ü c k e v o n 
Szeged. D i e s e A r t i s t w a h r s c h e i n l i c h i m g a n z e n T i s z a t a l ü b e r a l l h e i m i s c h . 
Tracheoniscus ralhkei l e b t — a l l e r d i n g s i n g e r i n g e r e r I n d i v i d u e n z a h l a l s 
d i e v o r i g e — i n ä h n l i c h e n B i o t o p e n . I c h f a n d s i e a m f e u c h t e n U f e r d e s W a s -
s e r f a l l e s a n d e r T u r - M ü n d u n g . u n t e r d e n U f e r s t e i n e n d e r U f e r s c h u t z a r b e i t e n 
b e i Milota, i m W i n t e r u n t e r B a u m r i n d e n w ä h r e n d d e s S c h ä l e n s d e r B a u m w u r -
z e l n i m G a r t e n d e r . . F i s c h e r e i - G a s t w i r t s c h a f t K ö r ö s i - b e i Szeged u n d u n t e r 
d e n S t e i n e n d e r P f e i l e r t r ü m m e r d e r f r ü h e r e n S z e g e d i n e r E i s e n b a h n b r ü c k e . 
Cylisticus convexus i s t a n d e n T i s z a - U f e r n n u r s e l t e n u n d k a m i m 
W i n t e r u n t e r d e r B a u m r i n d e v o n W u r z e l n i m G a r t e n d e r F i s c h e r — « G a s t -
w i r t s c h a f t K ö r ö s i « n ö r d l i c h v o n Szeged u n d u n t e r d e n S t e i n t r ü m m e r n d e r 
B r ü c k e n p f e i l e r d e r f r ü h e n E i s e n b a h n b r ü c k e — i n g e r i n g e r I n d i v i d u e n z a h l -
z u m V o r s c h e i n . 
V o n d e n W a s s e r a s s e l n k o n n t e n w i r b i s h e r l e d i g l i c h d i e g e m e i n e F o r m : 
Asellus aquaticus s a m m e l n . 
5. Coleopteren 
I m J a h r e 1956 w u r d e n a u f d e r S t r e c k e z w i s c h e n Tiszabecs u n d Tiszafüred, 
u n d i m J a h r e 1957 z w i s c h e n Tiszafüred u n d Szeged C o l e o p t e r e n g e s a m m e l t , 
u n d z w a r a m 
3 . I V . 1956 : 5 E x e m p l a r e , 2 I I I . 1 9 5 7 : 2 1 E x e m p l a r e . 
4. V . 1956 : 5 8 E x e m p l a r e , 4 I V . 1 9 5 7 : 166 E x e m p l a r e 
2. V I . 1956 : 15 E x e m p l a r e . 1 V . 1 9 5 7 : 4 3 E x e m p l a r e . 
6 . V I I . 1956 : 2 6 6 E x e m p l a r e , 4 V I . 1 9 5 7 : 150 E x e m p l a r e , 
8. V I I I . 1956 : 108 E x e m p l a r e . 6 V I I . 1 9 5 7 : 7 3 E x e m p l a r e , 
3. I X . 1956 : 35 E x e m p l a r e . 1 V I I I . 1 9 5 7 : 4 E x e m p l a r e . 
2. X . 1956 : 17 E x e m p l a r e . 1 I X . 1 9 5 7 : 9 E x e m p l a r e . 
3 X . 1 9 5 7 : 6 2 E x e m p l a r e . 
1 X I . 1957 : 2 8 E x e m p l a r e . 
1 X I I . 1957 : 7 4 E x e m p l a r e . 
g e s a m m e l t e n u n d d e t e r m i n i e r t e n A r t e n 226. i n s g e s a m t 1134 
d i v i d u e n . (5. 6.) 
Systematische Aufzählung der Arten 
I . C a r a b o i d e a C i c i n d e l a l u n u l a t a 
Cicindelidae: Carabidae: 
C i c i n d e l a g e r m a n i c a C a r a b u s g r a n u l a t u s 
C i c i n d e l a a r e n a r i a v a r v i e n n e n s i s C a r a b u s c a n c e l l a t u s 
' D i e D e t e r m i n i e r u n g d e r A r t e n w u r d e k o n t r o l l i e r t u n d v e r b e s s e r t v o n 
A . H O R V Ä T H . 
Dtr T I E R W E L T D E R T I S Z A 214 
E l a p h r u s a u r e u s 
C l i v i n a fossor 
D y s c h i r i u s g l o b o s u s 
D y s c h i r i u s n i t i d u s 
D y s c h i r i u s s a l i n u s 
D y s c h i r i u s B o n e l l i 
B r o s c u s c e p h a l o t e s 
A s a p h i d i o n t l a v i p e s 
A s a p h i d i o n c a r a b o i d e s 
B e m b i d i o n v a r i u m 
B e m b i d i o n t e n e l l u m 
B e m b i d i o n u s t u l a t u m 
B e m b i d i o n a d u s t u m 
B e m b i d i o n n i t i d u l u m 
B e m b i d i o n p u n c t u l a t u m 
B e m b i d i o n l a t i c o l l e 
B e m b i d i o n l a m p r o s 
B e m b i d i o n A n d r e a e 
B e m b i d i o n d e n t e l l u m 
B e m b i d i o n q u a d r i m a c u l a t u m 
C h l a e n i u s n i t i d u l u s 
C h l a e n i u s s p o l i a t u s 
B a d i s t e r b i p u s t u l a t u s 
P s e u d o p h o n u s p u b e s c e n s 
O p h o n u s p u n c t i c o l l i s 
H a r p a l u s d i s t i n g u e n d u s 
S t e n o l o p h u s d i s c o p h o r u s 
S t e n o l o p h u s m i x t u s 
A c u p a l p u s m e r i d i a n u s 
A m a r a a e n e a 
A m a r a f a m i l i a r i s 
M a s o r e u s W e t t e r h a l i 
I d i o c h r o m a d o r s a l e 
A g o n u m l u g e n s 
A g o n u m a s s i m i l e 
A g o n u m l i v e n s 
A g o n u m o b s c u r u m 
A g o n u m v i r i d i c u p r e u m 
P l a t y n u s o b s c u r u s 
P t e r o s t i c h u s a n t r a c i n u s 
P t e r o s t i c h u s m e l a s 
P t e r o s t i c h u s n i g e r 
P o e c i l u s s t r i a t o p u n c t a t u s 
D o l i c h u s h a l e n s i s 
M i c r o l e s t e s m a u r u s 
D r y p t a d e n t a t a 
B r a c h y n u s c r e p i t a n s 
P e l t o d y t e s c a e s u s 
Dytiscidae: 
G r a p t o d y t e s l i n e a t u s 
H y p h y d r u s o v a t u s 
N o t e r u s c r a s s i c o r n i s 
N o t e r u s c l a v i c o r n i s 
L a c c o p h i l u s v a r i e g a t u s 
C y b i s t e r l a t e r i m a r g i n a l i s 
Cyrinidae: 
G y r i n u s n a t a t o r 
LI. P a l p i c o r n i a 
Hydrophilidae: 
H e l o p h o r u s n u b i l u s 
H e l o p h c r u s a q u a t i c u s 
B e r o s u s s i g n a t i c o l l i s 
H e l o c h a r e s l i v i d u s 
P h y l i d r u s m e l a n o c e p h a l u s 
I I I . S t a p h y l i n o i d e a 
Silphidae: 
A b l a t t a r i a l a e v i g a t a 
S i l p h a o b s c u r a 
S i l p h a c a r i n a t a 
Orthoperidae: 
S e r i c o d e r u s l a t e r a l i s 
Ptiliidae: 
A c r o t r i c h i s t h o r a c i c a 
Scaphidiidae: 
S c a p h o s o m a a g a r i c i n u m 
Slaphylinidae: 
O x y t e l u s r u g o s u s 
S i a g o n i u m h u m e r a l e 
P l a t y s t e t h u s c o r n u t u s 
P l a t y s t e t h u s n i t e n s 
P a e d e r u s r i p a r i us 
P a e d e r u s l i t o r a l i s 
S t e n u s b i g u t t a t u s 
A l e o c h a r a c r a s s i c o r n i s 
S t a p h y l i n u s o l e n s 
O x y p o r u s r u f u s 
A t h e t a a n a l i s 
A t h e t a l o n g i c o r n i s 
L e p t a c i n u s b a t y c h r u s 
X a n t h o l i n u s l i n e a r i s 
P h i l o n t h u s a e n e u s 
P h i l o n t h u s f i m e t a r i u s 
P h i l o n t h u s l a m i n a t u s 
P h i l o n t h u s n i g r i t u l u s 
P h i l o n t h u s s p l e n d i d u l u s 
P h i l o n t h u s t e n u i s 
M e d o n m e l a n o c e p h a l u s 
B a r y o d m a m o r i o n 
F a l a g r i a s u l c a t a 
I V . D i v e r s i c o r n i a 
Cantharidae: 
C a n t h a r i s p u l i c a r i a 
C a n t h a r i s r u s t i c a 
C a n t h a r i s l i v i d a 
C a n t h a r i s p e l l u c i d a 
C a n t h a r i s f u l v i c o l l i s 
R h a g o n y c h a a t r a 
R h a g o n y c h a f u l v a 
M a l t h o d e s m i n i m u s 
M a l t h c d e s f u s c u s 
M a l a c h i u s b i p u s t u l a t u s 
M a l a c h i u s a e n e u s 
Cleridae: 
T r i c h o d e s a p i a r i u s 
Elateridae: 
E l a t e r p r a e u s t u s 
S y n a p t u s f i l i f o r m i s 
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A g r i o t e s l i n e a t u s 
A g r i o t e s s p u t a i o r 
A d r a s t u s a x i l l a r i s 
M e l a n o t u s r u f i p e s 
A t h o u s h a e m o r r h o i d a l i s 
Buprestidae: 
T r a c h y s t r o g l o d y t e s 
Helodidae: 
C v p h o n v a r i a b i l i s 
Dryopidae: 
D r y o p s a u r i c u l a t u s 
Heteroceridae: 
H e t e r o c e r u s f l e x u o s u s 
Nitidulidae: 
R h i s o p h a g u s a e n e u s 
B r a c h y p t e r u s u r t i c a e 
M e l i g e t h e s c o r a c i n u s 
M e l i g e t h e s u m b r o s u s 
Cucujidae: 
S i l v a n u s u n i d e n t a t u s 
Cryptophagidae: 
E p i s t h e m u s g l o b u l u s 
A t o m a r i a p u s i l l a 
Phalacridae: 
P h a l a c r u s f i m e t a r i u s 
S t i l b u s t e s t a c e u s 
LathTidiidae: 
C o r t i c a r i a g i b b o s a 
Coccinellidae: 
S u b c o c c i n e l l a 24 p u n c t a t a 
P r o p y l a e a 14 p u n c t a t a 
T v t h a s p i s 16 p u n c t a t a 
A d o n i a v a r i e g a t a 
A n i s o s t i c t a 19 p u n c t a t a 
C a l v i a 14 g u t t a t a 
C o c c i n e l l a b i p u n c t a t a 
C o c c i n e l l a b i p u n c t a t a ab . 4 m a c u l a t a 
C o c c i n e l l a c o n g l o b a t a 
C o c c i n e l l a s e p t e m p u n c t a t a 
H i p p o d a m i a v a r i e g a t a 
H i p p o d a m i a v a r i e g a t a ab. c o n s t e l l a t a 
M i c r a s p i s 17 p u n c t a t a ab. 12 p u n c t a t a 
C o c c i n u l a 14 p u s t u l a t a 
C o c c i d u l a s c u t e l l a t a 
V . H e t e r o m e r a 
Oedemeridae: 
O e d e m e r a l u r i d a 
Anthicidae: 
F o r m i c o m u s p e d e s t r i s 
A n t h i c u s a n t e r i n u s 
A n t h i c u s a x i l l a r i s 
A n t h i c u s S c h m i d t i 
Mordellidae: 
A n a s p i s f l a v a 
M o r d e l l a a c u l e a t a 
M o r d e l l a f a s c i a t a 
Alleculidae: 
P r i o n v c h u s a t e r 
Tenebrionidae: 
D i a p e r i s bo l e t i 
O p a t r u m s a b u l o s u m 
V I . L a m e l l i c o r n i a 
Scarabaeidae: 
A p h o d i u s g r a n a r i u s 
S e r i c i n i : 
M a l a d e r a h o l o s e r i c e a 
R h i z o t r o g u s a e q u i n o c t i a l i s 
A n o x i a o r i e n t a l i s 
V I I . P h y t o p h a g a e 
Cerambycidae: 
A e g o s o m a s c a b r i c o r n e 
D o r c a d i o n l i n e a t u m 
A g a p a n t h i a D a h l i 
Chrysomelidae: 
D o n a t i a d e n t a t a 
C l y t r a l a e v i u s c u l a 
G y n a n d r o p h t h a l m a c y a n e a 
L a b i d o s t o m i s l o n g i m a n u s 
C r y p t o c e p h a l u s n i t i d u l u s 
C r v p t o c e p h a l u s p y g m a e u s v . a m o e n u s 
C r y p t o c e p h a l u s c c t a c o s m u s 
P a c h y b r a c h y s h i e r o g l y p h i c u s 
C h r y s o m e l a g r a m i n i s 
M e l a s o m a p o p u l i 
M e l a s o m a t r e m u l a e 
P h y t o d e c t a f o r n i c a t u s 
P l a g i o d e r a v e r s i c o l o r a 
F h a e d o n l a e v i g a t u s 
P h a e d o n c o c h l e a r i a e 
T i m a r c h a t e n e b r i c o s a 
T i m a r c h a g o t t i n g e n s i s 
P h v l l o d e c t a v i t e l l i n a e 
P h y l l o d e c t a v u l g a t i s s i m a 
G a l e r u c a t e n a c e t i 
G a l e r u c e l l a l i n e ó l a 
P s y l l o i d e s c h r y s o c e p h a l a 
M a n t u r a r u s t i c a 
P o d a g r i c a f u s c i c o r n i s 
P o d a g r i c a f u s c i c o r n i s ab . f u s c i p e s 
C r e p i d o d e r a f e m o r a t a 
C h a l c o i d e s P l u t u s 
C h a e i o c n e m a a r i d u l a 
C h a e t o c n e m a c o n c i n n a 
H a l t i c a o l e r a c e a 
P h y l l o t r e t a n e m o r u m 
P h y l l o t r e t a a t r a 
P h y l l o t r e t a u n d u l a l a 
L o n g i t a r s u s o c h r o l e u c u s 
L o n g i t a r s u s p r a t e n s i s 
A p h t h o n a c y p a r i s s i a e 
A p h t h o n a e u p h o r b i a e 
H i s p e l l a a t r a 
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H y p o c a s s i d a s u b f e r r u g i n e a 
C a s s i d a n c b i l i s 
C a s s i d a n e b u l o s a 
C a s s i d a v i r i d i s 
Lariidae: 
S p e r m o p h a g u s s e r i c e u s 
V I I I . R h y n c h o p h o r a 
Curculionidae: 
S t o m o d e s g y r o s i c o l l i s 
P h y l l o b i u s v i r i d e a e r i s 
P h y l l o b i u s o b l o n g u s 
P h y l l o b i u s s i n u a t u s 
E u s o m u s O v u l u m 
P o l y d r o s u s c o r u s c u s 
D i e m e i s t e n S a m m l u n g e n f a n d e n i n Szeged u n d s e i n e r U m g e b u n g s t a t t 
(Tápé, Mihálytelek), w ä h r e n d a n d e n ü b r i g e n O r t e n n u r j e e i n m a l M a t e r i a l 
e i n g e h o l t w u r d e . D i e h ö c h s t e I n d i v i d u e n z a h l w a r i n d e n M o n a t e n J u n i u n d 
J u l i z u v e r z e i c h n e n . D a s V e r h ä l t n i s d e r A r t e n - u n d I n d i v i d u e n z a h l g e s t a l t e t e 
s i c h f o l g e n d e r m a s s e n : 
105 A r t e n w a r e n d u r c h j e 1 I n d i v i d u m v e r t r e t e n 
103 A r t e n w a r e n d u r c h j e 2 — 9 I n d i v i d u e n v e r t r e t e n 
7 A r t e n w a r e n d u r c h j e 1 0 — 1 9 I n d i v i d u e n v e r t r e t e n 
4 A r t e n w a r e n d u r c h j e 2 0 — 2 9 I n d i v i d u e n v e r t r e t e n 
1 A r t w a r d u r c h 3 0 — 3 9 I n d i v i d u e n v e r t r e t e n 
1 A r t w a r d u r c h 4 0 — 4 9 I n d i v i d u e n v e r t r e t e n 
1 A r t w a r d u r c h 6 0 I n d i v i d u e n v e r t r e t e n 
1 A r t w a r d u r c h 67 I n d i v i d u e n v e r t r e t e n 
1 A r t w a r d u r c h 72 I n d i v i d u e n v e r t r e t e n 
1 A r t w a r d u r c h 96 I n d i v i d u e n v e r t r e t e n 
1 A r t w a r d u r c h 110 I n d i v i d u e n v e r t r e t e n 
V o n d e n i n d e r g r ö s s t e n I n d i v i d u e n z a h l g e f u n d e n e n A r t e n g e h ö r t e n 4 
d e n C h r y s o m e l i d e n a n u n d k a m e n a u f W e i d e n u n d P a p p e l n a l s g e m e i n e A r -
t e n v o r , d e s g l e i c h e n e i n e S t a p h y l i n i d e n a r t , d i e a n d e n s a n d i g e n U f e r p a r t i e n 
s e h r h ä u f i g w a r (Stenus biguttatus, 96 E x e m p l a r e ) . D i e s i s t j a a u c h n a t ü r l i c h , 
s t e l l t e n d o c h u n s e r e S a m m e l p l ä t z e v o r w i e g e n d w e i d e n b e s t a n d e n e F l u s s u f e r 
u n d I n u n d a t i o n s g e b i e t e d a r . 
V o n d e n g e s a m m e l t e n 226 A r t e n s i n d i n d e r L i t e r a t u r n u r 2 0 a l s s e l t e -
n e r e A r t e n b e z e i c h n e t , w ä h r e n d d i e ü b r i g e n ü b e r a l l h ä u f i g e u n d a l l g e m e i n e 
A r t e n d a r s t e l l e n . I h r e V e r t e i l u n g i n d e n v e r s c h i e d e n e n B i o t o p e n w a r f o l g e n d e : 
I n B l u m e n u n d G r ä s e r n l e b e n d e A r t e n 40 
a u f f e u c h t e m B o d e n 3 3 
a u f W e i d e n u n d a n d e r e n L a u b b ä u m e n 15 b z w . 10 
a u f N u t z p f l a n z e n ( K l e e , L u z e r n e , G e t r e i d e ) 10 
S c h ä d l i n g e 12 
i n v e r w i t t e r t e m H o l z 7 
a u s h ü g e l i g e n u n d G e b i r g s g e g e g e n d e n s t a m m e n d e m o n t a n e A r t e n 6 
W a s s e r b e w o h n e r 4 
Sitonini: 
S i t o n a l i n e a t u s 
S i t o n a p u n c t i c o l l i s 
S i t o n a t i b i a l i s 
T a n y m e c u s d i l a t i c o l l i s 
C h l o r o p h a n u s g r a m i n i c o l a 
L i x u s e l o n g a t u s 
L e p y r u s p a l u s t r i s 
C r y p t o r h y n c h u s l a p a t h i 
M o n o n y c h u s p u n c t a t u m a l b u m 
C e u t o r r h y n c h u s p u n c t i g e r 
R h i n o n c u s p e r p e n d i c u l a r i s 
C u r c u l i o g l a n d i u m 
D o r y t e m u s r u f a t u s 
Ap io r . e l o n g a t u m 
A p i o n n i g r i t a r s e 
A p i o n o n o p o r d i 
A p i o n v i o l a c e u n i 
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S a n d b e w o h n e r 4 
a u f n a l r o n h a l t i g e m B o d e n l e b e n d e A r t e n 3 
u n t e r B a u m r i n d e n l e b e n d e A r t e n 3 
P i l z b e w o h n e r 2 
D a s e s s i c h b e i u n s e r e n U n t e r n e h m u n g e n l e d i g l i c h u m G e l e g e n h e i t s s a m m -
l u n g e n h a n d e l t e l ä s s t s i c h a u s d e n e r h a l t e n e n D a t e n n u r f e s t s t e l l e n , d a s s 
d i e a m h ä u f i g s t e n b e o b a c h t e t e n , u n d d a h e r f ü r d i e Tisza u n d i h r e I n u n d a -
t i o n s r ä u m e s o z u s a g e n c h a r a k t e r i s t i s c h e n A r t e n d i e f o l g e n d e n s i n d : 
P l a g i o d e r a v e r s i c o l o r (110 I n d i v i d u e n ) 
S t e n u s b i g u t t a t u s ( 96 I n d i v i d u e n ) 
C h a l c o i d e s p l u t u s ( 72 I n d i v i d u e n ) 
G a l e r u c e l l a l i n e ó l a ( 67 I n d i v i d u e n ) 
P h y l l c d e c t a v i t e l l i n i a e ( 60 I n d i v i d u e n ) 
V o n d e n g e f u n d e n e n 5 m o n t a n e n A r t e n s t a m m t e n 3 a u s d e r h ü g l i g - g e b i r g i -
g e n G e g e n d d e r o b e r e n Tisza, e i n e (Silpha carinata) a u s d e r Maros u n d e i n e 
(Crepidodera jemorata) a u s Nagyja. D a s ¿ v o n d e r l e t z t e r e n n u r e i n e i n z i g e s 
E x e m p l a r a n g e t r o f f e n w u r d e , d ü r f t e d e r S t r ö m u n g o d e r e i n e m a n d e r e n Z u f a l l 
z u z u s c h r e i b e n s e i n . B e i d e m F u n d a u s Nagyfa h a n d e l t e s s i c h u m e i n e v o r -
w i e g e n d m o n t a n e A r t , d i e n a c h L i t e r a t u r a n g a b e n a b e r s e l t e n a u c h i n d e r 
T i e f e b e n e v o r k o m m t . 
D i e s a n d i g e n S t e l l e n a u f d e m o f f e n e n I n u n d a t i o n s g e b i e t s i n d c h a r a k t e -
r i s i e r t d u r c h d i e Cicindela. D i e Bembidion-Arten u n d Elaphrus aureus s i n d 
a n d e n e t w a s s c h a t t i g e r e n f e u c h t e n S t e l l e n , i m G e r ö l l u n d u n t e r S t e i n e n 
ü b e r a l l h ä u f i g . A u c h Amara aenea u n d Ophonus pubescens s i n d h i e r z u f i n -
d e n , i n P a p p e l h a i n e n t r i f f t m a n Melasoma populi u n d e n t l a n g d e r S c h u t z -
w ä l l e Galeruca tenaceti u s w . a n . 
6. Hemipteren 
A n l ä s s l i c h d e r I I . T i s z a - E x p e d i t i o n h a b e i c h m i c h h a u p t s ä c h l i c h m i t d e r S a m m -
l u n g v o n W a s s e r h e m i p t e r e n a u s d e n to ten T i s z a a r m e n befasst . G e g e n ü b e r d e n 14 
A r i e n des V o r j a h r e s (1) k o n n t e i ch i m J a h r e 1957 z w a n z i g A r t e n e i n h o l e n . ( D i e 
Cymatia coleoptrata h a b e i ch 1957 ve rm i ss t . ) 
Gesammeltes Material 
1. Csongräd-Kistisza, a m 20. V I I . 1957: ( P f l a n z e n a s s o z i a t i o n e n : Hydro-
charition — Ceratophyllum demersum m i t Polygonum amphibium). Sigara 
striata: 1. m ä n n l i c h e s T i e r + 1 L a r v e , Micronecta meridionalis: 8 m ä n n l i c h e , 
3 w e i b l i c h e T i e r e + 1 3 L a r v e n u n d 2 m ä n n l i c h e E x e m p l a r e v o n Plea leachi. 
I n d e m A b s c h n i t t d e s l o t e n A r m e s m i t s c h m u t z i g - t r ü b e m W a s s e r k a m e n 
w ä h r e n d d e r e t w a 2 - s t ü n d i g e n S u c h e n u r d i e e b e n e r w ä h n t e n A r t e n z u m 
V o r s c h e i n . 
2. Tiszafüred. L a g u n e , a m 23. V I I . 1957. ( P f l a n z e n a s s o z i a t i o n : Nuphareto 
castalietum — Hydrocharis morsus ranae). 1 m ä n n l . Gerris thoracicus, 2 
w e i b l . Microvelia reticulata, e r s t e r e m a k r o p t e r , l e t z t e r e m i k r o p t e r . 1 m ä n n l . 
u n d 1 w e i b l . Corixa punctata u n d 1 m ä n n l . Naucoris cimicoides. Z u s a m m e n m i t 
d e n i m V o r j a h r e g e s a m m e l t e n A r t e n e r h ö h t e s i c h h i e r d i e A r t e n z a h l a u f 9. 
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3. Tiszaderzs-Cserököz a m 23. V I I . 1957. T o t e r A r m . ( P f l a n z e n g e m e i n -
s c h a f t : Hydrochariton — Lemneto utricularietum). 2 m ä n n l . u n d 1 w e i b l . 
Notonecta glauca, 2 m ä n n l . Notonecta marmorea u n d 3 w e i b l . Nepa rubra. 
4. Abädszalök, Dinnyeshät, A b f ü h r k a n a l . ( P f l a n z e n a s s o z i a t i o n : Hydro-
charition — Salvinia natans. ( A m 23. V I I . 1957: 3 m ä n n l . u n d 1 w e i b l . No-
tonecta glauca + 4 L a r v e n , f e r n e r 4 Nepa rubra-Larven. 
5. Kötelek, I n u n d a t i o n s t ü m p e l , a m 24. V I I . 1957: 1 m a k r o p t e r w e i b l . , 1 
h y p o m a k r o p t e r u n d 1 b r a c h y p t e r m ä n n l . Gerris paludum-Exemplar u n d 2 
L a r v e n . 1 m i k r o p t e r u n d 1 h y p o m a k r o p t e r m ä n n l . Gerris lacustris-, 1 b r a c h y p -
te r w e i b l . Gerris a r g e n i a t u s - E x e m p l a r u n d 1 Naucoris-Larve. 
6. Szajol, T o t e Tisza, a m 24. V I I . 1957. ( P f l a n z e n a s s o z i a t i o n : Hydrocha-
rition — Lemneto-utricularietum vulgaris m i t Salvinia natans, Ceratophyllum 
demersum, Nymphoides peltata, Polygonium amphibium u s w . ) 1 Gerris thora-
c i c u s - L a r v e , 2 m i k r o p t e r m ä n n l . Gerris lacustris, 3 w e i b l . u n d m ä n n l . Me-
sovelia furcata, 1 w e i b l , m i k r o p t e r Hebrus r u / i c e p s - E x e m p l a r , 3 Naucoris cimi-
coides- u n d 1 Nepa r w b r a - L a r v e . 
7. Vezseny, E r d g r u b e , a m 25. V I I . 1957: 1 m ä n n l . Notonecta marmorea. 
8. Tiszaug, T o t e Tisza, a m 25. V I I . 1957. ( P f l a n z e n a s s o z i a t i o n : Nuphareto-
Castalietum — A s s . , Nymphoides peltata-Consoz., — a u s s g e d e h n t e W a s s e r a s -
s o z i a t i o n . ) 2 w e i b l . m i k r o p t e r Gerris lacustris, 1 m ä n n l . m a k r o p t e r Gerris ar-
gentatus + 1 L a r v e , 3 w e i b l . u n d 5 m ä n n l . m a k r o p t e r Mesovelia furcata, 1 
Corixa affinis-Larve u n d 1 i m a g o Plea leachi. 
9. Szentes, Kurca, L a g u n e , a m 25. V I I . 1957. ( P f l a n z e n a s s o z i a t i o n : 
Nuphareto — Castalietum albae-Ass. m i t Nymphoides peltata-Consoz.). 2 
m ä n n l . u n d 1 w e i b l . Sigara hieroglyphica u n d 1 w e i b l . Nepa rubra. 
10. Mdrtely, t o t e r A r m . a m 26. V I I . 1957. ( P f l a n z e n a s s o z i a t i o n : Nuphareto 
— Castalietum albae-Ass. m i t Trapa natans-Consoz. A u s g e d e h n t e W a s s e r a s -
s o z i a t i o n , Ceratophyllum demersum — B e s t a n d . ) 1 m ä n n . m a k r o p t e r , 1 w e i b l . 
b r a c h y p t e r Gerris paludum + 4 L a r v e n i n v e r s c h i e d e n e n E n t w i c k l u n g s s t a d i e n . 
A u s s e r d e m 1 w e i b l . Sigara falleni u n d 1 m ä n n l . Ranatra linearis, s o w i e 
Notonecta s p . — , Naucoris cimicoides- u n d Gerris argentatus-Lavven i n s e h r 
u n e n t w i c k e l t e r F o r m a u f Trapa natans-Blättern h a f t e n d . 
7. S p i n n e n t i e r e 
A u f G r u n d u n s e r e r b i s h e r i g e n F o r s c h u n g e n t e i l e n w i r e i n e S k i z z e z u r 
V e r a n s c h a u l i c h u n g d e r S p i n n e n a s s o z i a t i o n e n i n d e n e i n z e l n e n B i o t o p e n m i t . 
D i e s e n A s s o z i a t i o n e n u m f a s s e n d i e i n d o m i n i e r e n d e r Z a h l v o r k o m m e n d e n 
A r t e n o d e r G e n e r a t i o n e n ; i h r e V e r t e i l u n g i n d e n v e r s c h i e d e n e n B i o t o p e n d e s 




Waldungen Gesträuch Weidenwald-bestände 
Sandiger 
Strandboden Wasser 
Gongy l i d i um 
rufipes 
A raneus 
d iadema lus , 
marmoratus, 
P i sau ra 













und nit idulus 
I .ycosidae Argyroneta 
aquat ica , 
P i r a t ae 
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D i e s y s t e m a t i s c h e A u f z ä h l u n g u n d b i o l o g i s c h e B e w e r t u n g d e s g e l e g e n t l i c h d e r 
I u n d I I . T i s z a - E x p e d i t i o n g e s a m m e l t e n S p i n n e n m a t e r i a l s w i r d i n u n s e r e m 
n ä c h s t e n A r t i k e l e r s c h e i n e n , d a d i e A u f a r b e i t u n g d e s s e l b e n v c n LOKSA n o c h n i c h t 
b e e n d e t i s t . 
I n B e z u g a u f d i e O p i l i c n i d e n k a n n a u s s e r d e n i n u n s e r e r I . k o l l e k t i v e n 
M i t t e i l u n g ( 1 ) g e m a c h t e n A n g a b e n n i c h t s n e u e s b e r i c h t e t w e r d e n . S i e e r s c h e i -
n e n u n v e r ä n d e r t ü b e r a u s s e l t e n i n d e n I n u n d a t i o n s g e b i e t e n u n d l ä n g s d e s 
M i t t e l l a u f e s d e r T i s z a h a b e n w i r a u s s e r Phalangium c o r n u t u m i m J a h r e 1 9 5 7 
k e i n e a n d e r e A r t g e f u n d e n . 
8. Mollusken 
a) Die malakologischen Ergebnisse der II. Tisza-Expedition 
D i e M o l l u s k e n f o r s c h u n g w ä h r e n d d e r I I . T i s z a - E x p e d i t i o n a u f d e r S t r e c k e 
v o n Tiszafüred b i s Szeged ( 2 3 — 2 7 . V L I . 1957) h a t t e f o l g e n d e s E r g e b n i s : 
I n d e r U m g e b u n g d e s W ä c h t e r h ä u s c h e n s b e i Kncnr. n a h e v o n Szentes. a m U n -
ken Flussufer: Unio crassus. . 
I n d e r G e g e n d u m Cibakhäza a m l i n k e n U f e r l e e r e Stagnicola palustris-Schale, 
i n d e r n a h e n m i t R o h r b e s t a n d e n e n L a g u n e l e b e n z a h l r e i c h e Planorbis cornea-
E x e m p l a r e . , . T , . . , . 
Tiszafüred. l i n k e s U f e r . L a g u n e n a h e d e r B r ü c k e : E i n i g e U n i o p i c t o r u m oa 
lalonicus und eine Unio tumidus solidus. 
Cserököz u n t e r h a l b v o n Tiszafüred. n a h e v o n T i s z a d e r z s : A m F l u s s u t e i 
e i n i g e Unio crassus. I n d e m t a n g - u n d a l g e n h a l t i g e n A u s f ü h r k a n a l d e s t o t e n A r m e s 
reichlich Valvata piscinalis. Bithynia tentaculata und Anisus spirorbis. wenige 
Sphaerium corneum-Individuen. A m Kanalufer Succinea putris und Cepaea vindo-
h ° ^ A b l e i t u n g s g r a b e n d e r T o t e n Tisza a m u n t e r e n A r m d e s D u r c h s c h n i t t e s b e i 
Dinnyeshät. A u f a l g e n h a l t i g e n Z i e g e l n r e i c h l i c h Valvata piscinalis u n d e i n e 
Galba truncatula. 
Lebende Tisza. am 360. und 361. Flusskilometer: Unio crassus. 
S z a j o l . T o t e T i s z a . R ö h r i c h t . T a n g : V i e l e Valvata piscinalis u n d Gyrauiub 
albus, ferner Musculium lacustre. 
Tiszaväikony: 2 Unio t u m i d u s - E x e m p l a r e n a h e d e r E i n m ü n d u n g d e s A b f l u s s -
k s n d l s 
Vezseny: F c s s i l a u s d e m m i t H u m u s ü b e r d e c k t e n L e h m d e r s t e i l e n U f e r d e r 
L e b e n d e n T i s z a : Lithoglyphus natieoides u n d Unio crassus. D i e s e E x e m p l a r e h a b e n 
s c h o n v o r d e r R e g u l i e r u n g d e r Tisza i m F l u s s e g e l e b t , d a d i e e r w ä h n t e H u m u s -
s c h i c h t d a s N i v e a u v o r d e r T i s z a r e g u l i e r u n g a n g i b t . L ä n g s d e s F l u s s u f e r s i m G r a s e 
Helicella obvia. 
Tiszaug. T o t e Tisza. R ö h r i c h t , W a s s e r n ü s s e u n d T a n g : R e i c h l i c h Viviparus 
hungaricus. Viviparus viviparus. Limnaea stagnalis, Stagnicola palustris. Radii 
ovata, Planorbis Cornea. Gyraulus crista. Acroloxus lacustris. Vereinzelt Bithynia 
tentaculata. Gyraulus albus. Anodonta cygnea cellensis. I n den Weidenbeständen 
des Ufers einige Zonitoides nitidus, wenige Zenobiella rubiginosa und Cochlicopa 
l u b r i c a . 
R e c h t e s T i s z a u f e r b e i d e r S a s e r : R e i c h l i c h U n i o crassus. 
I n s g e s a m t w u r d e n 27 A r t e n g e f u n d e n : 20 d a v o n s i n d W a s s e r b e w c h n e r . d e n n i c h 
s a m m e l t e i n e r s t e r L i n i e d i e W a s s e r f a u n a . 
Unio crassus k a m ü b e r a l l z u m V o r s c h e i n , w o i c h d i e L e b e n d e Tisza u n t e r -
s u c h t e . S i e i s t s i c h e r l i c h a u c h a n d i e s e r T i s z a s t r e c k e a l l g e m e i n v e r b r e i t e t u n d 
g e m e i n . Lithoglyphus natieoides u n d Unio crassus s i n d h e u t e d i e h ä u f i g s t e n 
M o l l u s k e n d e r L e b e n d e n Tisza. N a c h m e i n e n f o s s i l e n F u n d e n z u u r t e i l e n 
d ü r f t e n s i e a b e r i n d e r Z e i t v o r d e r R e g u l i e r u n g d e s F l u s s e s i n w e s e n t l i c h 
g e r i n g e r e r P o p u l a t i o n g e l e b t h a b e n . D i e s e q u a n t i t a t i v e V e r ä n d e r u n g l ä s s t s i c h 
d a m i t b e g r ü n d e n , d a s s d i e R e g u l i e r u n g d u r c h d i e B e s c h l e u n i g u n g d e r W a s s e r -
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S t r ö m u n g g ü n s t i g e r e L e b e n s b e d i n g u n g e n f ü r d i e s e b e i d e n s a u e r s t o f f l i e b e n d e n 
A r t e n g e s c h a f f e n h a t . 
D i e ü b r i g e n W a s s e r m o l l u s k e n s a m m e l t e i c h i n d e n t o t e n A r m e n . L e i d e r 
k o n n t e i c h d i e s m a l a n d e n i n d e r v o r l i e g e n d e n A r b e i t e r w ä h n t e n O r t e n n u r 
k u r z e Z e i t v e r w e i l e n , s o d a s s i c h a n s t a t t e i n e r k o m p l e t t e n A r t e n l i s t e n u r E i n -
z e l a n g a b e n l i e f e r n k a n n . Limnaea stagnalis, Radix ovata, Anisus spirorbis. 
Acroloxus lacustris, Unio pictorum balatonicus und Anodonta cygnea cellensis 
e r w e i s e n s i c h — i n A n b e t r a c h t m e i n e r g r ö s s t e n t e i l s n o c h u n v e r ö f f e n t l i c h t e n 
w e i t e r e n D a t e n — s i c h e r l i c h a l s i n d e n t o t e n T i s z o a r m e n a l l g e m e i n v e r b r e i t e t e 
u n d g e w ö h n l i c h e A r t e n . I n d i e s e r A r b e i t s i n d s i e n u r m i t w e n i g e n F u n d o r t e n 
a u f g e n o m m e n , w e i l i c h d i e k u r z e n S a m m e l p e r i o d e n z u r A u f f i n d u n g m i c h s t ä r -
k e r i n t e r e s s i e r e n d e r A r t e n b e n u t z t e . Stagnicola palustris b e v o r z u g t s u m p -
f i g e G e g e n d e n ; i n d e r U m g e b u n g d e r Tisza f i n d e t s i e s i c h w e i t s e l t e n e r a l s d i e 
v o r h e r g e h e n d e n A r t e n . I n d e n t o t e n A r m e n u n d i n d e n E r d g r u b e n d e s I n u n -
d a t i o n s g e b i e t e s w e r d e n s i e v i e l e r o r t s v e r m i s s t . Ü b e r d i e V e r b r e i t u n g d e r 
Galba truncatula e n t l a n g d e r Tisza v e r f ü g e i c h n u r ü b e r w e n i g e D a t e n . O f f e n -
b a r l e g t s i e b e i H o c h w a s s e r — v o n g e w i s s e n S t e l l e n f o r t g e s c h w e m m t — g r o s s e 
S t r e c k e n a u f d e m F l u s s e z u r ü c k , k a n n s i c h a b e r a n v i e l e n O r t e n n i c h t a n s i e -
d e l n . B e z ü g l i c h d e r V e r b r e i t u n g v o n Gyraulus c r i s t a u n d a l b u s w e r d e n m e i n e 
D a t e n i m m e r u m f a n g r e i c h e r . E s s c h e i n e n a n s p r u c h s v o l l e A r t e n z u s e i n , d i e 
n a h e z u a m g a n z e n F l u s s l a u f v e r b r e i t e t s e i n d ü r f t e n , a b e r n u r a n m a n c h e n 
S t e l l e n h ä u f i g s i n d u n d a n a n d e r e n g a n z f e h l e n . 
A u s d e n t o t e n A r m e n k a m e n a n l ä s s l i c h d i e s e r S a m m l u n g a u c h s o l c h e 
A r t e n i n a n s e h n l i c h e r Z a h l z u m V o r s c h e i n , d i e n a c h m e i n e n b i s h e r i n g e n E r -
f a h r u n g e n v i e l e h e r f ü r d i e E r d g r u b e n d e s I n u n d a t i o n s r a u m e s d e r T i s z a 
c h a r a k t e r i s t i s c h s i n d u n d i n d e n t o t e n A r m e n a n z a h l r e i c h e n S t e l l e n ü b e r h a u p t 
n i c h t b e o b a c h t e t w e r d e n , w i e z. B . d i e i n d e n E r d g r u b e n a l l g e m e i n v e r b r e i t e -
t e n u n d g e m e i n e n V i v i p a r u s viviparus, Viviparus hungaricus, Bithynia tenta-
culala u n d Planorbis comea. Z u m e r s t e n m a l f a n d i c h j e t z t i n t o t e n Tisza-
a r m e n d i e i n E r d g r u b e n s t e l l e n w e i s e h ä u f i g e Valvata piscinalis; e s h a n d e l t 
s i c h h i e r b e i u m e i n e m e h r o d e r m i n d e r r e i n e s W a s s e r b e a n s p r u c h e n d e , r e l a t i v 
e m p f i n d l i c h e A r t . S i e k a m h i e r a u s d r e i t o t e n A r m e n z u r B e o b a c h t u n g . A u c h 
d i e Z w e r g m u s c h e l n Sphaerium corneum u n d Musculium lacustre f a n d i c h 
w ä h r e n d d i e s e r S a m m e l t o u r z u m e r s t e n M a l e i n t o t e n T i s z a a r m e n . A u s d e n 
E r d g r u b e n s i n d s i e m i r s c h o n s e i t J a h r e n b e k a n n t , w o s i e a l l e r d i n g s b i s h e r 
e b e n f a l l s n u r a n w e n i g e n S t e l l e n a u f g e f u n d e n w e r d e n k o n n t e n , a n m a n c h e n 
a b e r a u c h m a s s e n h a f t . B e i d e r Unio tumidus h a n d e l t e s s i c h n i c h t g e r a d e u m 
e i n e h ä u f i g e A r t ; s p o r a d i s c h f a n d i c h s i e s o w o h l i n d e r L e b e n d e n Tisza a l s 
a u c h i n d e n t o t e n A r m e n . 
A u s d i e s e n E r ö r t e r u n g e n e r h e l l t , d a s s d i e t o t e n A r m e d e r Tisza v o n 
m a l a k o l o g i s c h e m G e s i c h t s p u n k t e a b w e c h s l u n g s r e i c h e L e b e n s b e d i n g u n g e n 
b i e t e n . I h r e M o l l u s k e n f a u n a g e s t a l t e t s i c h h ä u f i g s e h r ä r m l i c h i n f o l g e d e s 
d u r c h d i e F ä u l n i s d e s p f l a n z l i c h e n D e t r i t u s e n t s t e h e n d e n S a u e r s t o f f m a n g e l s 
u n d d e r i m L a u f e d e r F ä u l n i s e n t s t e h e n d e n H u m u s s ä u r e n . Ü b e r d i e o i k o l o -
g i s c h e n A n s p r ü c h e u n d d i e T o l e r a n z g r e n z e n d e r e i n z e l n e n M o l l u s k e r . a r t e n 
w i s s e n w i r n u r w e n i g ; n ä h e r e s z u e r m i t t e l n s i n d w e i t e r e F o r s c h u n g e n b e r u f e n . 
Succinea putris u n d Succinca p f e i f f e r i f ü h r e n a m p h i b i s c h e L e b e n s w e i s e . 
N a c h m e i n e n b i s h e r i g e n E r f a h r u n g e n i s t Succinea putris e h e r a n d e n I n u n -
d a t i o n s g e b i e t e n d e r o b e r e n , u n d Succinea p f e i f f e r i m e h r a n d e n e n d e r u n -
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t e r e n F l u s s s t r e c k e n h ä u f i g . Cochlicopa lubrica, Zonitoides nitidus u n d Zeno-
biella rubiginosa s i n d f e u c h t i g k e i t s l i e b e n d e U b i q u i s t e n u n d a n s c h e i n e n d a n d e n 
I n u n d a t i o n s g e b i e t e n d e r Tisza a l l g e m e i n v e r b r e i t e t . D a s h ä u f i g e V o r k o m m e n 
v o n Zenobiella rubiginosa h a b e i c h s c h o n a n v i e l e n S t e l l e n b e o b a c h t e t , a u c h 
Zonitoides nitidus k a m a n v i e l e n O r t e n z u r B e o b a c h t u n g , j e d o c h i n m e h r 
o d e r m i n d e r g e r i n g e r I n d i v i d u e n z a h l . Ü b e r d a s V o r k o m m e n d e r Cochlicopa 
e n t l a n g d e r Tisza l i e g e n n u r w e n i g e A n g a b e n v o r . d i e a b e r i m Z u n e h m e n b e -
g r i f f e n s i n d . 
Helicella obvia u n d Cepaea vindobonensis s i n d a u s d e m S ü d e n s t a m m e n d e , 
w ä r m e l i e b e n d e A r t e n . I h r e r L e b e n s w e i s e g e m ä s s t r i t t e r s t e r e n u r a n d e n o f-
f e n e n . d e m S o n n e n s c h e i n a u s g e s e t z t e n , t r o c k e n e n S t e l l e n d e r Ü b e r s c h w e m -
m u n g s g e b i e t e i n E r s c h e i n u n g , m a s s e n h a f t l e b e n s i e a n d e n H ä n g e n d e r 
S c h u t z w ä l l e . Cepaea l e b t a u s s e r a n s o n n i g e n P l ä t z e n a u c h i n t r o c k e n e m I n u n -
d a t i o n s - B u s e h w e r k u n d k o n n t e s o g a r a u c h s t a r k f e u c h t e n I n u n d a t i o n s g e b i e -
t e n m i t ü p p i g e r V e g e t a t i o n a n g e t r o f f e n w e r d e n . I c h h a b e s i e b i s h e r a n 
v i e l e n S t e l l e n d e r Tisza g e f u n d e n , a b e r m e i s t e n s n u r e i n z e l n o d e r i n g e r i n -
g e r e r I n d i v i d u e n z a h l . 
b ) Beiträge zur Schneckenfauna der Tisza 
.1. Ü b e r d a s V o r k o m m e n d e r Theodoxus fluviatilis L . D i e s e i n t e r e s s a n t e 
W a s s e r s c h n e c k e » f e h l t n a c h d e m B u c h e v o n S o ö s (7 ) n o c h i m g a n z e n W a s -
s e r b e r e i c h d e r D o n a u « . I m J a h r e 1943 w u r d e s i e v o n H O R V Ä T H (3 ) a u s d e r 
Tisza b e i Szeged p u b l i z i e r t , w o e r s i e m e h r e r e J a h r e h i n d u r c h z u r Z e i t d e s 
n i e d r i g e n W a s s e r s t a n d e s i n g r o s s e r I n d i v i d u e n z a h l a u f S t e i n e n e n t d e c k t e . A m 
29. X . 1953 f a n d a u c h i c h d i e s e S c h n e c k e b e i Tiszasüly i m F l u s s b e t t d e r 
Tisza. Z u m V e r g l e i c h i h r e r c h a r a k t e r i s t i s c h e n B u n t h e i t s i n d i m f o l g e n d e n 
m e i n e e i g e n e n , s o w i e d i e a u s D e u t s c h l a n d s t a m m e n d e n E x e m p l a r e u n d d i e 
b u n t e n E x e m p l a r e v o n Theodoxus transversalis, Th. danubialis u n d prevos-
lianus p h o t o g r a p h i s c h d a r g e s t e l l t . M e i n e B e s t i m m u n g i s t v o n W i E S i N G E R a n 
H a n d v o n a u s l ä n d i s c h e n V e r g l e i c h s e x e m p l a r e n k o n t r o l l i e r t w o r d e n , s o d a s s 
v o n e i n e m I r r t u m k e i n e R e d e s e i n k a n n . B e i Tiszasüly s a m m e l t e i c h a u f d e n 
S t e i n e n i m F l u s s b e t t e s 56 Theodoxus fluviatilis-Exemplare, a n d e n e n h a f t e n d 
d i e s e A r t l e b t e . D a s e l b s t f a n d e n s i c h a u c h v i e l e Lithoglyphus naticoides-
I n d i v i d u e n , w o g e g e n v o n Theodoxus transversalis k e i n e i n z i g e s E x e m p l a r i n 
d i e s e r G e g e n d g e s i c h t e t w u r d e , M e i n g r ö s s t e s Theodoxus fluviatilis-Exemplar 
h a t e i n e L ä n g e v o n 9,5 m m , e i n e B r e i t e v o n 6 ,5 m m u n d e i n e H ö h e v o n 
3,5 m m , d a s O s t i u m h a t 7 m m L ä n g e u n d 6 m m B r e i t e . D a s k l e i n s t e E x e m p l a r 
i s t 4 m m l a n g , 3 m m b r e i t u n d 2 m m h o c h m i t e i n e m O s t i u m v o n 3,5 m m 
L ä n g e u n d 3 m m B r e i t e . 
D a s V o r k o m m e n d e r Theodoxus transversalis. D i e s e S c h n e c k e n a r t w i r d 
z u e r s t 1943 v o n S o ö s a u s d e r Tisza b e s c h r i e b e n , d e r e r w ä h n t , d a s s s i e 
D l ' D I C H n e b e n T o k a j h ä u f i g a n i n s W a s s e r g e w o r f e n e n S t e i n e n b e o b a c h t e t e . 
1935 w u r d e s i e v o n C z Ö G L E R (2 ) i n S z e g e d a u s d e r T i s z a , 1943 v o n H O R V A T H 
(3 ) e b e n f a l l s d o r t u n d a u c h a u s d e r M a r o s - M ü n d u n g u n d s c h l i e s s l i c h 1955 
a u f G r u n d e i g e n e r S a m m l u n g e n a u s d e r Tisza b e i Tokaj u n d a u s d e r Bod-
r o g - M ü n d u n g m i t g e t e i l t . W ä h r e n d d e r J a h r e 1 9 4 5 — 5 1 h a t t e i c h a l s F i s c h e r e i -
I n s p e k t o r h ä u f i g a n d e r Tisza z u t u n u n d f o r s c h t e — s o f e r n e s m e i n e b e r u f -
l i c h e T ä t i g k e i t e r l a u b t e — n a c h Theodoxus transversalis-Exemp\aren u n d 
z w a r m i t f o l g e n d e m E r g e b n i s : 
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A . T h e o d o x u s f l u v i a t i l i s v o n T i s z a s ü l y B . T h e o d o x u s f l u v i a t i l i s v o n D e u t s c h l a n d 
C . u n d D . T h e o d o x u s t r a n s v e r s a l i s E . T h e o d o x u s d a n u b i a l i s F . T h e o d o x u s p r e-
v o s t i a n u s . 
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1. Kisar ( K o m i l a t B e r e g ) a m 4. X . 1949 a m l i r k e n F l u s s u t e r a u f d e r P f e i l e r -
i r i i m m e m d e r f r ü h e r e n E i s t n b a h n b r ü c k e Z a h l r e i c h e s c h w a r z t a r b i g e E x e m p l a r e , 
s o w o h l j u v e n i l e , a l s a u c h v o l l e m w i c k e l t e F o r m e n , be i n i e d r i g e m W a s s e r s t a n d a u s 
20 c m T i e f e . 
2. Gergelyt ( K o m i t a t B e r e g ) a m 4. X . 1949 b e i n i e d r i g e m W a s s e r s t a n d v o r e i n e r 
a m l i n k e n F l u s s u f e r e n t s p r i n g e n d e n k l e i n e n Q u t l ! e a u f d e m d u r c h d e n l e b h a f t e n 
W a s s e r s t r o m s c h l a m m f r e i u n d s t e i n h a r t g e w o r d e n e n L ö s z b o d e n . W e n i g e g r o s s e 
s c h w a r z e E x e m p l a r e a u s 10 c m t i e l e m W a s s e r . E t w a 100 m v o n d i e s e m F u n d o r t 
e n t f e r n t w a r e n A r b e i t e n z u r F l u s s b e t t r e i n i g u n g i m G a n g e , w o b e i K r a n e m ä c h t i g e 
B a u m s t ä m m e a u s d e r T i e f e des W a s s e r s h e b e n . Z u s a m m e n m i t d i e s e n w u r d e n na-
t ü r l i c h a u c h L e h m . S t e i n e u n d S c h l a m m a n d i e O b e r f l ä c h e b e f ö r d e r t , a n d e n e n 
a b e r b e r e i t s k e i n e i n z i g e s Theodoxus t r a n s r e r s a i i s - E x e m p l a r m e h r z u m V o r -
s c h e i n k a m . 
3. Telektanya ( K o m i t a t S z a b o l c s ) a m 26. V I I I . 1950. u n d a m 22. V I I I . 1953 be i 
n i e d r i g e m W a i s e r s t a n d a n d e n a m r e c h t e n u n d l i n k e n U f e r b e f i n d l i c h e n U f e r -
s c h u t z s t e i n e n a u s 50 c m T i e f e . Z a h l r e i c h e s c h w a r z e a u s g e w a c h s e n e u n d j u v e n i l e 
F o r m e n z u s a m m e n . I n g r ö s s e r e n T i e f e n b l i e b d i e S u c h e e r fo lg los . 
4. Tiszakarád ( K o m i t a t Z e m p l é n ) a m 28. V I I I . 1950. U n t e r a n a l o g e n S a m m e l b e -
d i n g u n g e n d e r g l e i c h e B e t u n d w i e i n Telektanya. 
5. Balsa ( K o m i t a l S z a b o l c s ) a m 24. V I I I . 1950. A n d e r B o o t s - A n t e g e s t e l l e 
n e b e n d e r F ä h r s t a t i o n a m l i n k e n U f e r . A u s 10—15 c m T i e f e 5 E x e m p l a r e v o n 
S t e i n e n , d i e z u m F e s t h a l t e n d e r B o o t e d i e n e n . W e n i g e s c h w a r z e E x e m p l a r e v e r -
s c h i e d e n e n A l t e r s . D i e D u r c h f o r s c h u n g d e r G e g e n d a n b e i d e n U f e r n f ö r d e r t e w e d e r 
S t e i n e , n o c h S c h n e c k e n z u t a g e . 
6. Tokaj ( K o m i t a t Z e m p l é n ) a m 24. V I I I . 1950. A m r e c h t e n U f e r a n S c h u t z -
s t e i n e n a u s 10—15 c m T i e f e v i e l e s c h w a r z e E x e m p l a r e . 
7. Tiszacsege ( K c m i t a t H a j d u ) a m 19. X . 1949 be i s e h r n i e d r i g e m W a s s e r s t a n d 
2 E x e m p l a r e v e n d e n d i e B c o l e f e s t h a l t e n d e n S t e i n e n o b e r h a l b des F ä h r e n a n l e g e -
p l a t z e s a n d e r i e c h t e n S e i t e . Z a h l r e i c h e I n d i v i d u e n , e i n f a r b i g s c h w a r z e u n d ge-
s t r e i f t e E x e m p l a r e i n e t w a g l e i c h e r A n z a h l . A n d e r w e i t i g g a b es h i e r w e d e r S t e i n e , 
n o c h S c h n e c k e n . 
8. Szolnok ( K o m i t a t S z o l n o k ) a m 18. V I I I , 1953. I n d e m s t a r k z u r ü c k g e h e n d e n 
W a s s e r ober- u n d u n t e r h a l b d e r V e r k e h r s b r i i c k e f a n d i c h a m r e c h t e n U f e r a u f 
e i n e r e t w a 1 k m l a n g e n S t r e c k e g e s t r e i f t e E x e m p l a r e m i t g e l b e r G r u n d f a r b e i n 
r i e s i g e r I n d i v i d u e n z a h l . I n d e m z u r ü c k t r e t e n d e n W a s s e r w a r e n s ä m t l i c h e f e s t e 
G e g e n s t ä n d e , S t e i n e , B e t o n s t ü c k c h e n . Z i e g e l s t e i n e , D a c h z i e g e l , Ton- , P o r z e l l a n - u n d 
G l a s s c h e r b e n , Ho lz- u n d B l e c h s t ü c k e , a l t e S c h u h e u s w . ü b e r u n d ü b e r b e d e c k t m i t 
i h n e n . D a b i n n e n d e r 8 - s t ü n d i g e n B e o b a c h t u n g s z e i t d a s W a s s e r u m 10—15 c m s a n k , 
h a t t e i c h a u c h G e l e g e n h e i t , d i e W a n d e r u n g d e r S c h n e c k e n zu v e r f o l g e n . 
W i e gesagt , h a t t e n d i e S c h n e c k e n a l l e v o r s t e l l b a r e n f e s t en G e g e n s t ä n d e be-
. etzt . S o b a l d das W a s s e r s o w e i t z u r ü c k g i n g , d a s s d i e s e G e g e n s t ä n d e n u r m e h r v o n 1 
o d e r 0,5 c m W a s s e r b e d e c k t w a r e n , zogen d i e S c h n e c k e n a n d i e t i e f e r g e l e g e n e n 
P a r ü e n d e r s e l b e n h i n a b , u n d be i n o c h s t ä r k e r e m W a s s e r s c h w u n d l ö s t e n s i e s i c h 
a b u n d s i e d e l t e n a u f i n d e r N ä h e b e f i n d l i c h e a n d e r e G e g e n s t ä n d e a u f d e m S a n d -
b o d e n übe r , d i e n c c h 10—15 c m u n t e r W a s s e r l a g e n . D a d a s W a s s e r i n s t e t e m 
A b n e h m e n b e g r i l f e n w a r , w a r a u c h d e r s a n d i g e B e d e n des s e i c h t e n W a s s e r s s t ä n -
I I . T a f e l : 
T h c c d c x u s t r a n s v e r s a l i s a u s d e r T i s z a u n d i h r e n N e b e n f l ü s s e n . 
A . K i s a r 
B . G e r g e l y i 
C . T e l e k t a n y a 
D . T i s z a k a r á d 
E . B a l s a 
F . T o k a j 
G . T i s z a c s e g e 
H . S z o l n o k 
I . B o d r o g ( T o k a j n á l ) 
J . H e r n á d 
K . Z a g y v a ( S z o l n o k n á l ) 
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d i g m i t S c h n e c k e n ü b e r s ä t . A u f d i e s e W e i s e b l i e b a n d e n a u s s e r W a s s e r b e f i n d -
l i c h e n G e g e n s t a n d e n a u c h n i c h t e i n e e i n z i g e S c h n e c k e h a f t e n . 
9. D i e Bodrog b e i Tokaj a m 24. V I I I . 1950. H i e r k o n n t e i c h i n d e r M ü n d u n g s -
g e g e n d a m r e c h t e n U f e r a u f d e n U f e r s c h u t z s t e i n e n ä h n l i c h e E x e m p l a r e s a m m e l n , 
w i e i c h s i e i n d e r Tisza g e f u n d e n hat te . 
10. D i e Zagyva b e i Szolnok a m 18. V I I I . 1953. e n t h i e l t i n d e r M ü n d u n g s g e g e n d 
s e h r z a h l r e i c h e E x e m p l a r e a u f s t e i n i g e m G r u n d e . 
M e i n e a n d i e s e n F u n d o r t e n g e m a c h t e n B e o b a c h t u n g e n l a s s e n s i c h f o l g e n -
d e r m a s s e n z u s a m m e n f a s s e n . 
1. O b z w a r u n s e r e S c h n e c k e i n e r s t e r L i n i e S t e i n e a l s U n t e r g r u n d b e v o r -
z u g t . l ä s s t , s i e s i c h d o c h a u c h a u f a n d e r e n G e g e n s t ä n d e n n i e d e r , k o n n t e i c h s i e 
d o c h b e i Gergelyi v o m L ö s z b o d e n u n d b e i S z o l n o k v o n s e h r v e r s c h i e d e n -
a r t i g e n U n t e r l a g e n s a m m e l n . 
2. I n g r o s s e n T i e f e n l e b t s i e n i c h t , d e n n i c h f a n d s i e a m h ä u f i g s t e n i n 
1 0 — 1 5 c m t i e f e n W a s s e r s c h i c h t e n . U m d i e i h r e n t s p r e c h e n d e W a s s e r t i e f e 
z u f i n d e n , m u s s s i e b e i m A n s t e i g e n o d e r S i n k e n d e s W a s s e r s n o t g e d r u n g e n 
w e i t e r w a n d e r n . W e g e n d i e s e r O r t s v e r ä n d e r u n g k e n n t s i e d e r » T i s z a - F i s c h e r « 
— g e m e i n s a m m i t Lithoglyphus — s e h r r i c h t i g a l s W a s s e r s t a n d s w e c h s e l 
v o r a u s s a g e n d e s T i e r . 
3. I n d e r Tisza k a n n s i e — z u m i n d e s t i n d e n a u f u n g a r i s c h e m B o d e n 
f l i e s s e n d e n S t r e c k e n — ü b e r a l l v o r k o m m e n , w o s i e i h r e n A n s p r ü c h e n g e -
r e c h t w e r d e n d e A n s i e d l u n g s g e b i e t e f i n d e t . 
4. H i n s i c h t l i c h i h r e r V e r b r e i t u n g g e b e n d i e b e i Balsa u n d Tiszacsege 
z u m F e s t h a l t e n d e r B o o t e z u s a m m e n g e t r a g e n e n S t e i n e A n h a l t s p u n k t e . D i e 
S t e i n e w e r d e n j e n a c h B e d a r f v o n e i n e r S t e l l e z u r a n d e r e n g e s c h l e p p t u n d 
m i t i h n e n w e c h s e l n a u c h d i e S c h n e c k e n i h r e n S t a n d o r t . 
B e a c h t e n s w e r t i s t f e r n e r , d a s s i h r e l e e r e n G e h ä u s e w e d e r i m G e s c h i e b e , 
n o c h i m S c h l a m m e d e s G r u n d e s g e f u n d e n w e r d e n . 
D i e U n t e r s u c h u n g v o n F i s c h m a g e n e r g a b l e d i g l i c h i m M a g e n v o n Bar-
bus barbus u n d Acipenser ruthenus S c h n e c k e n f u n d e . D i e s i s t j a a u c h v e r -
s t ä n d l i c h , d a d e r Barbus barbus s i c h s e i n F u t t e r v o m G r u n d e u n d v o n S t e i n e n 
b e s c h a f f t , w ä h r e n d d e r S t ö r s e i n e B e u t e v o n f e s t e m L ö s z b o d e n u n d U f e r -
r e g i o n e n h o l t , w o e v e n t u e l l a u c h S c h n e c k e n l e b e n . 
D i e G e s a m t h e i t d e r o b i g e n E r ö r t e r u n g e n z e i g t m e i n e s E r a c h t e n s , d a s s 
Theodoxus transversalis a n d e r g a n z e n u n g a r i s c h e n T i s z a s t r e c k e v e r b r e i t e t 
u n d u r b e h e i m a t e t i s t . N a t ü r l i c h k o n n t e s i e v o n h i e r a u s a u c h i n d i e g e e i g -
n e t e L e b e n s b e d i n g u n g e n b i e t e n d e n M ü n d u n g s r e g i o n e n d e r N e b e n f l ü s s e u n d 
s o g a r a u c h n o c h w e i t e r a u f w ä r t s g e l a n g e n . 
Beiträge zur lebenden und Geschiebe-<Schneckenfauna der Tisza. 
U b e r d i e m a l a k o l o g i s c h e n V e r h ä l t n i s s e d e s o b e r e n T i s z a g e b i e t e s l i e g e n 
n u r n o c h s p ä r l i c h e A n g a b e n v o r . I n d e n J a h r e n 1 9 4 7 — 5 7 h a t t e i c h G e l e g e n -
h e i t h i e r z u s a m m e l n ; i c h s a m m e l t e a u c h G e s c h i e b e - F a u n e n e l e m e n t e , j e d o c h 
k a n n a n H a n d d e r s o g e f u n d e n e n T i e r e d e r g e n a u e A b s t a m m u n g s o r t n i c h t 
e r m i t t e l t w e r d e n . A b e r a u c h d i e s e A r b e i t i s t n i c h t ü b e r f l ü s s i g , d a a u f G r u n d 
d e r G e s c h i e b e f a u n a , i n s b e s o n d e r e i n d e r N ä h e d e r e i n s t r ö m e n d e n G e w ä s s e r , 
s i c h e r l i c h z a h l r e i c h e b i s h e r u n b e k a n n t e F u n d o r t e a u f g e d e c k t w e r d e n k ö n n e n , 
w a s n i c h t n u r f a u n i s t i s c h . s o n d e r n a u c h v o n f i s c h b i o l o g i s c h e n G e s i c h t s p u n k -
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t e n ü b e r a u s w i c h t i g i s t . D i e h e u t i g e F i s c h e r e i - W i s s e n s c h a f t l ä s s t d i e S c h n e c -
k e n a l s F i s c h n a h r u n g s o z u s a g e n u n b e r ü c k s i c h t i g t : d i e s e T i e r e s i n d a b e r v o n 
w e i t g r ö s s e r e r B e d e u t u n g , a l s w i r e s a u f G r u n d u n s e r e s h e u t i g e n W i s s e n s 
a n n e h m e n . G e r a d e d i e s e s P r o b l e m h a t m i c h d a z u b e w o g e n , m i c h m i t d e n 
S c h n e c k e n n ä h e r z u b e s c h ä f t i g e n . 
A n i n s g e s a m t 22 S a m m e l s t e l l e n h a b e i c h 63 A r t e n u n d 1 V a r i e t ä t e i n g e -
h o l t . A m h ä u f i g s t e n h a t t e i c h Telektanya a u f g e s u c h t u n d e r b e u t e t e d o r t i m 
L a u f e m e i n e r w ä h r e n d 10 J a h r e n a n g e s t e l l t e n 12 S a m m l u n g e n 5 — 6 A r t e n . 
D i e E r g e b n i s s e i n s y s t e m a t i s c h e r R e i h e n f o l g e i m f o l g e n d e n d a r g e s t e l l t . 
Theodoxus Iransversalis. M e i n e d i e s b e z ü g l i c h e n D a t e n s i n d i m e r s t e n T e i l 
d i e s e r A r b e i t a u f g e a r b e i t e t . 
Theodoxus fluviatilis. A u c h d i e a u f d i e s e A r t b e z ü g l i c h e n D a t e n s i n d s c h o n 
w e i t e r o b e n m i t g e t e i l t . 
Acme similis. D e t . Soós. I n d e r L i t e r a t u r a u s d e m s ü d l i c h e n Z i p f e l S i e b e n b ü r -
gens , v o n e i n i g e n P u n k t e n des Zsil- u n d S z t r i f f y - T a l e s b e k a n n t . I c h f a n d m e h r e r e 
Geschiebeexemplare am 11. X . 1953. bei Telektanya. 
Viviparus viviparus. L e b e n d e E x e m p l a r e f a n d i c h be i Telektanya i m to ten 
T i s z a a r m u n d l e e r e G e h ä u s e i n d e n t o t e n A r m e n be i Tokaj, Tiszapolgár u n d Tisza-
tarján. sowie aus der Lebenden Tisza bei Szolnok. 
Viviparus hungaricus. L e b e n d e E x e m p l a r e a u s d e n t o t e n A r m e n be i T e l e k -
tanya. Tiszadob, Tiszapolgár und Tiszaeszlár, 
Lithoglyphus naticoides. Häufigste Schneckenart der Tisza, die sowohl auf 
S c l a m m , a l s a u c h a u f L c s z b o d e n u n d S t e i n e n b i s z u e t w a 50 c m T i e f e a n z u t r e f f e n 
ist. Z u s a m m e n m i t Theodoxus transversalis f ü r d i e F i s c h e r s l e u t e d i e A n s c h w e l l u n g 
u n d d a s S i n k e n des W a s s e r s t a n d e s a n z e i g e n d e A r t . d a i h r e O r t s v e r ä n d e r u n g g e g e n 
das U f e r A n s t e i g e n u n d gegen d a s F l u s s b e t t i n n e r e S i n k e n d e s W a s s e r s b e d e u t e t . 
I m G e s c h i e b e k o n n t e i c h s i e n i c h t b e o b a c h t e n , h a l b f o s s i l e E x e m p l a r e k o n n t e n je-
d o c h a u s d e m S a n d e g e b o r g e n w e r d e n . F u n d o r t e : Újkenéz, Szabolcsveresmart, Te-
lektanya. Balsa. Tokaj, Tiszacsege, Tiszabábolna, Tiszafüred. Tiszasüly, Szolnok, 
Szajol, Tiszainoka. 
Bithynia tentaculata kam lebend aus toten Armen bei Telektanya und Tisza-
csege zur Beobachtung. 
Bithynia leachi. Telektanya. Geschiebe. 
Carychium minimum. Üjkenéz, Telektanya. Geschiebe. 
Limnaea stagnalis. Jánd. Tote Tisza, 
Galba truncatula. Üjkenéz. Geschiebe. 
Planorbis cornea. Lebende Exemplare in toten Armen bei Jánd, Telektanya, To-
kaj, Tiszaeszlár, und Tiszatarján. I m Geschiebe bei Telektanya. Tiszapalkonya. Ti-
szatarján und Szolnok. 
Anisus planorbis. Nur aus Geschiebe bei Tokaj, Tiszapalkonya und Szolnok. 
Anisus carinatus. T o k a j . 1 l e b e n d e s E x e m p l a r a u s d e r l e b e n d e n Tisza. 
Anisus vortex. L e b e n d e E x e m p l a r e i n e i n e m to ten A r m b e i Tiszadob. i m 
Geschiebe bei Tokaj und Szolnok. 
Anisus vorticulus. Bei Telektanya im Geschiebe. 
Anisus septemgyratus. I m Geschiebe bei Telektanya und Tokaj. 
Anisus leucostoma. Be i Telektanya im Geschiebe. 
Anisus spirorbis. Im Geschiebe bei Telektanya, Tokaj, Tiszalök. Tiszapal-
konya und Szolnok. 
Bathyomphalus contortus. I m Geschiebe bei Telektanya. Nur ein einziges 
E x e m p l a r . 
Gyraulus albus. Lebend im toten A r m bei Tiszacsege. im Geschiebe bei Telek-
tanya und Szolnok. 
Succinea putris. B e i Telektanya i m G e s c h i e b e l e b e n d u n d a u c h l e e r e G e h ä u s e . 
Succinea oblonga. Bei Telektanya im Geschiebe. 
Succineu pfcifferi. B e i Telektanya i m G e s c h i e b e , s o w o h l l e b e n d a l s a u c h l e e r e 
S c h a l e n . 
Succinea elegáns? Bei Telektanya im Geschiebe. 
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Cochlicopa lubtica. S e h r h ä u f i g u n d i n g r o s s e r I n d i v i d u e n z a h l a n z u t r e f f e n d e 
Geschiebe-Schnecke. Fundorte bei Újkenéz. Telektanya. Tokaj. Tiszalök, Tiszapal-
konya, Tiszatarján und Szolnok. 
Cochlicopa lubrica v a r . exigua. Z i e m l i c h h ä u f i g , a b e r d o c h s e l t e n e r a l s d i e 
vorhergehende Ar;. Zusammen mit dieser bei Üjkenéz, Telektanya, Tiszalök und 
Tiszapalkonya. 
Abida jiumentum. Wenige Exemplare im Geschiebe bei Üjkenéz und Telek-
tanya. 
Truncatellina cylinrica. Z i e m l i c h h ä u f i g , a u c h i n g r o s s e r I n d i v i d u e n z a h l , a b e r 
w e g e n i h r e r K l e i n h e i t s c h w e r a u f f i n d b a r . I m G e t r i e b e be i Üjkenéz, Telektanya 
und Tiszalck. 
Columella edenlula. Im Getriebe bei Telektanya und Tiszalök. 
Pupilla muscorum. I n g r o s s e r I n d i v i d u e n z a h l v o r k o m m e n d e G e s c h i e b e -
Schnecke. Fundorte: Üjkenéz, Telektanya und Tiszalök. 
Agardhia Bielzi. L e d i g l i c h 6 E x e m p l a r e , d i e i c h w ä h r e n d d r e i e r S a m m l u n g e n 
i m G e s c h i e b e be i Telektanya f a n d . 
Aaardhia parreyssi. Bei Üjkenéz und Telektanya 50 Exemplare aus dem Ge-
s c h i e b e . D i e L i t e r a t u r m e l d e t i h r s e h r s p o r a d i s c h e s V o r k o m m e n n u r a u s d e m 
s ü d w e s t l i c h e n S i e b e n b ü r g e n , a l s o a u s e i n e m v o m F l u s s y s t e m d e r Tisza v ö l l i g u n -
a b h ä n g i g e n G e b i e t . 
Orcula doliolum. A u s s c h l i e s s l i c h be i Telektanya e i n i g e E x e m p l a r e i m G e s c h i e b e . 
Vallonia pulchella. Häufige Geschiebe-Schnecke. Fundorte: Üjkenéz, Telek-
tanya. Tokaj, Tiszalök, Tiszapalkonya, Tiszatarján, Szolnok. 
Vallonia enniensis. Im Geschiebe bei Üjkenéz und Telektanya. 
Vallonia costata. Aus Geschiebe bei Üjkenéz und Telektanya. 
Vallonia tenuilabris. Nur bei Telektanya und Tiszalök im Geschiebe. Wahr-
s c h e i n l i c h h a n d e l t es s i c h u m a u s d e m L ö s z h e r a u s g e s p ü l t e f o s s i l e E x e m p l a r e . 
Acanthinula aculeata. I m Geschiebe bei Telektanya, nur ein einziges Exemplar. 
Chondrula tridens. Z i e m l i c h h ä u f i g e G e s c h i e b e - S c h n e c k e . D i e G r ö s s e m e i n e r 
Exemplare ist sehr verschieden. Üjkenéz, Telektanya, Tokaj. 
Cochlodina orthostoma. Telektanya. Geschiebe. Nur 1 Exemplar. 
Ruthenica filograna. Üjkenéz, Telektanya. J e 1 Exemplar im Geschiebe. 
Caecilioides acicula w a r e i n e d e r i m G e s c h i e b e a m h ä u f i g s t e n g e f u n d e n e n 
Schnecken. Massenhaft, bei Üjkenéz, Telektanya, Tiszalök und Szolnok. 
Punctum pygmaeum. Nur wenige Exemplare im Geschiebe bei Telektanya. 
Vitrea diaphna. Nur wenige Exemplare im Geschiebe bei Üjkenéz und Te-
lektanya. 
Vitrea crystallina. I n g r ö s s e r e r I n d i v i d u e n z a h l a l s d i e v o r i g e . I m G e s c h i e b e 
bei Üjkenéz, Telektanya und Tiszalök. 
Retinella nitens. Im Geschiebe häufig in Telektanya, Tiszalök und Szolnok. 
Oxychilus glabrum. Telektanya, im Geschiebe, nur 1 Exemplar. 
Schistophallus orientális. Wenige Exemplare bei Telektanya im Geschiebe. 
Zonitoides nitidus. Mehrere Exemplare aus dem Geschiebe bei Üjkenéz und 
Telektanya. 
Zonitoides radiatulus. Tiszapalkonya. Wenige Exemplare im Geschiebe. 
Euconulus trochiformis. Ü j k e n é z . T e l e k t a n y a . J e 1 E x e m p l a r i m G e s c h i e b e . 
Helicolimax pellucidus. 1 Exemplar bei Telektanya im Geschiebe. 
Fruticicola truticum. T e l e k t a n y a . N u r w e n i g e E x e m p l a r e i m G e s c h i e b e . 
Helicella obvia. Telektanya. 1. Exemplar im Geschiebe. 
Trichia hispida. Telektanya, Tiszapalkonya. Im Geschiebe häufig. 
Trichia villosula. Bei Telekianya im Geschiebe in geringer Zahl. 
Trichia unidentata. T e l e k t a n y a . E i n i g e E x e m p l a r e i m G e s c h i e b e . 
Z e n o b i e l l a transsylvanica f a n d i c h i n z i e m l i c h b e t r ä c h t l i c h e r Z a h l i m G e -
s c h i e b e , o b w o h l s i e in d e r L i t e r a t u r n u r i n w e i t v o n d e r Tisza e n t f e r n t e n G e g e n -
den . a u s d e n Ost- u n d S ü d k a r p a t h e n , d e m Bükk- u n d d e m M ä t r a - G e b i r g e g e m e l d e t 
wird. Fundorte: Üjkenéz, Telektanya, Tokaj, und Tiszapalkonya. 
Zenobiella licina. Nur wenige Exemplare im Geschiebe bei Telektanya. 
Zenobiella rubiginosa. Wenige Exemplare aus dem Geschiebe bei Telektanya 
und Szolnok. 
Perforatella bidens. Be i Telektanya, Tokaj und Tiszapalkonya häufig im 
G e s c h i e b e . 
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Perjoratella dibothryon. N u r e i n z e l n e E x e m p l a r e be i Telektanya i m G e s c h i e b e . 
Cepaea vindobonensis. N u r 2 E x e m p l a r e a u s d e m G e s c h i e b e be i Telekianya. 
S c h n e c k e n f a n d i c h b i s h e r i n d e n G e d ä r m e n v o n 5 F i s c h a r t e n : Barbus 
barbus u n d Acipenser ruthenus e n t h i e l t e n Theodoxus Iransversalis u n d Lit-
hoglyphus nalicoides, Cyprinus carpio u n d Chondrostoma nasus, Lithoglyphus 
nalicoides, u n d e i n Silurus glanis h a t t e e i n e G a r t e n s c h n e c k e (Helix pomatia) 
v e i z e h r t . H O R V Á T H f a n d e i n e Unio crassus i n e i n e m W e l s i n Szeged u n d F r a u 
S Z F . K E L Y — e b e n f a l l s i n Szeged — i n Z w e r g w e l s e n (Amiurus nebulosus 
Physa acuta u n d Planorbia cornea, u n d i n e i n e m W e l s (Amiurus nebulosus) 
Lithoglyphus n a l i c o i d e s . A u c h i m M a g e n v o n R a n a f a n d i c h 8 Litho-
glyphus-Exemplare. U n t e r d e n V ö g e l n e n t h i e l t d e r M a g e n v o n Anas platyr-
hynchos i n 6 F ä l l e n a u s d e r Tisza s t a m m e n d e Lithoglyphus nalicoides-Exem-
p l a r e . A u c h Corvus frugilegus Coleus menedula u n d Coracias garrulus v e r -
z e h r e n r e i c h l i c h v o n d i e s e n S c h n e c k e n , e b e n s o a u c h d i e i n d e r N ä h e d e r 
Tisza n i s t e n d e n K r ä h e n , d i e i n a u f f a l l e n d e r W e i s e z u m F l u s s z i e h e n u n d — i n 
d e m s e i c h t e n W a s s e r w a t e n d — d i e d o r t h e r u m k r i e c h e n d e n S c h n e c k e n a u f -
s a m m e l n . I n t e r e s s a n t i s t es , w e n n d i e K r ä h e n a n H e r b s t — o d e r m i l d e n 
W i n t e r t a g e n i n e c h t e n S c h w ä r m ] i n i e n f a s t d e n g a n z e n T a g ü b e r l a u t k r ä c h -
z e n d a u f S c h n e c k e n f a n g a u s g e h e n . H O R V Á T H h a t d i e S c h n e c k e n k o n s u m m a -
t i o n d e r K r ä h e n i n d e r U m g e b u n g v o n Szeged b e o b a c h t e t u n d f a n d a u c h 
m e h r e r e , v o n K r ä h e n s c h n ä b e l n d u r c h l ö c h e r t e Unio- u n d A n o d o n t a - S c h a l e n . 
A u s m e i n e n e i g e n e n E r f a h r u n g e n s e i e n n o c h z w e i i n t e r e s s a n t e F ä l l e e r -
w ä h n t . D i e i m ß ü f c f c - G e b i r g e n i s t e n d e n W a n d e r f a l k e n (Falco peregrinus) 
ü b e r w i n t e r n g e w ö h n l i c h i n d e r N ä h e i h r e r N e s t e r u n d g e h e n v o n h i e r a u s i n 
d i e Hortobágy-Puszta u n d n e b e n d i e Tisza a u f N a h r u n g s s u c h e . U n t e r d e m 
e i n e n B a u m e , a u f d e m e i n P ä r c h e n i n d e r N ä h e v o n Lillafüred a m Fehérkö 
zu ü b e r n a c h t e n p f l e g t e , h a b e i c h s y s t e m a t i s c h d i e A u s w ü r f e g e s a m m e l t , d i e 
s e h r o f t F e d e r n v o n W i l d e n t e n u n d — g ä n s e n e n t h i e l t e n . A m 18. I I I . 1930 
f a n d i c h i n d e m e i n e n a u s r e i n e n W i l d e n t f e d e r n b e s t e h e n d e n A u s w u r f 2 i n -
t a k t e Theodoxus transversalis-Schalen. I n d e m z w e i t e n F a l l f a n d i c h i m 
M a g e n e i n e s a m 26. X I . 1934 a u s Hortobágy z u m P r ä p a r i e r e n e r h a l t e n e n 
Haliactus albicilla n e b e n d e n U b e r r e s t e n e i n e r S t o c k e n t e 5 Lithoglyphus na-
licoides. 
D i e s e L i s t e d ü r f t e n a c h w e i t e r e n U n t e r s u c h u n g e n d e s M a g e n s v o n F i s c h e n 
u n d W a s s e r v ö g e l n d e r Tisza s i c h e r n o c h e i n e E r w e i t e r u n g e r f a h r e n . 
9. Bryozoen 
M o o s t i e r c h e n w e r d e n v o n i m m e r m e h r e r e n F u n d o r t e n b e k a n n t . I m V e r -
h ä l t n i s z u u n s e r e n l e t z t e n M i t t e i l u n g e n (1 ) k ö n n e n j e t z t f o l g e n d e n e u e F u n d -
o r t e g e m e l d e t w e r d e n : 
Plumatella repens: N ö r d l i c h v o n d e r E i s e n b a h n b r ü c k e b e i Algyö a m 
l i n k e n U f e r o b e r h a l b d e r P u m p a n l a g e v o n B a s a l s t e i n e n . d i e a l s U f e r s c h u t z 
h i e r h e r g e b r a c h t w u r d e n , d e s g l e i c h e n a u c h a u s G r u b e n d e s I n u n d a t i o n s g e b i -
e t e s u n d v o n H o l z s t ü c k e n a m l i n k e n U f e r b e i Algyö. A u s g i e b i g u n d s t ä n d i g 
a n z u t r e f f e n s i n d s ie a n d e n S t e i n e n d e r D ä m m e g e g e n ü b e r d e r M a r o s - M ü n -
d u n g . A u c h i n d e r T o t e n Tisza b e i Csongrád w u r d e s i e g e f u n d e n u n d 
H O R V Á T H s a m m e l t e s i e v o n R o h r s t e n g e l n . W e i t e r e E x e m p l a r e k a m e n a u s d e m 
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W a s s e r d e s t o t e n A r m e s b e i d e m n ö r d l i c h v o n Szeged g e l e g e n e n Nagyfa — 
u n d z w a r a u s d e m D a r m i n h a l t v o n F i s c h e n , a l s F i s c h n a h r u n g — z u m V o r -
s c h e i n . d e s g l e i c h e n a u c h a u s d e n t o t e n A r m e n d e r .4t/ca- Inse l , e b e n f a l l s n ö r d -
l i c h v o n Szeged, v o n i m W a s s e r l i e g e n d e n H o l z s t ü c k c h e n . 
S e h r i n t e r e s s a n t i s t . d a s s i m G e g e n t e i l u n s e r e n b i s h e r i g e n B e o b a c h t u n g e n 
u n d E r ö r t e r u n g e n f a n d d i e A r t i n g r o s s e n M e n g e n F r a u S Z A R V A S u n m i t t e l -
b a r u n t e r h a l b d e r P u m p a n l a g e i n ö l i g e n W a s s e r i n K ö r ö s - F l u s s m ü n d u n g s ü d -
l i c h v o n Csongrád. N ä h e r e s w e r d e n w i r i n f o l g e n d e n A b h a n d l u n g e n d a r ü b e r 
n o c h v e r ö f f e n t l i c h e n . 
Fredericella sultana: u n v e r ä n d e r t r e i c h e r F u n d o r t s i n d d i e S t e i r e d e r U f e r -
s c h u t z w ä l l e a n d e r T i s z a s t r e c k e v o r d e r M a r o s - M ü n d u n g . S i e k a m e n a u c h a u s 
d e m t o t e n A r m b e i Mártély z u m V o r s c h e i n , w o n e b e n d e r G a s t w i r t s c h a f t e i n 
k l e i n e r Q u e l l ü b e r S t e i n e h i n w e g i n d e n t o t e n A r m r i e s e l t . D i e K o l o n i e n b e -
f a n d e n s i c h a u f i n s W a s s e r g e f a l l e n e n H o l z s t ü c k c h e n . 
Fredericella s u i t a n a - I n d i v i d u e n s a h i c h ü b e r d i e s a u c h b e i Tiszaug i n d e r 
T o t e n Tisza, w o i c h s i e v o n p f l a n z l i c h e n R i n d e n t e i l c h e n a b l ö s e n k o n n t e . 
10. Fische 
D i e neues t en S a m m l u n g e n : 
1. Tote Tisza bei Csongrád am 20. V I I . 1957. 10 Scardinius erythrophtlialmus. 
2. Tisza bei Sasér, am 25. V I I . 1957: 1 Abramis brama. 
3. Tiszafüred-Szolnok, am 23—24. V I I . 1957: 1 Amiurus nebulosus, 1 Aspro zingel, 
3 Abramis brama, 1 Barbus fluviatilis, 1 Leuciscus rutilus, 1 Pelecus cultratus, 
1 Acerina cernua, 2 Scardinius erythrophthalmus. 
4. B e i Szeged w u r d e a m 4. X I . 1957 e i n e t w a 50 c m l a n g e r A a l g e f a n g e n , 
der in den Besitz des Móra Ferenc — Museums gelangte. 
D i e U n t e r s u c h u n g e n d e s D a r m i n h a l t e s v o n F i s c h e n i m J a h r e 1957 z e i g t e 
f o l g e n d e s E r g e b n i s : 
1. 8 — 1 2 c m l a n g e Abramis brama. D e r D a r m v o n 2 F i s c h e n w a r l e e r , a b e r 
d i e D ä r m e d e r a u s d e r Tisza g e f a n g e n e n F i s c h e w a r e n g r ö s s t e n t e i l s m i t N a h -
r u n g g e f ü l l t , d i e h a u p t s ä c h l i c h m i t S a n d , K i e s e l - b z w . F a d e n a l g e n , s o n s t i g e n 
P f l a n z e n t e i l c h e n u n d Ü b e r r e s t e n v o n S c h n e c k e n s c h a l e n u n t e r m i s c h t w a r . I m 
V e r d a u u n g s t r a k t d e r F i s c h e a u s d e r T o t e n Tisza d o m i n i e r t e n a l s N a h r u n g 
P l a n k t o n t i e r c h e n , d a r u n t e r C l a d o c e r a - u n d O s t r a c o d a k r e b s c h e n , R o t a t o r i e n 
u n d e b e n f a l l s K i e s e l - u n d F a d e n a l g e n u n d m i t t e l m ä s s i g e M e n g e n S a n d e s . 
2. D e r D a r m d e s e i n z i g e n u n t e r s u c h t e n , 6 c m l a n g e n A c e r i n a cernua 
w a r l e e r . 
3. D e r M a g e n e i n e s 16 c m l a n g e n Amiurus nebulosus e n t h i e l t n u r R e s t e 
e i n e r v e r s c h l u n g e n e n Lumbricida. 
4. I m D a r m t r a k t e i n e s 19 c m l a n g e n Aspro zingel f a n d s i c h n u r s e h r 
w e n i g N a h r u n g , d a r u n t e r P f l a n z e n b e s t a n d t e i l e u n d R e s t e e i n e r s c h o n s t a r k 
v e r d a u t e n I n s e k t e n l a r v e . 
5. I m D a r m e i n e s 20 c m l a n g e n Barbus fluviatilis w a r e n a u s s e r P f l a n z e n -
r e s t e n r e i c h l i c h C h i r o n o m i d a l a r v e n r e s t e . h a u p t s ä c h l i c h K ö p f e , u n d a u s s e r d e m 
a u c h e i n i g e p a r a s i t i e r e n d e A c a n t h o c e p h a l a (Pomphorhynchus laevis) z u b e o -
b a c h t e n . 
6. I n d e m g e w ö h n l i c h g e r i n g e n D a r m i n h a l t d e r 8 — 1 0 c m l a n g e n Eupo-
motis a u r e u s - E x e m p l a r e w a r e n d i e C h i r o n o m i d a l a r v e n i m Ü b e r g e w i c h t . D a -
n e b e n w u r d e n a u c h w i n z i g e M e n g e n S a n d u n d P f l a n z e n t e i l e g e f u n d e n . 
7. D e r D a r m t r a k t e i n e s d e r 11.5 c m l a n g e n Leuciscus rutilus w a r n u r 
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m i t P f l a n z e n r e s t e n u n d S t e n g e l f r a g m e n t e n v o n W a s s e r p f l a n z e n a n g e f ü l l t . 
8. D e r D a r m e i n e s 19 c m l a n g e n Pelecus cultratus w a r l e e r . 
9. I m D a r m d e r 6 , 5 — 1 0 c m l a n g e n Scardinius erythrophthalmus-Exemp-
l a r e a u s d e r L e b e n d e n Tisza f a n d s i c h r e i c h l i c h N a h r u n g , v o r w i e g e n d P f l a n -
z e n r e s t e , w ä h r e n d d e r d e r a u s d e r T o t e n T i s z a g e f a n g e n e n r e i c h l i c h B r y o z o e n 
(Plumatella), b e t r ä c h t l i c h e M e n g e n S a n d , P f l a n z e n t e i l e , A l g e n . C l a d o c e r a -
K r e b s c h e n u n d R o t a t o r i e n ü b e r b l e i b s e l e n t h i e l t . 
11. Die Herpeto-Faana 
I m L a u f e d e r E x p e d i t i o n k o n n t e n v o n d e n z u e r w a r t e n d e n 15 A r t e n 9 ge-
s a m m e l t b z w . b e o b a c h t e t w e r d e n . 
Amphibien 
Bombina bombina k o n n t e n a m o b e r e n A b s c h n i t t u n s e r e r S a m m e l r o u t e 
i n a n s e h n l i c h e r Z a h l g e s a m m e l t w e r d e n . Bujo viridis f a n d i c h i n d e r U m -
g e b u n g v o n Csongrád, u n d Hyla a. arborea i n d e r N ä h e v o n Tiszavárkony. 
d i e a b e r w o h l a u f d e r g a n z e n a b s o l v i e r t e n S t r e c k e z u f i n d e n s e i n d ü r f t e n . 
Rana arvalis W o l t e r s t r o f f i l e b t i n d e m t o t e n A r m b e i Tiszaderzs i n h o h e r I n -
d i v i d u e n z a h l . B e i Abádszalók w u r d e n s o l c h e v o n K O L O S V Á R Y g e s a m m e l t . I n -
t e r e s s a n t i s t d a s V o r k o m m e n d i e s e r A r t i n d i e s e r G e g e n d n i c h t s e l t e n ; m e i n e s 
W i s s e n s i s t s i e i n d e r u n g a r i s c h e n L i t e r a t u r a u s d i e s e m G e b i e t e d e r T i e f e b e n e 
n o c h n i c h t p u b l i z i e r t w o r d e n . Rana esculenta k o m m t a n z a h l r e i c h e n O r t e n e n t -
l a n g d e r Tisza v o r . Rana ridibunda w a r w ä h r e n d u n s e r e r g a n z e n F a h r t ; 
ü b e r a l l z u b e o b a c h t e n u n d z u s a m m e l n . D i e g r o s s e I n d i v i d u e n z a h l , s o w i e 
s e i n e m ä c h t i g e G e s t a l t m a c h e n i h n z u r h e r r s c h e n d e n A m p h i b i e n a r t e n t l a n g 
d e s g a n z e n F l u s s l a u f e s . D i e v o l l e n t w i c k e l t e n E x e m p l a r e g e b e n f a s t a l l e d i e 
l ä n g s t e K ö r p e r g r ö s s e d e r g e m e s s e n e n h e i m i s c h e n S e e f r ö s c h e : 1 0 9 — 1 1 0 m m . 
Reptilien 
E i n e Natrix natrix v a r . p e r s a k o n n t e M K G Y K R I b e i Tiszaug e i n h o l e n . A u c h 
d a s V o r k o m m e n d e r S t a m m f o r m k a n n a l s s i c h e r a n g e n o m m e n w e r d e n , d a i h r e 
V e r b r e i t u n g d e r d e r p e r s i s c h e n V a r i a n t e a n a l o g ist . 
Lacerta a. agilis beobachtete i c h i m T ö s - W a l d e . D e s g l e i c h e n a u c h Lacerta 
v. viridis. 
B e i a l l e n d i e s e n A r t e n h a n d e l t e s s i c h u m e u r y t o p e T i e r e d e r T i e f e b e n e 
u n d d e r h ü g e l i g e n G e g e n d e n , d i e e n t l a n g d e s g a n z e n F l u s s e s l e b e n . 
I m M a i 1958 h a b e i c h d i e V e r b r e i t u n g s v e r h ä l t n i s s e d e r Lacerta vivipara 
u n d Vipera b. berus a n d e r O b e r e n Tisza s t u d i e r t ( i h r V o r k o m m e n w a r 1957 
v o n A G Ó C S I u n d J A N I S C H w a h r g e n o m m e n w o r d e n ) u n d k o n n t e f e s t s t e l l e n , 
d a s s b e i d e A r t e n a u f d e m g a n z e n G e b i e t e d e r s i c h z w i s c h e n d e n G e m e i n d e n 
Lónya u n d Csaroda a u s b r e i t e n d e n W a l d r e v i e r e = [ L ó n y a - e r d ö , Szék-erdö, 
Nagy-erdő u n d Bockerek-erdő] h e i m i s c h s i n d . D i e s e W ä l d e r e r s t r e c k e n s i c h 
— z w e i b e s o n d e r e F l e c k e n b i l d e n d — a u f e i n T e r r a i n v o n r u n d 30 k m 2 , e i n -
g e s ä u m t v o n A c k e r f e l d e r n u n d V i e w e i d e n , e t w a 3 — 5 k m v o n d e r Tisza 
e n t f e r n t . V o r e i n e m M c n s e h e n a l t e r r e i c h t e n d i e s e W a l d u n g e n n o c h g a n z b i s 
a n d i e Tisza h e r a n . B e r g e i d e c h s e u n d K r e u z o t t e r l e b t e n a l s o v o r g a r n i c h t 
a l l z u l a n g e r Z e i t n o c h i n u n m i t t e l b a r e r N ä h e d e s F l u s s e s . 
228 G . K O L O S V A R Y u n d M I T A R B E I T E R N 
D i e W ä l d e r s t e l l e n M i s c h b e s t ä n d e a u s A h o r n - , P a p p e l - , E i c h e n b ä u m e n , 
U l m e n u n d W e i s s b u c h e n d a r u n d s i n d v o n r e l a t i v g r o s s e r F e u c h t i g k e i t . E i n i g e 
B ä c h l e i n p l ä t s c h e r n d a r i n u n d a n m e h r e r e n S t e l l e n s a c h i c h a u c h k l e i n e r e 
E r l e n m o o r e . I n t e r e s s a n t i s t f e r n e r , d a s s d e r B o d e n h i e r — v o n e i n i g e n S a n d -
f l e c k e n a b g e s e h e n — g e b u n d e n is t . D a s V o r k o m m e n d e r Vipera b. berus i s t 
a l s o h i e r — e n t g e g e n d e n B e o b a c h t u n g e n a n a n d e r e n S t e l l e n U n g a r s , z . B . i n 
T r a n s d a n u b i e n — n i c h t a n d e n S a n d b o d e n g e b u n d e n . 
D i e a u s f ü h r l i c h e E r ö r t e r u n g d e r h e r p e t o l o g i s c h e n V e r h ä l t n i s s e d i e s e s 
G e b i e t e s e r f o l g t i n e i n e r s p ä t e r e n M i t t e i l u n g . 
D i e h i e r m i t g e t e i l t e n D a t e n l i e f e r n — e r g ä n z t d u r c h d i e i n u n s e r e m I . 
k o l l e k t i v e n A r t i k e l (1 ) g e m a c h t e n A n g a b e n — e i n d e n b i o g e o g r a p h i s c h e n G e -
g e b e n h e i t e n d e s T i s z a t a l e s e n t s p r e c h e n d e s F a u n e n b i l d . 
12. V ö g e l 
a) Ornithologische Beobachtungen nördlich von Szegecl 
A u f d e r c ca . 7 k m l a n g e n S t r e c k e v o n d e r T i s z a b r ü c k e be i Algyö b i s z u r 
Sasé?• h a b e i c h a m 5. V . 1957 f o l g e n d e B e o b a c h t u n g e n g e m a c h t : 
Corvus frugilegus. I n d e r Sasér e i n e K o l o n i e m i t m e h r e r e n h u n d e r t T i e r e n , 
d i e g r ö s s t e n t e i l s J u n g e i m N e s t e h a t t e n . A l t e T i e r e w a r e n b e i m F u t ' e r t r a g e n m i t 
b i s zu W a l n u s s g r ö s s e v o l l g e s t o p f t e r K e h l e . 
Nycticorax nycticorax. D i e Z a h l d e r i n d e r Sasér n i s t e n d e n V ö g e l d ü r f t e 60—70 
P a a r e b e t r a g e n h a b e n . N a h e d e r K r ä h e n s i e d l u n g s i n d s i e g r o s s e n t e i l s m i t d e m 
N e s t b a u b e s c h ä f t i g t . 
Sturnus v. vulgaris. A u f m e i n e r g a n z e n B e o b a c h t u n g s r o u t e f l o g e n d i e s e V ö g e l 
v o m I n u n d a t i o n s g e b i e t a u f d i e l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n A c k e r p a r z e l l e n h i n ü b e r , dór t 
i h r e N a h r u n g a u f s a m m e l n d . S i e f ü t t e r t e n b e r e i t s i h r e J u n g e n . U n t e r h a l b i h r e r 
B a u m h ö h l e n l a g e n d i e S c h a l e n i h r e r a u s g e b r ü t e t e n E i e r , w e l c h e d i e V ö g e l he r-
a u s g e t r a g e n h a t t e n . A u f d i e s e r S t r e c k e k o n n t e i c h r u n d 60—70 P a a r e z ä h l e n , d i e 
i n d e n H ö h l e n d e r a b g e s t u t z t e n v e r w i t t e r t e n W e i d e n b ä u m e n i s t e t en . 
Phoenicurus ph. phoenicurus. A u f d e r g a n z e n I n u n d a t i o n s w e i s e m e i s t p a a r i g . 
A u s s e r h a l b des S c h u t z d a m m e s w a r e n s i e n i c h t zu e n t d e c k e n . M e i n e r A n s i c h t n a c h 
b e f a n d e n s i e s i c h n o c h n i c h t i n d e r B r u t z e i t . E s d ü r f t e n e t w a 40—50 P a a r e g e w e s e n 
se in . 
Streptopelia t. turtur. F l i e g e n d e i n z e l n o d e r p a a r w e i s e ü b e r d e m I n u n d a t i o n s -
geb ie t e t w a 15—20 T i e r e , e i n i g e i n d e n L a u b k r o n e n i n d e r B r u n s t . 
Coloeus monedula spermologus. W a h r s c h e i n l i c h b e i m B r ü t e n . S i e s u c h e n d i e 
A c k e r f e l d e r a u f . A u f d e r o b i g e n S t r e c k e s a h i c h u n g e f ä h r 30—40 E x e m p l a r e . 
Parus m. maior. e t w a 10—12 P a a r e , d i e s i c h u m d i e W e i d e n s t ä m m e b e w e g t e n . 
I n d e r Sasér k o n n t e i c h d a s N i s t e n m e h r e r e r P a a r e f e s t s t e l l en . 
Muscicapa s. striata. A u f f a l l e n d z a h l r e i c h (30—40) . 
Hirundo r. rustica u m s c h w ä r m t e n m i c h a m F u s s e des D a m m e s i m G r a s e w a -
tend . U n t e r i h n e n b e f a n d s i c h a u c h e i n Delichon u. urbica. 
Passer m. montanus. B r ü t e t i n d e n H ö h l e n d e r W e i d e n b ä u m e . I c h s a h ins»-
g e s a m t 8—10 b r ü t e n d e P a a r e . 
Ardea c. cinerea. In der Sasér etwa 10 brütende Paare. 
Egretta g. garzetta. In der Sasér 5—6 Paare beim Nestbau. 
Cuculus c. canorus. A u f d e r z u r ü c k g e l e g t e n S t r e c k e h ö r t e i c h v o n e t w a 10—12 
S t e l l e n i h r e n R u f e r t ö n e n . I n d e r Sasér b e o b a c h t e t e i c h 3—4 E x e m p l a r e . 
Oriolus o. oriolus. S e i n e S t i m m e s c h l u g m i r v o n 3 S t e l l e n a n s O h r , a u c h i n 
d e r Sasér d ü r f t e n 2 P a a r e gen i s t e t h a b e n . 
Fringilla c. coelebs. In der Sasér hörte ich seinen Gesang von 3—1. und auf 
d e n I n u n d a t i o n s w i e s e n v o n 2 O r t e n . 
Falco t. tinnunculus. 4 V ö g e l s a h i c h e i n z e l n f l i e g e n . 
Pica p. pica. Ich sah 4 Vögel. 
Larus r. ridibundus. 8—10 Exemplare über der Tisza und dem Inundations-
g e b i e t e f l i e g e n d , d i e w o h l d e r P o p u l a t i o n aus Fehértó a n g e h ö r t h a b e n d ü r f t e n . 
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Sterna h. hirundo. Ü b e r I n u n d a l i c n s g e w ä s s e r n 2. und be i d e r E i n m ü n d u n g 
d e s F e / i é r i ó - K a n a l s in d i e Tisza 3 T i e r e . 
Aegithalos caudatus europaeus. A n e i n e r S t e l l e s a h i ch z w i s c h e n L a u b k r o n e n 
3 Vöge l . 
Paius c. caeruleus. 2 Paare in der Sasér nistend. 
Milvus m. migrans. U b e r d e r S a s é r s a h i ch 3 V c g e l . 
Anas p. platyrhyncha. 2 Paare. 
Certhia f. familiaris. 2 E x e m p l a r e a u f e i n t m h o h l e n B a u m s t a m m d e r I n u n d a t i -
onsw ie se . 
Picus v. viridis. A n v e r s c h i e d e n e n O m e n des I n u n d a t i o n s g e b i e t e s j e e i n E x e m p -
lar . w a h r s c h e i n l i c h b e i m B r ü t e n . 
Erythacus r. rubecula. 1 Paar, brütend. 
Turdus m. merula. 1 P a a r s a h i c h i n d e r S a s é r , b rü tend . D a s M ä n n c h e n 
s a n g a u s d a u e r n d . 
Corvus corone corntx in der Sasér. 
Haliaétus a l b i c i l l a . D a s N e s t b e f i n d e t s i c h i n 18—20 m H ö h e in d e r S a s é r . n a h e 
de r K r ä h e n s i e d l u n g . N a c h A n g a b e des N a t u r s c h u t z - W ä c h t e r s b e f a n d e n s i c h s chon 
a m 20. I V . z w e i J u n g e v o n b e i n a h e H ü h n e r g r ö s s e i m Nes t . ( D a s g l e i c h e behaup te t 
a u c h B . S z a l m a , d e r D a m m - W e c h t e r . ) T r o t z l a n g e r B e o b a c h t u n g k o n n t e i ch k e i n e 
B e w e g u n g u m das Nes t u n d a u c h d i e a l l e n V ö g e l n i c h t w a h r n e h m e n . 
S t r i x a. aluco f l og a u s d e r K r o n e e i n e s W e i d e n s t a m m e s he r vo r . 
Coradas g. garrulus. I c h s a h 1 Voge l . M e i s t e n s nistet e r in h o h l e n P a p p e l n . 
Dryobates syriacus balcanicus. Ich sah 1 Exemplar. 
Columba p. p a l u m b u s . 1 V o g e l f l og ü b e r d e r I n u n d a t i o n s w i e s e . R e g e l m ä s s i g e r 
B r u t v o g e l des I n u n d a t i o n s g e b i e t e s . 
Muscícapa h. hypoleuca. E in Exemplar. 
Dryobates m. medius. H i e r d ü r f t e es s i c h u m e i n e n b r ü t e n d e n V o g e l gehan-
del t haben . 
Upupa e. epops. I c h h ö r t e s e i ne S t i m m e , w a h r s c h e i n l i c h B r u t v o g e l d e r W e i -
d e n b a u m h ö h l e n . 
Tringa erythropus. I c h h ö r t e d i e S t i m m e n u r e i n e s Voge l s . 
Tringa ochropus. E i n V o g e l e r h o b s i c h v o m R a n d e e ine r I n u n d a t i o n s g r u b e . 
Sylvia a. atricapilla. I c h o b s e r v i e r t e s i e n a c h i h r e m G e s a n g . 
Sylvia c. communis. W ie oben. 
Phylloscopus c. collybita. I c h k o n n t e z w e i V ö g e l beobach ten . D a s ie n i c h t san-
gen. k a n n es s i c h m ö g l i c h e r w e i s e u m Phylloscopus trochilus fitis B e c h s t . - E x e m p l a r e 
gehande l t haben . 
M e i n e v o m B o o t e a u s a m 9. V I . 1957 au f d e r S t r e c k e v o n Szeged b i s a n d i e 
F ä h r e v o n Szunyogos g e m a c h t e n B e o b a c h t u n g e n : 
Chlidonias n. nigra. Z w e i E x e m p l a r e f l ogen ü b e r d e m W a s s e r i n de r Umge-
b u n g d e r M a r o s - M ü n d u n g . A n d i e se r S t e l l e s a h i ch 3 u n d u m d i e B r ü c k e be i 
Algyö 2 weitere Sterna h. hirundo. Unterhalb von Algyö am rechten Tiszaufer 
umfass t d a s W a s s e r a m 189. F l u s s - k m e i n S a n d b e r g w e r k v o n 6—7 J o c h A u s -
d e h n u n g . A n s e i n e m R a n d e b e o b a c h t e t e i ch 9 Egretta g. garzetta-, 2 — 3 Nyroca 
n. nyroca-, 4 Anas querquedula-, 1 Anas platyrhynchos- und 1 Upupa e. epops-
E x e m p l a r . D i e Egrelta garzetta Hessen s ich, n a c h d e m i ch s ie au fges tö r t hat te , 
a u f d e n G i p f e l z w e i g e n d e r I n u n d a t i o n s w e i d e n n i ede r . H i e r d ü r f t e i h r e N i s t s t ä t t e 
g e w e s e n se in . A m l i n k e n F l u s s u f e r e i n e f l i e g e n d e Egretta garzetta. U b e r d e m 
I n u n d a t i o n s w a l d v e r f o l g t e i n Falvo t. tinnunculus e i nen Milvus m. m ig r ans . 
O b e r h a l b d e r F ä h r e be i T á p é e i n e T r i n g a hypo leucos . B e i P o r g ó n y 6—7 Corvus 
corone com ix e i nze ln o d e r p a a r w e i s e u n d 5 Pica p. pica. U b e r d e m W a s s e r 
flogen 2 Columba p. palumbus und 7 Streptopelia t. turtur von dem einen Ufer 
z u m a n d e r n h i n ü b e r . 
W ä h r e n d d e r B o o t s t o u r f l ogen ü b e r d e n I n u n d a t i o n s w i e s e n ü b e r a l l L a rus 
r. ridibundus, i n g rösse re r Z a h l besondere do r t , w o A c k e r f e l d e r N a h r u n g boten. 
In der Nähe des 183. Fluss-km ein Coradas g. garrulus. 
Dass H o c h w a s s e r h a t t e d i e U f e r v ö g e l v e r t r i e b e n . I c h s a h e i n e ü b e r s c h w e m m t e 
und te i ls e i n g e s t ü r z t e N e s t e r s i e d l u n g v o n Riparia r. riparia a m r e c h t e n T i s z a u f e r in 
d e r N ä h e des D u r c h s c h n i t t e s be i d e r a l t e n Algyőer F ä h r e , w o noch 40—50 V ö g e l 
d i e v o m W a s s e r v e r s c h o n t geb l i ebenen , a b e r f e u c h t e n G ä n g e a u f s u c h t e n . 1 k m 
u n t e r h a l b d e r F ä h r e v o n Szunyogos ist a m r e c h t e n U f e r a n d e m a u f 1 m B r e i t e 
e inges tü rz ten U f e r r a n d e e i n e s e h r reich b e v ö l k e r t e K o l o n i e z u g r u n d e gegangen . 
230 G . K O L O S V A R Y u n d M I T A R B E I T E R N 
H i e r f l i e g e n n o c h e i n i g e Riparia u m h e r u n d s u c h e n i n d e n e r h a l l e n g e b l i e b e n e n 
G ä n g e n n a c h F u t t e r . 
Jn der Sasér waren in der Corvus f. jrugilegus-Siedlung die Jungen schon 
g r ö s s t e n t e i l s a u s g e f l o g e n , E i n Haliaétus albicilla-Nesi w a r u n b e w o h n t . A u g e n z e u g e n 
b e r i c h t e n , d a s s d a s e i n e J u n g e a u s g e f l o g e n u n d d a s a n d e r e s i c h be i e i n e m L e h r e r 
i n Hódmezővásárhely i n G e f a n g e n s c h a f t b e f i n d e , I c h s a h a u c h e i n i g e Coloeus 
monedula spermologus, Sturmis v. vulgaris-Exemplare flogen einzeln und in 
k l e i n e n S c h w ä r m e n . Egretta g. garzetta s a h i c h 6 o d e r 7 E x e m p l a r e u n d v o n 
Ardea c. cinerea 40—50 F a a r e , w ä h r e n d von Nycticorax n. nycticorax e t w a 80—100 
P a a r e i n d e n N e s t e r n h o c k t e n . M e h r e r e r o r t s i n d e r Sasér h ö r t e i c h Luscinia lus-
cinia schnalzen und Sylvia atricapilla, Sylvia c. communis , sow i e S y l v i a b. bo r i n 
s i n g e n . Muscicapa s. striata w u r d e n a n m e h r e r e n S t e l l e n s i c h t b a r . V o n Carduelis 
c. carduelis s a h i c h e i n P a a r , w ä h r e n d a n v e r s c h i e d e n e n S t e l l e n Fringilla c. coelebs 
s c h l u g e n . A u c h Picus v. viridis l äss t s e i n e n G e s a n g e r s c h a l l e n . Ü b e r a l l b e w e g e n 
sich Parus m. maior und im Laub gurren Streptopelia t. turtur. Von Cuculus 
cuculus canorus k a m e n m i r 7 — 8 E x e m p l a r e z u G e s i c h t . 
N a c h e i n e r b r i e f l i c h e n M i t t e i l u n g v o n C S O R N A I a u s Csantavér ( 8 . I I I . 1 9 5 8 ) 
Hippolais pallida ist d i e g e m e i n s t e n i s t e n d e V ö g e l a r t i n d e n I n u n d a t i o n s g e b i e t e n 
des S ü d l i c h e n T i s z a a b s c h n i t t e s be i G e m e i n d e Z e n t a . 
Die bei der II. Tisza-Expedition beobachteten Vögel 
a) Szeged—Tiszafüred. Marián hat die Riparia r. riparia-Siedlungen eingehend 
u n t e r s u c h t . E r f a n d v o n k l e i n e n , 5—10 N e s t e r z ä h l e n d e n K o l o n i e n a n a l l e Ü b e r -
g a n g e b i s zu d e n g rossen , m e h r e r e h u n d e r t L ö c h e r e n t h a l t e n d e n S i e d l u n g e n . B e i 
Kőtelek b e f i n d e t s i c h z. B . a m r e c h t e n Tiszautee e i n e a u f m e h r a l s 300 m aus-
g e d e h n t e z w e i r e i h i g e S i e d l u n g . P r o b e w e i s e Z ä h l u n g e n e r g a b e n a u f r u n d 50 m 
S t r e c k e 140 N e s t e r . D i e m e i s t e n S i e d l u n g e n s i n d 1—3' r e i h i g , a b e r es g i b t a u c h 
s o l c h e m i t 11 S t o c k w e r k e n . 
b) Tiszafüred—Szeged. B e i Kötelek h a b e i c h a m 360. F l u s s - k m e i n e N i e d e r -
l a s s u n g g e n a u e r u n t e r s u c h t . D i e v o n e i n i g e n N e s t e r n a n g e f e r t i g t e n S c h n i t t e l a s s e n 
f e s t s t e l l e n , dass d i e L ä n g e d e r G ä n g e 48—53 c m u n d i h r e B r e i t e 6 c m b e t r ä g t . 
D i e N e s t s c h a l e h a t e i n e n D u r c h m e s s e r v o n r u n d 10 c m . D a s M a t e r i a l d e r N e s t e r 
i s t u n t e n d ü r r e s G r a s , u n d o b e n i n fas t j e d e m F a l l e m i t w e i s e n G ä n s e - o d e r 
E m e n f e d e r n a u s g e k l e i d e t . A u f f a l l e n d grosse Riparia riparia-Kolonien f a n d e n w i r 
bei Csongrád, in der Umgebung von Alpár, sowie bei Cibakháza und Martfű. 
E i n e n B e w e i s f ü r d i e A d a p t i o n d e r V ö g e l a n d e n M e n s c h e n l i e f e r t e d i e 
L a g u n e be i Csongrád, w o i n n ä c h s t e r N ä h e d e r z a h l r e i c h e n H ä u s e r e i n e n S t e i n w u r f 
w e i t , a b e r a u c h n o c h i n n e r h a l b dessen , 9 Podiceps eristatus, 1 Sterna hirundo, 1 
Hydrochelidon nigra g l e i c h z e i t i g a u f d e m W a s s e r , u n d e t w a 5 m v o n u n s e r e r 
s i c h l a u t u n t e r h a l t e n d e n G r u p p e e n t f e r n t e i n Acrocephalus arundinaceus ge-
s c h ä f t i g t a t e n . 
V o n d e n b e o b a c h t e t e n A r t e n s e i e n h i e r n u r d i e b e d e u t e n d e r e n e r w ä h n t : 
C o r t u s /. frugilegus, z i e m l i c h h ä u f i g . Fringilla c. coelebs, e b e n f a l l s h ä u f i g , des-
gleichen auch Passer d. dome^ticus und Parus m. maior. Im Tős-Walde haben 
w i r zahlreiche Certhia f. familiaris angetroffen. Merops apiaster wurden, über der 
Tisza v o n e i n e m U f e r a n s a n d e r e f l i egend , z u v e r s c h i e d e n e n M a l e n s i c h t b a r . S t e l -
lenweise nisteten sie in Gesellschaft von Riparia r. riparia. Milvus m. milvus 
i s t e i n e r d e r h ä u f i g s t e n g r ö s s e r e n R a u b v ö g e l d e r s t e h e n d e n G e w ä s s e r e n t l a n g d e r 
Tisza. V o n d e n W a t v ö g e l n is t Ardea c. cinerea a m h ä u f i g s t e n a n z u t r e f f e n . A u c h 
Streptopelia t. turtur w a r e i n e r d e r a m h ä u f i g s t e n s i c h t b a r e n V ö g e l u n s e r e r R e i s e , 
f as t z u j e d e r T a g e s s t u n d e ü b e r q u e r t i e n s i e e i n z e l n , o f t a u c h zu z w e i t , d e n F luss." 
A u c h 7 ringae e r h o b e n s i c h h ä u f i g v o m U f e r o d e r zogen i n k l e i n e r e n G r u p p e n ( 4 — 6 
Exemplare) den Fluss entlang. Chlidonias n. nigra und Sterna h. hirundo waren 
n u r i n d e n k l e i n e n s t e h e n d e n G e w ä s s e r n l ä n g s d e r T i s z a z u b e o b a c h t e n . 
D i e s e S t r e c k e d e r Tisza h a t a u s g e s p r o c h e n e n M i t t e l l a u f - C h a r a k t e r . D i e U f e r 
s i n d fas t u n u n t e r b r o c h e n v o n z u s a m m e n h ä n g e n d e n — v i e l e r o r t s j u n g e n A n p f l a n -
z u n g e n — v o r w i e g e n d g e m i s c h t e n W ä l d e r n beg l e i t e t . D e r W e l l e n r a u m is t i n f o l g e 
d e r be i d e r R e g u l i e r u n g a b g e t r e n n t e n t o t e n A r m e b e t r ä c h t l i c h v e r b r e i t e r t . E i n a n -
s e h n l i c h e r T e i l d i e s e s G e b i e t e s ist — n e b e n a u s g e d e h n t e n a c k e r b a u l i c h k u l t i v i -
e r t e n P a r z e l l e n — m i t W ä l d e r n b e d e c k t . 
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I m f o l g e n d e n so l l n u r d i e d o m i n a n t v o r k o m m e n d e T y p e n - F a u n a m i t g e t e i l t 
werden. In den Lagunen bei Tiszafüred: Coracias g. garrulus, auf dem Tisza-
Abschnitt: Riparia r. riparia und Parus m. maior. — Die ausgedehnteste Riparia-
K o l o n i e s a h e n w i r u n t e r h a l b v o n Tiszafüred ( zumeis t 4-stöckig) u n d b e i m 411. 
F l u s s - k m ( g e w ö h n l i c h 5-re ih ig ) . E i n T e i l d e r K o l o n i e n ha t i n f o l g e d e r i m A n -
sch luss a n d i e g rossen Ü b e r s c h w e m m u n g e n d e r le tz ten J a h r e e r f o l g t en U f e r e i n -
s tü rze s ta rk , ge l i t t en . 
A n d e n to ten A r m e n (be i Tiszafüred u n d a m 411. F l u s s - k m ) w a r e n — i n 
r e l a t i v g e r i n g e r Z a h l — Ardea c. cinerea v e r t r e t e n . 
B z g l . des A u f t a u c h e n s v o n Ciconia nigra e r f u h r e n w i r v o n K e n n e r n d e r G e -
gend. d a s s in d e r U m g e b u n g v o n Domahäza — e t w a b e i m 426. F l u s s-km. — unge-
f ä h r 10 P a a r s c h w a r z e S t ö r c h e i n G e s e l l s c h a f t e i n e r g l e i c h grossen A n z a h l g r a u e r 
R e i h e r a u f e i n e r a l t e n a u s g e t r o c k n e t e n P a p p e l gebrü te t hä t ten . D i e s e A n g a b e n 
e i n e r R e v i s i o n zu u n t e r z i e h e n w a r e n w i r n i c h t in d e r L a g e . 
I n d e n W e i d e n b e s t ä n d e n d e r U f e r b e o b a c h t e t e n w i r v i e l e K o h l m e i s e n , vo r-
w i e g e n d j u n g e E x e m p l a r e . 
Tiszaroff—Szolnok: D e n g a n z e n T a g ü b e r bewö lk t e s , e t w a s w i n d i g e s W e t t e r . 
I n V e r h ä l t n i s z u m V o r t a g e e i n e g e w i s s e A b k ü h l u n g : 17—20 ~C. 
A u c h a n d i e s e r S t r e c k e d e r Tisza k a m e n Riparia r. riparia a m h ä u f i g s t e n v o r . 
I n d e r G e g e n d des toten A r m e s be i Abádszalók w a r e n a l s d o m i n i e r e n d e A r t e n 
Carduelis c. carduelis und Parus m. maior zu verzeichnen. 
Szolnok—Csongrád. (25. V I I . 1957.) A l l m ä h l i c h w ä r m e r w e r d e n d e s W e t t e r , 
mass ig b e w ö l k e r H i m m e l , l e i c h t e r W i n d . B e o b a c h t e t e d o m i n i e r e n d e A r t e n : Riparia 
r. riparia, Muscicapa s. striata, Certhia b. brachydactyla und Streptopelia t. turtur. 
A n d e n s t e i l e n U f e r p a r t i e n w e r d e n z a h l r e i c h e Riparia-Kolonien s i c h t b a r , d i e 
i n 5, o d e r g a r a u c h i n 8 R e i h e n a n g e o r d n e t s i nd . 
M a n c h e K o l o n i e n s i n d m e h r a l s 50 m l ang , a n d e r e e r r e i c h e n sogar e i n e L ä n g e 
v o n 100 m . D i e K o l o n i e n s i nd e n t l a n g des g a n z e n F l u s s l a u f e s fas t a u s n a h m s l o s i n 
d i e obe ren , of t a l s D e c k l a g e f u n g i e r e n d e n ge lben , v e r h ä l t n i s m ä s s i g l o c k e r e n L e h m -
s c h i c h t e n e tab l i e r t . A u c h d i e v e r n i c h t e t e n H ö h l e n de r V o r j a h r e w e r d e n m i t b e n u t z t 
und w e i t e r ausgebau t , i n s b e s o n d e r e dor t , w o d i e s ü d l i c h e r e L a g e g ü n s t i g e r e I n-
s o l a t i o n s v e r h ä l t n i s s e s cha f f t . 
D i e c h a r a k t e r i s t i s c h e n E l e m e n t e d e r A v i f a u n a des T ö s - W a l d e s w a r e n : Car-
duelis c. carduelis, Fringilla c. coelebs, Streptopelia t. turtur, Certhia b. brachy-
dactyla, Muscicapa s striata, Aegithalus caudatus europaeus, Cucuius c. canorus, 
Luscinia minor, Parus m. maior und Fulica a. atra. 
Csongrád—Szeged (26. V I I . 1957.) W ä h r e n d d e r e rs ten H ä l f t e des T a g e s t rübes , 
w i n d i g e s W e t t e r , s p ä t e r he i ter . D o m i n i e r e n d e V o g e l a r t : Streptopelia t. turtur. H ä u -
fig waren noch Parus m. maior, Riparia r. riparia, Corvus f. frugilegus und 
Milvus migrans. 
I n d e r N ä h e v o n Mártély a n b e i d e n U f e r n i n m e h r s t u f i g e n H o c h w a l d p a r t i e n 
Egretta g. garzetta und Sterna h. hirundo. I m ornithologischen Reservat der Sasér: 
Egretta g. garzetta, Nycticorax n, nycticorax, Ardea c. cinerea, Parus, m. maior, 
Muscicapa s. striata u n d m e h r e r e a n d e r e A r t e n , d i e s c h o n n i c h t a l s d o m i n i e r e n d e 
A r t e n a n z u s p r e c h e n s ind . V o n i h n e n s e i e n h i e r d i e f o l genden e r w ä h n t : 
Luscinia minor, Phoenicums ph. phoenicurus, Milvus m. migrans. Picus 
viridis, Falco t. tinnunculus, Phylloscopus ? und Öriolus o. oriolus. 
A n d i e s e r F l u s s s t r e c k e n i m m t d i e Z a h l d e r R i p a r i a - K o l o n i e n s t a r k ab , da bei-
de r se i t i g d a s U f e r b e i n a h e bis a n d a s W a s s e r d i ch t m i t S a i i x - S t r ä u c h e r n b e w a c h s e n 
ist. N e n n e n s w e r t e r e K o l o n i e n s a h e n w i r b e i m 235. F l u s s - k m ; e i n e k l e i n e r e b e s t a n d 
aus i n 3 — 1 R e i h e n v e r s t r e u t e n H ö h l e n , u n d z w i s c h e n d e m 211. u n d 210. F l u s s - k m 
b e f a n d s i c h e i n e g rösse re s e chs reihige. 
E in Exemplar von Falco s. subbuteo beobachteten w i r über der Tisza bei 
Szentes. 
H i e r k a m e n uns a u c h d i e w ä h r e n d d e r g a n z e n E x p e d i t i o n n u r e i n e i n z i g e s m a l 
beobachteten, für die obere Tiszastrecke sonst charakteristischen Merops apiaster 
(5 E x e m p l a r e ) zu G e s i c h t . 
R e l a t i v w e i t h ä u f i g e r a n d i e se r S t r e c k e s i n d Corvus f. frugilegus, d i e i n 
grossen S c h w ä r m e n a u f t a u c h t e n . 
Z u v e r s c h i e d e n e n M a l e n s a h i ch Milvus m. migrans ( b e i m 227. F l u s s - k m 4, 
bei Mártély 2 und in der Sasér 3 Exemplare). 
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Z w e i m a l a n d i e s e m T a g e beobach te t e i ch b e i m 225. F l u s s - k m . s o w i e be i 
Mártély am 210. Fluss-km je einen Latus a, argeniaius. 
V o m 225. F l u s s - k m a b w e r d e n Ardea c. cinerea-Exemplare i m m e r h ä u f i g e r . 
Egretta g. garzetta ist au f d i ese r T i s z a s t r e c k e — v o n M á r t é l y a b w ä r t s — 
ausgesp rochen häu f ig , h i e r s a h e n w i r 18 E x e m p l a r e . D i e k l e i n e n R e i h e r s c h e i n e n 
a u c h in d e n W ä l d e r n u m Mártély zu n i s ten . A u s t r a h l u n g s z e n t r u m ist z w e i f e l l o s 
das Reservat der Sasér. 
D i e w e i t e r o b e n e r w ä h n t e n P/ i j /üoscopus- Ind i v iduen g e h ö r e n w a h r s c h e i n l i c h 
d e r sibilatrix-Art a n ( w i r h ö r t e n n u r i h re S t i m m e e r tönen ) . 
N a c h e i n e r M i t t e i l u n g v o n CSONGOR h a t i m J a h r e 1957 a u c h Heliaétus albicilla 
i n d e r U m g e b u n g des R e s e r v a t e s gebrü te t . 
D e r a u f d i ese r T i s z a - S t r e c k e zu b e o b a c h t e n d e A r t e n - u n d I n d i v i d u e n r e i c h t u m ist 
z u m grossen T e i l m i t d e r unges tö r ten N i s t u n g s m ö g l i c h k e i t des R e s e r v a t e s d e r 
Sasér u n d m i t d e n a u s g e d e h n t e n u m g e b e n d e n W a l d u n g e n zu e r k l ä r e n . 
U n s e r e s E r a c h t e n s i s t a b e r d i e s o s c h a r f e D i s k o n t i n u i t ä t z w i s c h e n d e r 
i n R e d e s t e h e n d e n (Sasér) u n d d e r o b e r e n T i s z a - S t r e c k e i n B e z u g a u f d i e 
A r t e n - u n d I n d i v i d u e n z a h l , d i e s i c h a n l ä s s l i c h d e r I I . T i s z a - E x p e d i t i o n b e -
m e r k b a r z u m a c h e n s c h i e n u n d s i c h a u s d i e s e r M i t t e i l u n g w i d e r g e s p i e g e l t , 
n i c h t v o r h a n d e n , d a d i e o i k o l o g i s c h e n V e r h ä l t n i s s e d e r u n t e r s u c h t e n G e b i e t e 
k e i n e w e s e n t l i c h e n U n t e r s c h i e d e a u f w e i s e n , s o d a s s d i e r e l a t i v e A r t e n - u n d 
I n d i v i d u e n a r m u t d e r o b e r e n S t r e c k e n i n d i e s e m F a l l e z u m g r o s s e n T e i l m i t 
d e n u n g ü n s t i g e n W i t t e r u n g s v e r h ä l t n i s s e n z u e r k l ä r e n i s t . 
D i e S t r e c k e z w i s c h e n Tiszafüred u n d Szeged w e i s t — a u f G r u n d d e r 
o b i g e n Z e i t s p a n n e g e s a m m e l t e n B e o b a c h t u n g e n — h i n s i c h t l i c h d e r A v i f a u n a 
k e i n e g r u n d l e g e n d e n U n t e r s c h i e d e g e g e n ü b e r d e r S t r e c k e z w i s c h e n Tiszabecs 
u n d Tiszafüred a u f . E s g i b t A r t e n d i e s o w o h l v o n d e r A r t e n l i s t e d e r I . , a l s 
a u c h v o n d e r d e r I I . T i s z a - E x p e d i t i o n f e h l e n , w a s d a r i n b e g r ü n d e t l i e g t , d a s s 
d i e B e o b a c h t u n g s d a t e n s i c h ü b e r a l l a u f d a s F l u s s b e t t u n d d i e U f e r r e g i o n e n 
b e s c h r ä n k t e n , d. h . s i c h a u f d e n N a c h w e i s d e r T y p e n - F a u n a d e s T i s z a - T a l e s 
b e z i e h e n . D e r c h a r a k t e r i s t i s c h e s t e V o g e l d e r T i s z a g e g e n d i s t Riparia riparia, 
d i e a n d e m o b e r e n F l u s s l a u f (Tiszabecs-Tokaj) N e s t k o l o n i e n m i t g e w ö h n l i c h 
w e n i g e n R e i h e n a n g e l e g t h a b e n . V o n Tiszabecs a b w ä r t s s t e i g t d i e Z a h l d e r 
N e s t e r r e i h e n . D i e U f e r d e r o b e r e n F l u s s s t r e c k e s i n d n ä m l i c h d ü n n e r , d i e 
G e s c h i e b e a b l a g e r u n g ist h i e r n o c h s c h w ä c h e r , d a s W a s s e r s t r ö m t s c h n e l l e r u n d 
d a s U f e r i s t a b w e c h s l u n g s v o l l e r ; z u m A u s b i l d e n g r ö s s e r e r K o l o n i e n b i e t e t 
s i c h w e n i g e r G e l e g e n h e i t . O b e r h a l b d e s W a s s e r s t a u w e r k e s v o n T i s z a l ö k h a b e n 
d i e S c h w a l b e n a u f m e h r e r e k m . l a n g e r S t r e c k e d i e M ö g l i c h k e i t z u m N e s t b a u 
v e r l o r e n . S i e w e r d e n i m m e r s e l t e n e r u n d 4 — 5 F l u s s - k m o b e r h a l b d e s S t a u -
w e r k e s v e r s c h w i n d e n s i e v ö l l i g . V o n d e n N e s t h o c k e r n d e r l i t o r a l e n Z o n e i s t 
Merops a. apiaster h a u p t s ä c h l i c h a n d e r F l u s s s t r e c k e b i s Tiszalök v e r b r e i t e t 
u n d z w i s c h e n Tiszabecs u n d Tiszalök s o g a r h ä u f i g z u n e n n e n . D i e e i n z i g e , a u s 
e t w a 3 5 — 4 0 N e s t h ö h l e n b e s t e h e n d e M e r o p s - S i e d l u n g w u r d e n w i r o b e r h a l b 
v o n T o k a j g e w a h r . 
D i e h ä u f i g s t e n V e r t r e t e r d e r A r d e i d a e - F a m i l i e w a r e n — b e s o n d e r s a u f d e r 
S t r e c k e z w i s c h e n Csongrád u n d Szeged — Ardea c. cinerea, Nycticorax n. 
nycticorax u n d Egretta g. garzetta. V o n d e n K o l o n i e n e n t l a n g d e r Tisza 
i s t a l l e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t n a c h d i e v o n d e r Sasér d i e b e d e u t e n d s t e . 
E r w ä h n e n s w e r t ist , d a s s i n f o l g e d e r S t a u u n g b e i Tiszalök d i e U f e r p a r t i e n 
v o n z i e m l i c h a u s g e d e h n t e n , u n t e r W a s s e r s t e h e n d e n w a l d i g e n , v o r w i e g e n d 
m i t Populus b e v ö l k e r t e n G e b i e t e n b e g l e i t e t s i n d u n d d i e s e U f e r r e g i o n e n 
i n e r s t e r L i n i e f ü r d i e H e r a u s b i l d u n g v o n R e i h e r s i e d l u n g e n g e e i g n e t s i n d . 
B e a c h t e n s w e r t i s t a u c h d a s V o r k o m m e n u n d N i s t e n v o n Ciconia nigra. D i e 
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h ä u f i g s t e n A r t e n d e r Laridae-Gruppe s i n d a u f d e r g a n z e n u n g a r i s c h e n L ä n g e 
d e r Tisza Larus r. ridibundus, d i e a u f d e n G e b i e t e n d e s t o t e n A r m e s b e i 
Tiszalök a u c h n i s t e n , f e r n e r Sterna h. hirundo s o w i e — h a u p t s ä c h l i c h z w i -
s c h e n Tiszabecs u n d Tiszafüred — Hydrochelidon nigra. 
D i e h ä u f i g s t e W a s s e r l ä u f e r a r t . b e s o n d e r s a m o b e r e n F l u s s l a u f , i s t Helo-
dromas ochropus. 
V o n d e n R ä u b e r n s i n d Falco t. tinnunculus u n d F. v. vespertinus r e g e l -
m ä s s i g e N i s t e r d e s I n u n d a t i o n s g e b i e t e s . S t e l l e n w e i s e w i r d d i e I n d i v i d u e n z a h l 
d i e s e r b e i d e n A r t e n v o n d e r d e r Milvus m. migrans- E x e m p l a r e ü b e r t r o f f e n . 
Falco s. subbuteo k a n n a l s r e g r e s s i v e A r t q u a l i f i z i e r t w e r d e n , d e n n j e d e n 
Z w e i f e l a u s s c h l i e s s e n d i s t i h r a l l m ä h l i c h e s V e r s c h w i n d e n a u s d e n I n u n d a -
t i o n s w a l d u n g e n z u b e o b a c h t e n . 
Turdus m. merula i s t n u r e t w a 8 k m u n t e r h a l b v o n Vásárosnamény i m 
B a g i - W a l d e a n z u t r e f f e n u n d k o m m t s ü d l i c h v o n d e r Sasér a l s N i s t v o g e l 
s c h o n n i c h t m e h r i n F r a g e . 
D a s s e i n i g e m e s o - u n d x e r o p h i l e A r t e n (Galerida c. cristata, Sturnus v. 
vulgaris, Oriolus o. orioltis, Fringillidae, Corvidae) n u r i n g e r i n g e r I n d i v i -
d u e n z a h l v o r k o m m e n , i s t m i t d e r A u s b r e i t u n g d e r d o m i n i e r e n d e n h y d r o -
p h i l e n F a c i e s z u e r k l ä r e n . I n E r m a n g e l u n g a u s g e d e h n t e r e r t r o c k e n e r L e b e n s -
r ä u m e i s t d i e x e r o p h i l e V o g e l f a u n a a r m z u n e n n e n . G e l e g e n t l i c h d e r I . u n d 
I I . T i s z a - E x p e d i t i o n k o n n t e n w i r i n s g e s a m t 7 1 V o g e l a r t e n n a c h w e i s e n u n d 
b e o b a c h t e n . 
13. Säugetiere 
U n s e r e i m L a u f e d e r J a h r e 1 9 5 7 — 5 8 g e m a c h t e n u n d a u t h e n t i s c h e n m a m -
m a l o g i s c h e n A u f z e i c h n u n g e n s i n d f o l g e n d e : 
Lepus europaeus s u c h t a u c h u n m i t t e l b a r d a s U f e r d e r l e b e n d e n Tisza 
a u f . w o e r m i t V o r l i e b e e n t l a n g b u m m e l t , h e r u m s c h n ü f f e l t u n d - k a u t ; l ä n g e r e 
Z e i t v e r b r i n g t e r h i e r j e d o c h — i n E r m a n g e l u n g e i n e s O b d a c h e s — n i c h t . 
M e h r e r e Fiber zibethicus l i e f e n a m 30. X . 1957 u n d d e n d a r a u f f o l g e n d e n 
T a g e n i n u n s e r e a m E i g a n g d e s W i n t e r h a f e n s a n g e b r a c h t e n R e u s e n , n a c h -
d e m s i e v o n d e n a m U f e r a u f f l i e g e n d e n W i l d e n t e n a u f g e s c h e u c h t w o r d e n 
w a r e n . 
Capreolus capreolus k a m a u f d e m I n u n d a t i o n s r a u m i n d e n g r o s s e n d i c h r 
t e n W ä l d e r n b e i Dinnyéshát z u r B e o b a c h t u n g . I n d e n H a i n e n d e r S a n d -
b a n k b e i Varnyas ( z w i s c h e n Tiszaorvény u n d Tiszafüred) s a h e n w i r e i n e 
R e h g e i s s u n d e i n K i t z c h e n a m F l u s s e t r i n k e n . B e i Cserököz s a h e n w i r z w e i 
w e i t e r e E x e m p l a r e . I n d e n R a n d w ä l d e r n z w i s c h e n Tiszafüred u n d Tiszaroff 
h ä l t d i e F ö r s t e r e i 8 0 — 1 0 0 E x e m p l a r e i n E v i d e n z . I n d e n W a l d u n g e n d e s I n u n -
d a t i o n s r a u m e s b e i Kötelek k o n n t e i c h t y p i s c h e R e h s a s s e u n d - f u s s s p u r e n 
w a h r n e h m e n . I m M a i 1954 b e o b a c h t e t e A B R A H A M i m I n u n d a t i o n s g e b i e t d e r 
M a r o s - M ü n d u n g m e h r e r e R e h e , d i e w e g e n d e s h o h e n W a s s e r s t a n d e s (600 c m ) 
v o n i r g e n d w o h e r h i e r h i n g e f l ü c h t e t w a r e n . 
Sus s. scrofa. I m W a l d e d e s Pityókásárok w u r d e i m J a h r e 1956 e i n 
m ä c h t i g e r E b e r e r l e g t . 
Elephas p r i m i g e n i u s - K n o c h e n s i n d n e u e r d i n g s w i e d e r b e i Szolnok. d e m 
b i s h e r r e i c h s t e n F u n d o r t v o n S ä u g e t i e r e n a u s d e m P l e i s t o z ä n . g e f u n d e n 
w o r d e n . 
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Canis lupus. E r l e g t 1958 i n Lónya, i m s o g . » T i s z a h á t « . , e n t l a n g d e r o b e r e n 
Tisza a m r e c h t e n U f e r . 
Canis vulpes i s t a u f d e m I n u n d a t i o n s g e b i e t e ü b e r a l l d o r t v e r b r e i t e t , w o 
d i e V e g e t a t i o n ü p p i g i s t . B e s o n d e r s h ä u f i g g e m e l d e t v o n d e n Szolnokér 
Ü b e r s c h w e m m u n g s g e b i e t e n , a u s d e r . - S z a j o l i á s á s - . M a n h a t i h n a u c h i m 
W a s s e r d e r l e b e n d e n Tisza b a d e n g e s e h e n . B e i Bäks n i s t e t e d e r F u c h s 1958 . 
V . i m D a m m . W u r d e v o n S Z Á N T Ó e r l e g t . 
Lutra Ultra. N e u e s t e n s v o m I n u n d a t i o n s r a u m b e i Sártó, g e g e n ü b e r v o n 
Algyö g e m e l d e t , d e s g l e i c h e n a u c h d a s V o r k o m m e n v o n Putorius putorius i n 
d i e s e r G e g e n d . 
Mustela erminea. Z a h l r e i c h e S p u r e n a m l i n k e n M a r o s - U f e r i m S a n d e 
d e s S t r a n d e s a m 8. X . 1957. 
Felis catus ferus w u r d e v o n d e r S a n d b a n k b e i Varnyas g e m e l d e t . A u f 
d e r W i e s e b e i Poroszló i s t 1944 e i n g r o s s e s E x e m p l a r e r l e g t w o r d e n . 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
1. I n u n s e r e r e r s t e n k o l l e k t i v e n M i t t e i l u n g (1 ) h a t t e n w i r u n s e r e l i t e r a -
r i s c h e n K e n n t n i s s e ü b e r d i e T i e r w e l t d e s T i s z a t a l e s z u s a m m e n f a s s e n d d a r -
g e s t e l l t u n d d u r c h m e h r e r e n e u e B e o b a c h t u n g e n e r g ä n z t , d i e t e i l s a u s d e r 
Z e i t v o r d e r I . T i s z a - E x p e d i t i o n s t a m m t e n , t e i l s a b e r w ä h r e n d d i e s e r g e m a c h t 
w o r d e n w a r e n . S i e s o l l t e n d i e G r u n d l a g e d e r F a u n a d e s T i s z a t a l e s a b g e b e n . 
2. I n d e r v o r l i e g e n d e n A r b e i t g e b e n w i r d i e E r g e b n i s s e b z g l . d e s a n -
l ä s s l i c h d e r I . T i s z a - E x p e d i t i o n g e s a m m e l t e n , a b e r e r s t j e t z t z u r A u f a r b e i t u n g 
g e l a n g t e n M a t e r i a l e s — u n t e r g l e i c h z e i t i g e r V e r ö f f e n t l i c h u n g e i n e s T e i l e s 
d e s b e i d e r I I . T i s z a - E x p e d i t i o n g e s a m m e l t e n S t o f f e s — b e k a n n t . D i e s e 
A r b e i t e n t h ä l t k e i n e a u s f ü h r l i c h e n , L i t e r a t u r a n g a b e n , d a s i e n u r d i e A u f a r -
b e i t u n g u n s e r e s M a t e r i a l e s u n d u n s e r e r g e m a c h t e n B e o b a c h t u n g e n b r i n g t . 
3 . E i n g r o s s e r T e i l s d e s b e i d e r I I . E x p e d i t i o n g e w o n n e n e n M a t e r i a l s s t e h t 
n o c h u n t e r A u f a r b e i t u n g ( i n s b e s o n d e r e I n s e k t e n ) u n d k a n n d a h e r e r s t z u 
e i n e m s p ä t e r e n Z e i t p u n k t v e r ö f f e n t l i c h t w e r d e n . 
4. U n s e r e n e u e r e n B e o b a c h t u n g e n s t i m m e n m i t d e n b e r e i t s b e k a n n t e n , 
a b e r n o c h n i c h t e n t s p r e c h e n d z u s a m m e n g e f a s s t e n u n d n i c h t s y n t h e t i s i e r t e n 
T a t s a c h e n i n v i e l e n P u n k t e n ü b e r e i n . E s b e g i n n t s i c h d a s B i l d d e r T y p e n -
F a u n a d e s T i s z a t a l e s , w e l c h e s d i e T i e r w e l t d i e s e s g a n z e n g e w a l t i g e n G e b i e t e s 
c h a r a k t e r i s i e r t , h e r a u s z u g e s t a l t e n . 
D i e g r o s s e M e h i h e i t d e r A r t e n b i l d e n w e i t v e r b r e i t e t e U b i q u i s t e n u n d 
e h e r d i e U m g e b u n g d e r T i e f e b e n e b e v o r z u g e n d e A r t e n . I h r V o r k o m m e n u n d 
i h r e P o p u l a t i o n e n w e r d e n n i c h t i n e r s t e r L i n i e d u r c h d i e g e o g r a p h i s c h e L a g e 
i h r e s F u n d o r t e s , s o n d e r n d u r c h d i e a n i h r e m F u n d o r t h e r r s c h e n d e n oikolo-
gischen Verhältnisse bestimmt. D i e G e g e n d d e r o b e r e n Tisza w e i s t a u c h 
v e r s c h i e d e n e A b w e i c h u n g e n g e g e n ü b e r d e n a n d e r e n S t r o m a b s c h n i t t e n a u f . 
D i e s l i e g t d a r i n b e g r ü n d e t , d a s s d i e V e g e t a t i o n d e r I n u n d a t i o n s g e b i e t e v i e l e -
r o r t s v e r s c h i e d e n i s t u n d a n d e r s e i t s d a s G e b i e t u n g e s t ö r t e r , das Klima 
etwas kühler i s t u n d a u c h a u s d e n b e n a c h b a r t e n B e r g e n v e r s c h i e d e n e F a u -
n e n e l e m e n t e h i e r h e r g e l a n g e n , d i e s i c h i n d i e s e r U m g e b u n g n o c h z u b e h a u p -
t e r v e r m ö g e n u n d a n s ä s s i g w e r d e n . D i e R e g u l i e r u n g d e r T i s z a h a t z u e i n e r 
a u s g e s p r o c h e n e n A n r e i c h e r u n g d e r F l u s s w a s s e r e l e m e n t e i n d e r L e b e n d e n 
Tisza u n d z u r Verdrängung, w e n n n i c h t g a r z u m V e r s c h w i n d e n d e r e h e r 
D I E T I E R W E L T D E R T I S Z A 2 3 5 
d i e L e b e n s b e d i n g u n g e n d e r s t e h e n d e n G e w ä s s e r l i e b e n d e n A r t e n g e f ü h r t . I n 
d e n I n u n d a t i o n s g e w ä s s e r n u n d i n d e n s e i t d e r R e g u l i e r u n g z u t o t e n 
A r m e n m i t s t e h e n d e m W a s s e r g e w o r d e n e n F l u s s k r ü m m u n g e n l e b t e i n e F a u n a , 
d i e f ü r s t e h e n d e G e w ä s s e r c h a r a k t e r i s t i s c h i s t . 
5. Es gibt persistende Urelemente, w i e z. B . Riparia riparia, evt l . d ie 
b i s h e i n o c h a l s e n d e m i s c h a u f z u f a s s e n d e n w e n i g e n P r o t i s t e n , d i e v o n G K l . K l 
u n d H O R V Ä T H b e s c h r i e b e n w o r d e n s i n d (1 ) u s w . Es finden sich zweitens 
typische, gut akkommodierte Arten, w i e Anas platyrhynchos. (D i e Typen-
f a u n a e r g i b t s i c h a u s d e n z a h l r e i c h e n u b i q u i s t i s c h e n h y d r o p h i l e n F a u n e n m i t -
g l i e d e r n u n d a u c h a n R a r i t ä t e n f e h l t e s n i c h t : Cordylophora car.pia, Theo-
doxus fluviatilis usw.) E s sind drittens auch progressive, d. h. in Ve rb re i -
t u n g b e g r i f f e n e F a u n e n m i t g l i e d e r z u v e r z e i c h n e n , w i e Amiurus ncbulosus, 
Fiber zibethicus u n d d i e p e t r o p h i l e M i k r o f a u n a , während regressive Arten 
b e s o n d e r s i n c e r V o g e l w e l t z u v e r z e i c h n e n s i n d . 
6. A u c h i n o i k o l o g i s c h e r H i n s i c h t h a b e n w i r m e h r e r e B e o b a c h t u n g e n 
ü b e r d i e V e r ä n d e r u n g e n d e s F a u n e n b i l d e s d e r e i n z e l n e n F l u s s s t r e c k e n , b z w . 
d e r Standortsmodifikationen d e r F o r m e n , b e z g l . d e s E i n f l u s s e s d e r M ü n d u n g s -
s t r e c k e n , d e r m i k r o k l i m a t i s c h e n V e r h ä l t n i s s e u n d s a i s o n a l e n V e r ä n d e r u n g e n , 
d e r d u r c h d i e R e g u l i e r u n g , U f e r s c h u t z a r b e i t e n u n d K r a f t w e r k a n i a g e n b e -
d i n g t e n V e r ä n d e r u n g e n d e r L e b e n s r ä u m e u n d d e r L e b e n s w e i s e a u f d e n 
W e c h s e l d e r F a u n e n m i t g l i e d e r g e m a c h t . S c h l i e s s l i c h t h a b e n w i r a u c h a u f 
z a h l r e i c h e p r a k t i s c h e P r o b l e m e h i n g e w i e s e n , d e r e n E v i d e n z a u c h d e n W i l d -
s c h u t z u n s e r e r I n u n d a t i o n s g e b i e t e u n d d i e F i s c h w i r t s c h a f t u n s e r e r G e g e n d 
b e r ü h r t . D u r c h e i n e w e i t e r e M e h r u n g u n s e r e r d i e s b e z ü g l i c h e n K e n n t n i s s e 
w e r d e n w i r i n Z u k u n f t a u f d i e s e p r a k t i s c h e n P r o b l e m e i n i m m e r w i r k s a m e r e r 
F o r m h i n w e i s e n u n d u n s a n i h r e r L ö s u n g a k t i v b e t e i l i g e n k ö n n e n . 
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L A D I N I K U M 
V o n 
G . K O L O S V Ä R Y 
S y s t e m a t i s c h - Z o o l o g i s c h e s I n s t i t u t d e r U n i v e r s i t ä t S z e g e d 
( E i n g e g a n g e n a m 7. 6. 1958) 
D a s B ü k k - G e b i r g e 
I n d e m d u n k e l g r a u e n K a l k s t e i n d e s Biikk-Gebirges, d e r s i c h a u c h i n 
s e i n e m ä u s s e r e n H a b i t u s v o n d e m a l l g e m e i n b e k a n n t e n h e l l e r e n K o r a l l e n -
K a l k s t e i n d e r l a d i n i s c h e n S t u f e u n t e r s c h e i d e t , h a t B A L O O H r e l a t i v b e s s e r e r -
h a l t e n e K o r a l l e n g e f u n d e n , a l s s i e W E I S S E R M E L i m a l l g e m e i n e n a u s d e m 
• • M u s c h e l k a l k « e r w ä h n t . 
A u s d e n m i r e i n g e s a n d t e n G e s t e i n s p r o b e n k a m e n z w e i a u f Montlivaltia 
v e r d ä c h t i g e F u n d e z u m V o r s c h e i n , d i e a b e r s e h r v e r w i t t e r t u n d f ü r e i n e g e -
n a u e D i a g n o s e n i c h t g e e i g n e t s i n d . D a s e i n z i g e w a h r n e h m b a r e M e r k m a l w a r 
e i n k l e i n e r ü b r i g g e b l i e b e n e r T e i l d e r e n d o t h e k a l e n K a m m e r u n g z w i s c h e n d e n 
S e p t e n i n d e r B a s a l g e g e n d . A u c h w a r h i e r f e s t z u s t e l l e n , d a s s a u f 1 m m 
R a n d f l ä c h e 3 — 4 S e p t e n b a s e n e n t f a l l e n , w a s n a c h W E I S S E R M E L a l s C h a r a k -
t e r i s t i k u m f ü r d i e Montlivaltia salomoni W i l c k n e s s g i l t . N a c h d i e s e n F u n d e n 
k a n n a n d i e E n t w i c k l u n g v o n 4 — 5 S e p t e n z y k l e n g e d a c h t w e r d e n . 
I n e i n e m a n d e r e n G e s t e i n s s t ü c k f a n d i c h R e s t e v o n k o l o n i e n b i l d e n d e n 
K o r a l l e n . M a x i m a l e r P o l y p r ö h r e n d u r c h m e s s e r 90 m m . S e p t e n z a h l e t w a 90. 
D i e P o l y p r ö h r c h e n e r i n n e r n a n d i e v o n Thecosmilia b z w . Coelocaenia. A e u s -
s e r l i c h s i n d s i e l ä n g s g e r i p p t , L ä n g e 40 m m . D e r K e l c h r a u m z e r f ä l l t i n e i n e n 
ä u s s e r e n u n d e i n e n i n n e r e n T e i l , w a s n a c h W E I S S E R M E L c h a r a k t e r i s t i s c h 
f ü r d i e C o e i o c a e n i a - G a t t u n g ist . D i e P o l y p e n k ö p f e r a g e n a u s d e r K a l k s t e i n -
o b e r f l ä c h e h e r v o r . W e g e n d e r h o c h g r a d i g e n V e r ä n d e r u n g i s t e i n e g e n a u e r e 
D i a g n o s e a u c h h i e r n i c h t z u g e b e n . 
D i e d r i t t e A r t i s t d i e h ä u f i g s t e . E s k o n n t e n m e h r e r e P o l y p e n d u r c h s c h n i t t e 
u n t e r s u c h t w e r d e n ; s i e s i n d s e r i e n m ä s s i g a n d e r d r e i e r s t e n T a f e l n d a r g e -
s t e l l t . D a s S e p t e n s y s t e m h a t m e h r o d e r m i n d e r b i l a t e r a l e A n o r d u n g e i n 
z e n t r a l e s S ä u l c h e n g i b t e s n i c h t . T h e k a s t a r k a u s g e b i l d e t , a b e r a n v i e l e n 
S t e l l e n s c h o n z u g r u n d e g e g a n g e n . W a c h s t u m i n G e s t a l t k a l y z i n a l e r a x i a l e r 
S p r o s s u n g u n d s o i m L ä n g s s c h n i t t m i t f r a k t i o n i e r t e r Q u e r r i n g b i l d u n g . I m 
j u v e n i l e n A l t e r n i m m t s i e T r i c h t e r - u n d s p ä t e r Z y l i n d e r f o r m a n . M a n c h m a l 
f i n d e n s i c h m e h r e r e E x e m p l a r e g r u p p e n w e i s e i m K a l k s t e i n a n g e o r d n e t ; S e p -
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t e n z y k l e n 3 — 4 . D i e Z a h l d e r S e p t e n i n e i n e m P o l y p v o n 1 1 X 1 6 m m D u r c h -
m e s s e r ( b e i d i e s e m w a r e n d i e S e p t e n a m b e s t e n z u z ä h l e n ! ) b e t r u g 62. E n -
d o t h e l e s c h ü t t e r o d e r f e h l t . I n d e n Q u e r s c h n i t t e r w e r d e n e i n o d e r m e h r f a c h e 
» e n d o t h e k a l e R i n g — G e b i l d e s i c h t b a r , w a s a u f d i e a n l ä s s l i c h d e r V e r m e h r u n g 
z u s t a n d e k o m m e n d e n e u e W a n d b i l d u n g z u r ü c k z u f ü h r e n i s t . D a s Z e n t r u m w i r d 
v o n e t w a 20 S e p t e n e n d e n e r r e i c h t . W a h r s c h e i n l i c h g e h ö r t d i e s e h ä u f i g e r e 
A r t i n d e n F o r m e n k r e i s d e s Triadophyllum-Genus. 
D a s M e c s e k - G e b i r g e 
a) Material aus der Bárány-Strasse 
D i e s e s a l t e M a t e r i a l , d a s s e i n e r z e i t n o c h B Ö C K I I (1875) i n d e r N ä h e v o n 
Pécs ( F ü n f k i r c h e n ) v o m s ü d w e s t l i c h e n H a n g e d e s M e c s e f c - G i p f e l s .»aus d e r 
u n t e r e n G i u p p e d e s M u s c h e l - K a l k s « a n d e r Bárány-Strasse g e s a m m e l t h a t t e , 
w u r d e m i r z u A n f a n g d e s J a h r e s 1958 v o n F Ü L Ö P ü b e r l a s s e n . 
E s l i e g e n z w e i g l e i c h f ö r m i g e K a l k s t e i n b r o c k e n v o r m i r . S i e e n t h a l t e n 
k o l o n i e n b i l d e n d e P o l y p e n , v o n d e n e n e i n i g e f l a b e l l u m - b z w . d i p l o c t e n i u m -
a r t i g v e r b r e i t e r t u n d z u s a m m e n g e d r ü c k t s i n d , w a s n a c h W f c ' l S S E R M E L c h a -
r a k t e r i s t i s c h f ü r d i e Thecosmilia compressa W e i s s e r m e l ist . D i e P o l y p r ö h r c h e n 
s i n d d u n k e l - s e p i a - b r a u n v e r f ä r b t u n d v ö l l i g z u K a l z i t g e w o r d e n , d e r z w i s c h e n -
g e l a g e r t e K a l k h a t h e l l o c k e r g e l b e F a r b e . I n d e n P o l y p e n i s t k e i n e r l e i S t r u k -
t u r e r h a l t e n g e b l i e b e n . D i e K e l c h d u r c h m e s s e r v a r i i e r e n v o n 4 X 4 b i s 1 3 X 1 3 
b z w . 1 2 X 1 5 m m . D i e g r ö s s e r e n o v a l e n E x e m p l a r e e r r e i c h e n e i n e n D u r c h -
m e s s e r v o n 8 X 1 2 b z w . 1 1 X 2 6 m m . D i e R ö h r c h e n s t e h e n l o c k e r , e n t w e d e r , 
e i n a n d e r b e r ü h r e n d o d e r b i s z u 7 — 8 m m v o n e i n a n d e r e n t f e r n t . R ö h r c h e n l ä n -
g e 7 c m . D i e P o l y p e n s i n d a u f w ä r t s g l e i c h m ä s s i g e r w e i t e r t ; b e i e i n e m g u t 
m e s s b a r e n E x e m p l a r e r r e i c h t e d e r a n d e r B a s i s 5 m m a u s m a c h e n d e D u r c h -
m e s s e r i m K e l c h e 11 m m . K o n n e k t i v e w e r d e n z w i s c h e n d e n P o l y p r ö h r c h e n 
n i c h t w a h r n e h m b a r . D i e V e r m e h r u n g e r f o l g t d u r c h K n o s p e n b i l d u n g . A n 1 — 2 
S t e l l e n f i n d e n s i c h k n o s p e n d e P o l y p e n . 
E i n e g e n a u e r e D i a g n o s e z u g e b e n i s t a u c h h i e r n i c h t m ö g l i c h . 
b) Material von der Misina-Spitze 
D i e v o n m i r i n d e r L i t e r a t u r s c h o n m i t g e t e i l t e n K o r a l l e n v o n d e r 
Misina-Spitze u n t e r s c h e i d e n s i c h i n i h r e m E r h a l t u n g s g r a d e i n d e m i m d u n -
k e l g r a u e n G e s t e i n e n t h a l t e n e n g e l b l i c h r o t e n , g l e i c h z e i t i g k a l k - m e r g e l h a l t i g e n 
M a t e r i a l w e s e n t l i c h v o n d e m v o n B Ö C K H i n d e r Bárány-Strasse g e f u n d e n e n 
u n d a u c h v o n d e m d e s B ü f c / c - G e b i r g e s . S i e s i n d s c h l e c h t e r e r h a l t e n a l s d i e 
K o r a l l e n a u s d e m Bükk-Gebirge, a b e r b e s s e r a l s d i e v o n d e r Bárány-Stvasse. 
U m R e k a p i t u l a t i o n e n z u v e r m e i d e n , se i h i e r — g l e i c h z e i t i g a l s K o r r e k t i o n 
— b e m e r k t , d a s s i n d e m M a t e r i a l v o n d e r M i s i n a - S p i t z e d i e a l s Margarosmilia 
b e s t i m m t e n P o l y p e n w a h r s c h e i n l i c h Montlivaltia s i n d , a l s o M i t g l i e d e r e i n e s 
G e n u s , d e r d a s A l t e r d e r a r t i g e r S c h i c h t e n n i c h t e n t s c h e i d e t . A r t b e s t i m m u n g e n 
k o n n t e n w i e d e r u m w e g e n d e r s t a r k e n V e r ä n d e r u n g e n n i c h t v o r g e n o m m e n 
w e r d e n . D e r K o r a l l e n - K a l k d e r Misina-Spitze k a n n n a c h d e n i n i h m d o m i -
n i e r e n d e n K o r a l l e n a u c h C o n o p / i y f Z i e n - K a l k g e n a n n t u n d d a d u r c h v o n d e m 
K o r a l l e n - K a l k s t e i n d e s B ü k f c - G e b i r g e s u n d d e r Bárány-Strasse u n t e r s c h i e -
d e n w e r d e n . 
T R I A S - M A D R E P O R A R I E N A U S D E R Z E I T V O R D E M U N G A R I S C H E N L A D I N I K U M 2 3 9 
V e r g l e i c h e n d e T a b e l l e 
T r i a s - K o r a l l e n u n t e r h a l b d e r l a d i n i s c h e n S t u f e 
Gebirge Fundort Korallen Schichten 




Mecsek Misina-Spitze Coccophyllum sp. 
Thaninasteria sp. 
Montlivaltia sp. 
Conophyllia 2 sp. 
Conophyllienkalk unterhalb 
der ladinischen Stufe 
>> Bárány Sirasse Thecosmilia cf. 
compressa ? 
Muschelkalk 
S c h r i f t t u m 
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A c t a B i o l . S z e g e d . 1, 181—182 (1955). 
(2) Weissermel, W.: D i e K o r a l l e n d e s d e u t s c h e n M u s c h e l k a l k s . J a h r b . d . p r . G e o l . 
L a n d e s a n s t . 46, 1—33 (1925) u n d 49. 224—238 (1928). 
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Tafel 1. 
Q u e r s c h n i t t e a u s Triadophyllum-PoWpen ( 1 — 1 0 ) . A u s m a s s e : v o n 2,5 X 4 m m 
( B i l d 1.) b i s 10 X 15 m m ( B i l d 10.). D i e Q u e r s c h n i t t e reichen v o n d e r B a s a l g e g e n d 
( B i l d 1.) b i s e t w a z u r M i t t e d e r P o l y p e n r ö h r c h e n ( B i l d 10.). 
Tafel 2. 
V o n 1 1 — 1 5 : S c h n i t t s e r i e a u s d e n o b e r e n R e g i o n e n d e s P o l v p s v o n 1 1 X 1 5 
( B i l d 11.) b i s 1 5 X 1 7 m m G r ö s s e ( B i l d 15.). B i l d 16. v e r a n s c h a u l i c h t e i n e n u n g e -
s c h l i f f e n e n K e l c h m i t e c h t e r A u s ä t z u n g ; u r s p r ü n g l i c h e G r ö s s e : 18 X 19 m m . 
Tafel 3. 
17—19. L ä n g s s c h n i t t b i l d e r d e s Triadophyllum m i t ringförmigen W a c h s t u m s -
Q u e r l i n i e n . O r i g i n a l g r ö s s e d e s a n B i l d 17. d a r g e s t e l l t e n P o l y p s : 1 4 X 3 0 m m , d i e d e s 
P o l y p s a n B i l d 19.: 9 X 35 m m . B i l d 17. s t e l l t e i n e n j ü n g e r e n P o l y p m i t T r i c h t e r -
f o r m d a r , w ä h r e n d d e r ä l t e r e — a n B i l d 19. — s c h o n z y l i n d r i s c h g e s t r e c k t i s t . 
B i l d 20. z e i g t d e n t e i l w e i s e v e r ä n d e r t e n K e l c h e i n e r Montlivaltia, w ä h r e n d 
22 u n d 21 D e t a i l s d e s e n d o t h e k a l e n S y s t e m s d a r t u n . B i l d 23: P o l y p k o p f e i n e r 
Coelocaenia sp. , a u s d e m G e s t e i n h e r v o r r a g e n d . B i l d 24.: C o e l o c a e n i a - K e l c h ( u n g e -
s c h l i f f e n ) . I n d e r M i t t e w i r d d i e i n n e r e K e l c h p a r t i e s i c h t b a r . 
B i l d 25. s t e l l t e i n a n d e r e s K e l c h b i l d m i t p e r i p h e r i s c h e n u n d i n n e r e n K e l c h -
r a u m t e i l e n d a r . 
Tafel 4. 
B i l d 26.: Thecosmilia a u s d e m M a t e r i a l d e r Bäräny-Slrasse. K o l o n i e a b s c h n i t t 
i n S e i t e n a n s i c h t . 
B i l d 27.: Thecosmilia a u s d e m M a t e r i a l v o n d e r B d r d n y - S t r a ß s e . E i n a n d e r e r 
K o l o n i e - A n t e i l , v o n o b e n g e s e h e n . 
B i l d 28.: I n d e n g r a u e n Conophyllien-Kalkstein d e r M i s i n a - S p i t z e w e r d e n i n 
d e m g l e i c h a l t r i g e n g e l b l i c h r o t e n K a l k m e r g e l H ö h l e n a u s g e ä t z t e r P o l y p e s i c h t b a r . 
O r i g i n a l z e i c h n u n g e n : v o m V e r f a s s e r , 
A u f n a h m e : ST. MIHALTZ. 
D I E B E V Ö L K E R U N G V O N » C S E S Z T Ö « I N D E R Ä R P Ä D E N Z E I T 
A U S A N T H R O P O L O G I S C H E M G E S I C H T S P U N K T E B E T R A C H T E T 
V o n 
L. BARTUCZ u n d G Y . FAKKAS 
A n t h r o p o l o g i s c h e s I n s t i t u t d e r U n i v e r s i t ä t S z e g e d 
( E i n g e g a n g e n a m 30. S e p t e m b e r , 1958.) 
I m L a u f e d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n B e a r b e i t u n g d e r S a m m l u n g des A n t h r o p o l o -
g i schen I n s t i t u t s d e r U n i v e r s i t ä t Szeged b r a c h t e n w i r d ieses J a h r d i e U n t e r s u c h u n g 
und d i e V o r b e r e i t u n g e n z u r V e r ö f f e n t l i c h u n g j enes S k e l e t t e n m a t e r i a l s a u s de r 
A r p ä d e n z e i t z u m A b s c h l u s s , w e l c h e s be i G e l e g e n h e i t d e r A u s g r a b u n g e n , v o n d e m 
A r c h ä o l o g i s c h e n I n s t i t u t d e r U n i v e r s i t ä t S z e g e d i m A u f t r a g e u n d m i t d e r U n t e r -
s t ü t z u n g d e r S t a a t l i c h e n A u f s i c h t s b e h ö r d e d e r ö f f e n t l i c h e n S a m m l u n g e n , i n d e r 
G e m a r k u n g de r S t a d t Z e n t a , z w i s c h e n d e m 2—25. S e p t e m b e r , 1943. u n t e r n o m m e n , 
d u r c h d i e L e i t e r d i e se r A u s g r a b u n g e n , J. KOREK u n d I. FOLTINY (1) f ü r d a s z u j e n e r 
Z e i t an S a m m l u n g s m a t e r i a l n o c h v ö l l i g a r m e A n t h r o p o l o g i s c h e I n s t i t u t i n S z e g e d 
gere t te t w u r d e . D i e A u s g r a b u n g s a r b e i t e n h a b e i ch a u c h selbst a n g e s e h e n , u n d 
h a b e l e i t e n d e G e s i c h t s p u n k t e gegeben . E s i s a b e r v o r a l l e m d e m bege i s t e r t en u n d 
s a c h v e r s t ä n d i g e n E i f e r v o n KOREK ZU v e r d a n k e n , dass es g e l u n g e n w a r , v o n d e n 
i nsgesamt 193 a u f g e s c h l o s s e n e n G r ä b e r n d a s S k e l e t t v o n 165 I n d i v i d u e n — w e n n 
t e i l w e i s e a u c h i n e i n e m u n v o l l s t ä n d i g e n , b e s c h ä d i g t e n Z u s t a n d e — f ü r d i e W i s s e n -
scha f t zu re t ten . 
W e r t v o l l m a c h t u n s d ieses G r ä b e r f e l d a u s a n t h r o p o l o g i s c h e m G e s i c h t s p u n k t e 
e ine rse i t s d i e grosse Z a h l d e r g e r e t t e t e n S c h ä d e l u n d S k e l e t t e , a n d r e r s e i t s d e r e n 
z i e m l i c h g u t e r E r h a l t u n g s z u s t a n d , u n d d e r e n a u c h trotz de r w e n i g e n a rchäo lo-
g i s chen B e i l a g e n a u g e n s c h e i n l i c h e v ö l l i g e A u t h e n t i z i t ä t . 
D i e w i s s e n s c h a f t l i c h e U n t e r s u c h u n g des M a t e r i a l s h a b e i ch s c h o n i n 1945. 
begonnen , a b e r i n E r m a n g e l u n g a l l e r M ö g l i c h k e i t e i n e r V e r ö f f e n t l i c h u n g h a b e 
i ch d a m a l s d i e A r b e i t u n t e r b r o c h e n u n d erst 1956. fortgesetzt . I n d i e s e m J a h r e a b e r 
m a c h t e d e n A b s c h l u s s d e r B e a r b e i t u n g u n d V e r ö f f e n t l i c h u n g d e r U m s t a n d d r i n g e n d , 
dass w i r a u c h d i e ses M a t e r i a l m i t a n d e r e n S a m m l u n g e n z u s a m m e n a u f G r u n d 
des 24. A r t i k e l s de s P a r i s e r F r i e d e n s v e r t r a g e s v o m 10. F e b r u a r 1947. a m 18. 
A p r i l 1958. J u g o s l a v i e n ü b e r g e b e n m u s s t e n . S o h a t t e n w i r k e i n e g e n ü g e n d e Z e i t 
m e h r , d i e a u s f ü h r l i c h e m o r p h o l o g i s c h e B e s c h r e i b u n g zu besorgen. I n V e r b i n d u n g 
m i t d e r t y p o l o g i s c h e n U n t e r s u c h u n g k o n n t e i c h zur K l a r s t e l l u n g d e r i m L a u f e d e r 
A r b e i t a u f t a u c h e n d e n F r a g e n n u r d i e P h o t o g r a p h i e n u n d M a s s e u n d m e i n e ä l-
t e ren m o r p h o l o g i s c h e n u n d t y p o l o g i s c h e n B e o b a c h t u n g e n benützen . 
U n s e r e B e a r b e i t u n g s m e t h o d e w a r a u c h d i e s m a l d iese lbe , w i e b e i u n s e r e n 
f r ü h e r e n V e r ö f f e n t l i c h u n g e n (2, 3). D e m M a r t i n - s c h e n S c h e m a n a c h v o l l f ü h r t e 
As s i s t en t GYULA FARKAS a l l e M e s s u n g e n , s t a t i s t i s che B e r e c h n u n g e n u n d d a s P h o -
t o g r a p h i e r e n de r S c h ä d e l , u n d LAJOS BARTUCZ d i e t ypo l og i s che B e w e r t u n g d e r B e -
lege u n d d i e V e r f a s s u n g des Tex t e s . I n A n b e t r a c h t dessen, dass w i r d a s ganze 
M a t e r i a l d e m M u s e u m i n Novi-Sad ü b e r g e b e n hat ten , w ä r e es a u s d e m G e s i c h t s -
p u n k t e d e r s p ä t e r e n u n g a r l ä n d i s c h e n F o r s c h u n g e n u n d v e r g l e i c h e n d e n U n t e r -
s u c h u n g e n zu w ü n s c h e n g e w e s e n , j e m e h r B i l d e r m i t zu t e i l en . L e i d e r e r m ö g l i c h e n 
25ti 
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u n s d e r u n s zur V e r f ü g u n g s t e h e n d e k n a p p e R a u m u n d u n s e r e s t a r k b e s c h r ä n k t e n 
M i t t e l b loss d i e M i t t e i l u n g d e r w i c h t i g s t e n D a t e n u n d T y p e n , u n d w i r m u s s t e n 
d i e s m a l a u c h d e r e i n g e h e n d e n V e r g l e i c h u n g m i t d e m M e n s c h e n m a t e r i a l d e r g l e i ch-
a l t r i g en , s c h o n v e r ö f f e n t l i c h t e n , o d e r d u r c h u n s u n t e r s u c h t e n G r ä b e r f e l d e r e n t s a g e n . 
H i s t o r i s c h e , a r c h ä o l o g i s c h e u n d d e m o g r a p h i s c h e C h a r a k t e r i s i e r u n g 
d e r g e f u n d e n e n G r ä b e r u n d S k e l e t t e . 
D e r g r ö s s e r e T e i l d e s h i e r m i t g e t e i l t e n a n t h r o p o l o g i s c h e n M a t e r i a l s (147 
S c h ä d e l u n d S k e l e t t e ) k a m b e i G e l e g e n h e i t d e r i n d e r R e d e s t e h e n d e n A u s -
g r a b u n g a u s d e n u m e i n e K i r c h e a u s d e r A r p á d e n z e i t a u f d e m v o n d e r S t a d t 
Zenta i n L u f t l i n i e 4 — 5 k m w e i t g e g e n N o r d - W e s t e n l i e g e n d e n H ü g e l Pap-
halom ( P r i e s t e r h ü g e l ) a u f g e s c h l o s s e n e n G r ä b e r n z u m V o r s c h e i n , w ä h r e n d d e r 
k l e i n e r e T e i l (18 S c h ä d e l u n d S k e l e t t e ) a u s d e n e b e n f a l l s a u s d e r A r p á d e n z e i t 
s t a m m e n d e n G r ä b e r n , w e l c h e a u f d e m b e n a c h b a r t e n 4 — 5 0 0 m i n s ü d l i c h e r 
R i c h t u n g v o n Paphalom e n t f e r n t e n H ü g e l , d e r d a m a l s z u d e m G e h ö f t N r 
2219, '6 .von I . F A R K A S g e h ö r t e , a u f g e s c h l o s s e n w u r d e n . D e n F e s t s t e l l u n g e n 
v o n F o i . T I . N Y u n d K O R K K g e m ä s s (4 ) n e n n t m a n d a s f l a c h e G e b i e t d e r L i m -
g e g e n d u n d d i e A n s i e d e l u n g n a c h e i n e m b e d e u t s a m e n , e i n s t d o r t s i c h b e f i n -
d e n d e n F i s c h t e i c h » C s é s z t ó « , d a s J Á N O S M K l . I C H f ü r e i n e V a r i a t i o n v o n » .Csecs-
t ó « h ä l t . D i e U r k u n d e n a u s d e r A r p á d e n z e i t (5 ) b e s c h r e i b e n d a s G e b i e t m i t 
d e m N a m e n » C h e c h t o o « a l s E i g e n t u m d e s B u d a e r D o m k a p i t e l s , d a r u m m e h -
r e r e m a l e a u c h g e s t r i t t e n w u r d e . N a c h d e n t ü r k i s c h e n D e f t e r n (6 ) g a b e s 
a m E n d e d e s X V I . J a h r h u n d e r t s i n Csésztó 13 H ä u s e r , w ä h r e n d i n Z e n t a n u r 
8. S e i n e E n t v ö l k e r u n g v o l l z o g s i c h d e n D a t e n v o n F O L T 1 N Y u n d K O H K K g e m ä s s 
i n d e n K r i e g s z e i t e n d e r z w e i t e n H ä l f t e d e s X V I I . J a h r h u n d e r t s . 
A u f G r u n d i h r e r F o r s c h u n g e n s e t z t e n F O L T I N Y u n d K O R K K d i e E n t s t e -
h u n g s z e i t d e r a u f g e s c h l o s s e n e n K i r c h e a n d e n A n f a n g d e r A r p á d e n z e i t , d o c h 
s t e l l e n s i e a u c h f e s t , d a s s d i e s e K i r c h e m e h r m a l s n e u g e b a u t u n d e r w e i t e r t 
w u r d e , u n d b i s z u r Z e i t d e r N i e d e r l a g e b e i Mohács i n G e b r a u c h w a r . D a s 
w e s c h s e l v o l l e S c h i c k s a l d e r K i r c h e b e d e u t e t z u g l e i c h d a s W o g e n u n d d i e M i -
s c h u n g d e r d o r t i g e n B e w o h n e r s c h a f t . 
A u s d e m G e s i c h t s p u n k t e d e r e t h n o g e n e t i s c h e n B e w e r t u n g d e s g e r e t t e t e n 
a n t r o p o l o g i s c h e n M a t e r i a l s i s t j e n e a u f G r u n d d e r g e f u n d e n e n a r c h ä o l o g i s c h e n 
B e i l a g e n z u s t a n d e g e k o m m e n e F e s t s t e l l u n g v o n F O L T I N Y u n d K O R K K v o n 
W i c h t i g k e i t , d a s s e i n T e i l d e r u m d i e K i r c h e a u f g e s c h l o s s e n e n G r ä b e r b i s 
a n d a s E n d e d e s X I . J a h r h u n d e r t s u n d i n d a s X I I . J a h r h u n d e r t z u r ü c k -
g e h e , w ä h r e n d d e r a n d e r e T e i l b i s a n d a s E n d e d e s X I V . J a h r h u n d e r t s u n d 
s o g a r i n d e s X V . J a h r h u n d e r t h i n ü b e r r e i c h e . L a u t d e s s e n w u r d e d e r F r i e d h o f 
a u f Paphalom w e n i g s t e n s d r e i J a h r h u n d e r t e l a n g a l s B e g r ä b m i s s t ä t t e b e n u t z t . 
D e m g e g e n ü b e r s e t z e n d i e A u s g r a b e r d a s A l t e r d e r a u f d e m G e h ö f t s h ü g e l 
F A R K A S a u s g e g r a b e n e n 18 G r ä b e r a u f d i e v o n S t e p h a n d e m H e i l i g e n b i s z u m 
T o d e v o n A n d r e a s I . r e i c h e n d e Z e i t ( 1 0 0 0 — 1 0 6 0 ) . I h r e r M e i n u n g n a c h g e h ö r -
t e n d i e b e i d e n , k a u m e i n h a l b e s K i l o m e t e r v o n e i n a n d e r e n t f e r n t e n G r ä b e r -
f e l d e r z u d e r s e l b e n N i e d e r l a s s u n g . 
A u s d e m G e s i c h t s p u n k t d e r A l t e r s b e s t i m m u n g , u n d d e r B e w e r t u n g d e s 
a n t h r o p o l o g i s c h e n M a t e r i a l s i n n e r h a l b d e s G r ä b e r f e l d e s , i s t e s e i n g r o s s e r 
N a c h t e i l , d a s s 27 G r ä b e r z u r Z e i t d e r A u s g r a b u n g s c h o n a u f g e s t ö r t w a r e n , u n d 
d a s s d i e g r ö s s e r e H ä l f t e d a v o n (100 G r ä b e r ) k e i n e a r c h ä o l o g i s c h e n B e i l a g e n 
h a t t e . D i e s m a c h t e s v e r s t ä n d l i c h , d a s s d i e A u s g r a b e r v o n d e n 175 G r ä b e r n 
D I E B E V Ö L K E R U N G V O N . . C S E S Z T O " I N D E R A R P A D E N Z E I T 2 4 7 
T a b . 1. V e r t e i l u n g d e r S k e l e t t e n a c h A l t e r s g r u p p e n u n d G e s c h l e c h t e r n . 
A . Z e n t a — P a p h a l o m . 
Inf. 1. Inf II. J u v . A d u l t u s M a t u r u s S e n . 
? Zusam-
men o/o 
- 7 8 14 15—22 23 30 | 3 1 - 4 0 4 1 - 5 0 | 5 1 — 6 0 61 — 
M ä n n e r — — 3 10 8 17 18 8 4 68 46,25 
Frauen — 
12 
9 9 10 5 5 3 1 42 28,57 
K inde r 13 7 — — — 4 36 24,48 
? 
13 
— — — — 1 1 0 ,68 
Z u s a m m e n 12 19 19 18 2 2 24 11 9 147 99 ,98 
B . Z e n t a — F a r k a s - t a n y a . 
Inf. II. J u v . Adu l t u s M a l u r u s S e n . 
Zusammen o/o 
8 — 1 4 1 5 - 2 2 2 3 - 3 0 3 1 - 4 0 41 50 51 60 61 — 
M ä n n e r — 1 1 1 1 3 2 9 50,00 
Frauen — 2 — 2 1 5 27,80 
K inde r — 4 22.20 
Z u s a m m e n 4 3 1 3 I 3 3 18 100,00 
d e s F r i e d h o f e s a u f Paphalom a u f G r u n d d e r a r c h ä o l o g i s c h e n B e i l a g e n b l o s s 
35 M ä n n e r - , 16 F r a u e n - , u n d 20 K i n d e r g r ä b e r b e g l a u b i g e n k o n n t e n . 
E i n e v i e l g r ö s s e r e E i n s i c h t i n d i e d e m o g r a p h i s c h e n V e r h ä l t n i s s e d e r B e -
v ö l k e r u n g v o n Csesztö i n d e r A r p ä d e n z e i t g e w ä h r t u n s d a s g e r e t t e t e a n t h r o -
p o l o g i s c h e M a t e r i a l , d e s s e n V e r t e i l u n g n a c h A l t e r s g r u p p e n u n d G e s c h l e c h t e r n 
w i r a u f Tab. I. s e h e n k ö n n e n . 
A u s d i e s e n B e l e g e n s t e l l t e s s i c h h e r a u s , d a s s t r o t z d e s u n v e r h ä l t n i s -
m ä s s i g g r o s s e n U n t e r s c h i e d e s d e r G r ä b e r z a h l ( 175 u n d 18) d a s V e r h ä l t n i s 
d e r M ä n n e r , F r a u e n u n d K i n d e r i n b e i d e n F r i e d h ö f e n n a h e z u d a s g l e i c h e i s t , 
d . h . 4 6 — 5 0 % M ä n n e r . 2 7 — 2 8 % F r a u e n u n d 2 2 — 2 4 % K i n d e r . A u f f a l l e n d i s t 
e s a b e r , d a s s i n b e i d e n G r ä b e r f e l d e r n , s o i n H i n s i c h t a u f d a s g e r e t t e t e a n t h r o -
p o l o g i s c h e M a t e r i a l , w i e a u f G r u n d d e r a r c h ä o l o g i s c h e n B e i l a g e n b e s t i m m t , 
d i e Z a h l d e r M ä n n e r s k e l e t t e , b e z i e h u n g s w e i s e M ä n n e r g r ä b e r , b e i n a h e z w e i m a l 
so g r o s s , w i e d i e d e r F r a u e n i s t . D e r a l l g e m e i n b e k a n n t e U m s t a n d , d a s s v o n 
d e n d i c k e r e n , k o m p a k t e r e n M ä n n e r k n o c h e n i m a l l g e m e i n e n m e h r i n d e r E r d e 
e r h a l t e n b l e i b e n , a l s v o n d e n z a r t e r e n , l e i c h t e r m o d e r n d e n F r a u e n s k e l e t t e n , 
k a n n v o r l ä u f i g n u r a l s t e i l w e i s e E r k l ä r u n g d i e s e r E r s c h e i n u n g g e l t e n . N o c h 
a u f f a l e n d e r i s t e s , d a s s d i e s e M e h r z a h l a n M ä n n e r n u n t e r d e n 4 0 — 6 0 j ä h r i g e n 
n o c h m e h r a l s d a s D r e i f a c h e e r r e i c h t , u n d d a s s d i e s e s P h ä n o m e n s i c h a u c h 
i n d e m G r ä b e r f e l d i m G e h ö f t Farkas v o n u n v e r h ä l t n i s m ä s s i g k l e i n e r e r 
G r ä b e r z a h l b e m e r k b a r m a c h t . I n V e r b i n d u n g m i t d i e s e r M e h r z a h l a n M ä n -
n e r n k ö n n e n w i r d a r a n d e n k e n , d a s s v i e l l e i c h t a u c h f r e m d e , i n d e n S c h l a c h t e n 
g e f a l l e n e M ä n n e r h i e r b e e r d i g t , o d e r d a s s i m Z u s a m m e n h a n g m i t d e n K r i e g s -
g e s c h e h n i s s e n j u n g e F r a u e n p e r s o n e n g e r a u b t w o r d e n s e i e n u n d d e s h a l b i n 
d e n G r ä b e r n w e n i g e r ä l t e r e F r a u e n z u f i n d e n s i n d . 
D i e v e r h ä l t n i s s m ä s s i g g r o s s e Z a h l d e r K i n d e r g r ä b e r z e u g t v o n n o r m a l e n 
F r i e d e n s z e i t e n - B e e r d i g u n g e n , w i e e s s c h e i n t , s t ö r t e d i e s e k e i n g r ö s s e r e s , i n -
25ti L . B A R T U C Z u n d G Y . F A R K A S 
f o l g e e i n e r S e u c h e a u f t r e t e n d e s K i n d e r s t e r b e n . I n d e m M a t e r i a l d e s G r ä b e r -
f e l d e s i m G e h ö f t Farkas f e h l e n z w a r d i e K i n d e r u n t e r 15 J a h r e n , a b e r d a s 
h ä n g t w a h r s c h e i n l i c h d a m i t z u s a m m e n , d a s s h i e r b l o s s e i n k l e i n e r T e i l d e s 
G r ä b e r f e l d e s z u m A u f s c h l u s s g e l a n g t e , w e i l d i e ü b r i g e F l ä c h e d a m a l s m i t 
T a b a k b e p f l a n z t w a r . 
W a s d a s a l l g e m e i n e S t e r b e n s a l t e r a n b e l a n g t , b e t r ä g t es. m i t B e r ü c k s i c h t i -
g u n g a l l e r S k e l e t t e , d e r e n A l t e r b e s t i m m b a r i s t , u n d a u f G r u n d d e s M i t t e l -
w e r t e s d e r A l t e r s g r u p p e n b e r e c h n e t , i n P a p h a l o m 34,3 J a h r e , i m G e h ö f t 
Farkas 35.7 J a h r e . A u f G r u n d d e r S k e l e t t e b e s t i m m b a r e n G e s c h l e c h t e s , m i t 
F o r t l a s s u n g d e r u n t e r 15 J a h r e a l t e n K i n d e r , b e t r ä g t d a s a l l g e m e i n e S t e r b e n s -
a l t e r d e r M ä n n e r i n Paphalom 45 J a h r e , i m G e h ö f t Farkas 47 ,2 J a h r e , b i s 
d a s d e r F r a u e n i n Paphalom 36 J a h r e u n d i m G e h ö f t Farkas 43 ,5 J a h r e b e -
t r ä g t . D i e f e s t g e s t e l l t e M e h r z a h l a n M ä n n e r n i n h ö h e r e m L e b e n s a l t e r z e i g t 
s i c h a l s o a u c h i n d e m d u r c h s c h n i t t l i c h w e s e n t l i c h h ö h e r e n S t e r b e n s a l t e r d e r 
M ä n n e r . 
Z u m V e r g l e i c h e b e r u f e i c h m i c h h i e r — o h n e a u s f ü h r l i c h e r e B e h a n d -
l u n g e n a n z u k n ü p f e n — a u f ä l t e r e e i g e n e (7 ) . w i e a u f n e u e r e A n g a b e n v o n 
A c s Ä D Y u n d N K M K S K E R I (8 . 9 ) . 
V e r g l e i c h e n d e U n t e r s u c h u n g d e r e i n z e l n e n M e r k m a l e 
D a s g e r e t t e t e a n t h r o p o l o g i s c h e M a t e r i a l d e r b e i d e n G r ä b e r f e l d e r a u s d e r 
A r p ä d e n z e i t m a c h t , n e b e n s e i n e r s c h o n b e h a n d e l t e n a r c h ä o l o g i s c h e n A u t h e n -
t i z i t ä t , s e i n e g r o s s e Z a h l , s e i n v e r h ä l t n i s m ä s s i g g u t e r E r h a l t u n g s z u s t a n d , u n d 
d i e T a t s a c h e w e r t v o l l , d a s s m i t d e m S c h ä d e l z u s a m m e n , m e h r o d e r m i n d e r 
w o h l b e h a l t e n , m e i s t e n s a u c h d a s S k e l e t t v o r h a n d e n i s t . 
D i e V e r t e i l u n g d e s a n t h r o p o l o g i s c h e n M a t e r i a l s d e r b e i d e n F r i e d h ö f e ist 
a u s d i e s e m G e s i c h t s p u n k t e d i e f o l g e n d e : 
A . F r i e d h o f in P a p h a l o m : B . F r i e d h o f i m G e h ö f t F a r k a s : 
1. S c h ä d e l a l l e i n 30 1. S c h ä d e l a l l e i n 1 
2. S k e l e t t a l l e i n 14 2. S k e l e t t a l l e i n 0 
3. S c h ä d e l u n d S k e l e t t 103 3. S c h ä d e l u n d S k e l e t t 18 
147 19 
W i r k e n n t e n d i e w a h r s c h e i n l i c h e K ö r p e r g r ö s s e v o n i n s g e s a m t 123 I n d i v i -
d u e n f e s t s t e l l e n , w a s d i e t y p o l o g i s c h e U n t e r s u c h u n g i n g r o s s e m M a s s e u n t e r -
s t ü t z t . 
W a s d i e S c h ä d e l a n b e l a n g t , w a r m e h r a l s e i n D r i t t e l d a v o n v o l l k o m m e n 
u n v e r s e h r t . A b e r a u c h d i e g r ö s s e r e H ä l f t e d e r V e r s e h r t e n m a c h t e d i e A u f -
n a h m e e i n i g e r m e t r i s c h e n M e r k m a l e u n d i n g e w i s s e m G r a d e e i n e n m o r p h o l o -
g i s c h e n V e r g l e i c h m ö g l i c h . 
V o n d e n 152 S c h ä d e l n , a u c h d i e K i n d e r m i t e i n g e r e c h n e t , w a r e n e i g e n t l i c h 
n u r 15 d e r a r t b r u c h s t ü c k a r t i g , d a s s w i r a n i h n e n k e i n e U n t e r s u c h u n g v o l l -
z i e h e n k o n n t e n . 
D i e M a s s e u n d I n d i c e s d e r a u s b e i d e n F r i e d h ö f e n g e r e t t e t e n S c h ä d e l s t e l l -
t e n w i r i n d e n B e i l a g e n Nr. 1—2., d i e M a s s e d e r l a n g e n K n o c h e n u n d d i e a u f 
d e r e n G r u n d b e r e c h n e t e n S t a t u r a n g a b e n i n d e n B e i l a g e n Nr. 3—4. z u s a m m e n . 
A u f Tab. I I . s e h e n w i r d i e V a r i a t i o n e n d e r w i c h t i g e r e n M a s s e , d i e M i t t e l -
w e r t e u n d e i n i g e P a r a m e t e r , n a c h G e s c h l e c h t e r n v e r t e i l t , d e r in d e m F r i e d -
D I E B E V Ö L K E R U N G V O N . . C S E S Z T O " I N D E R A R P A D E N Z E I T 249 
T a b . I I . D i e P a r a m e t e r d e r M a s s e u n d I n d i z e s 
i m F r i e d h o f e v o n P a p h a l o m . 
Nr. M ä n n e r 
F rauen 
nach 
M a r t i n N V M E Ó N V M t ô 
1. 48 1 6 1 - 2 0 8 179,52 8,16 9,93 29 1 6 3 - 1 9 0 173,87 5,32 6,50 
5. 21 9 5 - 1 0 9 100,53 2,98 3,36 14 9 2 - 1 0 6 98,35 3,05 3,67 
8. 42 1 2 6 - 1 5 6 140,72 5,79 6,97 33 124—145 133,73 
92,00 
4,28 5,16 
4,07 9. 49 8 5 - 1 0 4 95,76 3,32 4,17 29 8 6 - 1 0 0 3,58 
17. 21 117—140 133,04 3,95 5,29 14 121—135 127,93 3,79 4,49 
20. 45 100—121 109,60 4,47 5,01 32 9 6 - 1 1 9 104,60 4,06 5,17 
32.1a 34 4 3 ° - 5 6 ° 48,98° 2,55 3,20 20 4 1 3 — 55= 47,95= 2,65 3,33 
38. 28 1100-1555 1391,75 11,81 10,24 19 1100-1470 1261,10 7,84 9,11 
40. 21 8 4 - 1 0 5 92,91 3,62 4,84 12 7 8 - 1 1 3 94.25 6,64 8,43 
45. 29 1 2 1 - 1 4 8 133,32 4,61 4,80 17 110—130 121,48 4,93 5,34 
46. 36 8 8 - 1 0 7 94,66 3,11 3,85 21 8 3 - 9 9 89,95 4,24 4,84 
47. 30 1 0 4 - 1 2 9 115,74 4,73 5,88 16 9 6 - 1 1 7 105,43 3,75 5,01 
48. 39 6 1 - 7 8 70,07 3,15 4,00 22 5 8 - 7 2 64.33 3,15 3,67 
51. 40 3 5 - 4 4 39,38 1,70 1,98 22 3 5 - 4 0 37,32 1,51 1,57 
1,80 52. 39 2 9 - 3 7 32,28 1,38 1,73 23 2 7 - 3 4 31,34 1.59 
54. 41 1 9 - 2 9 24,71 1,74 2,18 20 21 - 29 24,80 1,64 2,00 
55. 37 4 3 - 5 6 50,43 2,78 3.16 20 4 2 - 5 4 48,45 2,59 2,92 
56. 32 1 4 - 3 0 22,31 3,22 3,92 18 1 5 - 2 6 20,95 2,39 3,02 
62. 41 4 0 — 5 2 45,19 2,23 2,76 19 3 8 - 4 9 43,79 
38,50 
2,24 2,68 
63. 40 3 5 - 4 6 39,17 2,30 2,74 18 34—48 3,08 3,33 
65. 28 110-131 120,64 4,91 5,56 19 1 0 6 - 1 2 6 113,74 4,11 5,07 
66. 35 9 5 - 1 1 7 104,32 4,47 5,02 21 78—105 93,42 5,65 6,79 
69. 47 2 5 - 4 2 31,08 2,43 3,24 22 23—32 28,09 1,64 2,13 
70. 40 6 1 - 7 9 69,05 3,40 4,34 21 55—70 63,43 4,19 4,75 
71. 46 2 6 - 3 8 30,98 2,06 2,48 24 2 2 - 3 3 28,63 2,01 2,41 
72. 37 68" — 9 1 J 84,13° 3,23 4,35 18 7 6 ° — 9 1 ° 84,73° 3,67 4,39 
S t a l u r 54 150,4-179,3 165,29 4,19 5,14 26 147,0—162,8 154,74 3,34 4,09 
8 : 1 40 67,0 - 92,0 77,75 5,51 6,42 29 68,3 - 8 7 , 1 76,44 4,02 4.84 
17:1 21 6 6 , 8 - 8 4 , 5 73,91 3,24 4,27 14 69 ,9-81 ,2 73,58 2,18 2,82 
17:8 20 84,5—107,0 94,60 5,31 6,02 14 90 ,8-104 ,0 95,58 3,32 3,73 
9 : 8 40 60,8—76,9 67,80 2,94 3,53 26 62,1—78,4 68,34 3,07 3,59 
47 :45 21 75,7 99,2 87,71 4,94 5,94 10 8 1 , 6 - 9 3 , 0 86,40 2,56 3,16 
48:45 25 44 ,6-61 ,6 52,36 3,36 3,91 15 48,4—56,5 52,40 1,76 2,09 
52 :51 39 72 ,1-91 ,4 81,59 4,06 4,59 22 69,2 - 94,4 83,59 5,03 6,16 
54:55 36 35,9—62,8 48,50 4,36 5,32 18 44 ,4-59 ,5 50,22 3,82 4,39 
63 :62 40 72,0—104,6 87,22 7,37 8,90 18 75 .5-111 ,6 87.50 7,08 8,57 
h e f e v o n Paphalom-, a u f Tab. I I I . d i e s e l b e n A n g a b e n d e r i n d e m F r i e d h o f e i m 
G e h ö f t Farkas g e f u n d e n e n S c h ä d e l . A u f d i e V e r g l e i c h u n g d i e s e r A n g a b e n m i t 
d e n D a t e n a n d e r e r G r ä b e r f e l d e r a u s d e r A r p ä d e n z e i t k a n n i c h h i e r w e g e n 
R a u m m a n g e l s n i c h t e i n g e h e n , d e s h a l b b e m e r k e i c h k u r z n u r s o v i e l , d a s s a u f 
G r u n d d e r a b s o l u t e n G r ö s s e d e r M a s s e d a s M e n s c h e n m a t e r i a l d e s F r i e d h o f e s 
i n Paphalom w e s e n h a f t v o n d e m d e s i n Orosháza—Rdfcóczi-Ansiedlung a b -
w e i c h t u n d d e m d e s G r ä b e r f e l d e s v o n Csongrád—Felgyö n a h e s t e h t . D o c h i s t 
a u c h m i t d i e s e m l e t z t e r e n v e r g l i c h e n d e r G e h i r n s c h ä d e l e t w a s k ü r z e r , b r e i t e r , 
h ö h e r , u n d d a s G e s i c h t e t w a s s c h m a l e r , k ü r z e r u n d w e s e n t l i c h n i e d r i g e r , s o 
i m G a n z e n , w i e i n s e i n e n T e i l e n . D i e s l e n k t u n s e r e A u f m e r k s a m k e i t b e i d e n 
25ti 
L . B A R T U C Z u n d G Y . F A R K A S 
T a b . I I I . D i e P a r a m e t e r d e r M a s s e u n d I nd i ze s i m 




































1 2 3 - 1 4 « 
8 9 - 1 0 1 
104-134 
105-117 




9 7 - 1 0 7 
115-125 
7 0 - 7 7 
3 9 - 4 5 
3 3 - 3 5 
22 30 
4 9 - 5 4 
21—26 
4 5 - 5 4 
3 5 - 4 1 
113—130 
9 6 - 1 0 6 
27—36 
6 2 - 7 5 
2 8 - 3 5 



















































































1 7 3 - 1 8 0 
9 3 - 9 6 
130-143 
8 8 - 9 2 
124—128 
99 - 1C6 






6 1 - 7 4 
3 2 - 3 9 
30 35 
2 0 - 2 6 
4 « — 5 1 
1 9 - 2 4 
3 8 - 4 7 
3 5 - 3 9 
103-117 
7 8 - 9 8 
2 7 - 3 1 
5 7 - 6 5 
2 2 - 2 8 

























































8 : 1 
17:1 
17:8 












77 ,8-85 ,0 
41 .5-55,8 




























72 .2-76 ,9 
74,0 
86 ,7-96 ,2 
64 .3-70 ,0 
85 ,2-93 ,6 
47 ,7-59,7 
76 ,9-103,1 




















F r i e d h ö f e n g e g e n ü b e r a u f g e w i s s e t y p o l o g i s c h e U n t e r s c h i e d e . V o n d e r V e r -
g l e i c h u n g m i t d e n D a t e n d e s F r i e d h o f e s a u f G e h ö f t Farkas s e h e i c h w e g e n d e r 
w e s e n t l i c h k l e i n e r e n A n z a h l d e r F ä l l e h i e r a b . 
A u f Tab. IV. s e h e n w i r d i e H ä u f i g k e i t d e r H a u p t g r u p p e n d e r S t a t u r n a c h 
G e s c h l e c h t e r n u n d n a c h F r i e d h ö f e n g e t e i l t , a u f G r u n d d e r v e r e i n t e n M e t h o d e 
v o n M a n o u v r i e r u n d P e a r s o n b e r e c h n e t . H i e r f ä l l t e s u n s a u f , d a s s i n d e m 
F r i e d h o f e v o n Paphalom d i e m i t t e l g r o s s e S t a t u r g r u p p e s o b e i d e n M ä n n e r n , 
w i e b e i d e n F r a u e n e i n e w e s e n t l i c h k l e i n e r e H ä u f i g k e i t a u f w e i s t a l s d i e 
b e i d e n N a c h b a r g r u p p e n , n ä m l i c h d i e u n t e r m i t t e l g r o s s e u n d Ü b e r m i t t e l g r o s s e 
S t a t u r . D i e s e P o p u l a t i o n k e n n z e i c h n e n a l s o e i n e r s e i t s d i e R a s s e n e l e m e n t e v o n 
D I E B E V Ö L K E R U N G V O N . . C S E S Z T O " I N D E R A R P A D E N Z E I T 2 5 1 
e i n e r u n t e r m i t t e l g r o s s e n u n d k l e i n e n S t a t u r , a n d e r e r s e i t s d i e v o n e i n e r ü b e r -
m i t t e l g r o s s e n u n d h o h e n S t a t u r . D a s s e l b e z e i g t s i c h t r o t z d e r k l e i n e r e n A n z a h l 
d e r F ä l l e a u c h b e i d e n M ä n n e r n v o n d e m G e h ö f t Farkas, m i t e i n e r s t ä r k e r e n 
V e r s c h i e b u n g n a c h d e n ä u s s e r s t e n G r e n z w e r t e n . 
Tab. V. w e i s t d i e H ä u f i g k e i t d e r w i c h t i g e r e n I n d e x g r u p p e n d e r a u s d e m 
G r ä b e r f e l d v o n Paphalom g e r e t t e t e n S c h ä d e l a u f , Tab. VI. d a s s e l b e , w a s d i e 
a u s d e m G r ä b e r f e l d v o m G e h ö f t Farkas g e r e t t e t e n S c h ä d e l a n b e l a n g t . H i e r 
h e b e n w i r n u r d i e a u s t y p o l o g i s c h e m G e s i c h t s p u n k t w i c h t i g e r e n M e r k m a l e 
h e r v o r . 
S o z. ß . i s t e s i n Paphalom i n H i n s i c h t d e s L ä n g e n - B r e i t e n - I n d e x e s a u f -
f a l l e n d , d a s s d i e H ä u f i g k e i t d e r m e s o k r a n e n E l e m e n t e w e s e n t l i c h k l e i n e r , a l s 
d i e d e r d o l i c h o - u n d b r a c h y k r a n e n E l e m e n t e i s t . U n t e r d e n l e t z t e r e n i s t e i n e 
s t a r k e V e r s c h i e b u n g i n d e r R i c h t u n g d e r h . v p e r b r a c h y k r a n e n T y p e n e l e m e n t e 
g e w a h r z u n e h m e n . D e m g e g e n ü b e r k o m m e n b e i d e n F r a u e n n e b e n d e n c h a r a k -
t e r i s t i s c h ü b e r w i e g e n d e n m e s o k r a n e n T y p e n e l e m e n t e n i n g l e i c h e r P r o p o r t i o n , 
a b e r m i t v i e l g e r i n g e r e r H ä u f i g k e i t d i e d o l i c h o - u n d b r a c h y k r a n e n E l e m e n t e 
v o r . 
D a m i t i m Z u s a m m e n h a n g s t e h t , u n d d i e n t z u g l e i c h a l s w i c h t i g e t y p o l o -
g i s c h e W e g w e i s u n g , a u c h d e r U m s t a n d , d a s s d i e O r t h o k r a n i e b e i d e m L ä n g e n -
H ö h e n - I n d e x ( 1 7 : 1 ) u n t e r d e n F r a u e n w e s e n t l i c h h ä u f i g e r , a l s u n t e r d e n 
M ä n n e r n i s t , d e m g e g e n ü b e r is t a b e r e i n e s t a r k e V e r s c h i e b u n g i n d e r R i c h t u n g 
d e r H y p s i k r a n i e b e i d e n M ä n n e r n z u b e m e r k e n . 
T a b . I V . H ä u f i g k e i t d e r S t a t u r g r u p p e n . 
A . Z e n t a — P a p h a l o m . 
M ä n n e r F r a u e n Z u s a m m e n 
n »/0 n u/o n 
°/o 
K le in 7 12,96 1 3,85 8 10,00 
Un te rm i t t e lg ross 17 31,48 8 30,77 25 31.25 
.Mittelgross 10 18.52 « 23,08 16 20,00 
Ube rm i t t e l g ross 12 22,22 8 30,77 20 25,00 
G r o s s 8 14,81 3 11,54 U 13.75 
Z u s a m m e n 54 99,99 26 100,01 80 100,00 
B. Z e n t a — F a r k a s - t a n y a . 
Unte rn i i t t e lg ross 5 55,60 _ _ 5 38,50 
M i t t e lg ross 2 22,20 2 50, (J0 4 30,70 
Übe rmi t t e lg ross — 2 50,00 2 15,4'J 
G r o s s 2 22,20 — — 2 13,40 
Z u s a m m e n 9 100,00 4 100,00 13 100,CO 
W i r s e h e n d a s G l e i c h e b e i d e m B r e i t e n - H ö h e n - I n d e x ( 1 7 : 8 ) m i t d e m 
U n t e r s c h i e d , d a s s h i e r u n t e r d e n M ä n n e r n e i n e V e r s c h i e b u n g m i n d e r e n G r a d e s 
i n d e r R i c h t u n g d e r T a p e i n o k r a n i e w a h r z u n e h m e n is t . 
D e r t r a n s v e r s a l e F r o n t o - p a r i e t a l e I n d e x ( 9 : 8 ) — v o n d e m i m A l l g e m e i n e n 
c h a r a k t e r i s t i s c h e n E u r y m e t o p i e a b g e s e h e n — h a t i n u n s e r e m u n t e r s u c h t e n 
M a t e r i a l k e i n e w e s e n t l i c h e r e t y p e n d i a g n o s t i s c h e B e d e u t u n g . 
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W a s d e n G e s i c h t s i n d e x (47 :45 ) a n b e l a n g t , i s t f ü r d i e F r a u e n d a s v e r h ä l t -
n i s s m ä s s i g g r o s s e Ü b e r g e w i c h t ( 7 0 % ) d e r M e s o p r o s o p i e , f ü r d i e M ä n n e r d i e 
s t a r k e V e r s c h i e b u n g g e g e n e i n e L e p t o p r c s o p i e b e z e i c h n e n d , d a s , u n s e r e E r -
f a h r u n g e n m i t d e m L ä n g e n - B r e i t e n - I n d e x b e a c h t e n d , a u f e i n e b e d e u t e n d e 
A n t e i l n a h m e e i n e r s e i t s v o n n o r d o i d m e d i t e r r a n o i d e n , a n d r e r s e i t s v o n d i n a r o i -
d e n T y p e n e l e m e n t e n s c h l i e s s e n l ä ss t . D a s s e l b e z e i g t s i c h a u c h b e i d e m O b e r -
g e s i c h t s i n d e x (48 :45) , a b e r i n e i n e m a u g e n s c h e i n l i c h m i n d e r e n G r a d e . 
I n B e t r a c h t d e s A u g e n h ö h l e n - I n d e x e s ( 5 2 : 5 1 ) h e r r s c h t z w a r b e i b e i d e n 
G e s c h l e c h t e r n M e s o k c n c h i e , a b e r b e i d e n M ä n n e r n i n h ö h e r e m M a s s e a l s b e i 
d e n F r a u e n . B e i d e n l e t z t e r e n ist d e m g e g e n ü b e r e i n e s t ä r k e r e V e r s c h i e b u n g 
g e g e n H y p s i k o n c h i e a u f f a l l e n d . 
B e i d e m N a s e n - I n d e x (54 :55 ) i s t , v o n d e m c h a r a k t e r i s t i s c h e n G e s c h l e c h t s -
u n t e r s c h i e d a b g e s e h e n , d i e ü b e r g r o s s e H ä u f i g k e i t e i n e r s e i t s d e r L e p t o r r h i n i e 
u n t e r d e n M ä n n e r n , a n d r e r s e i t s d e r C h a m a e r r h i n i e b e i b e i d e n G e s c h l e c h t e r n 
a u f f a l l e n d , w a s i n V e r b i n d u n g m i t d e n s c h o n g e n a n n t e n E i g e n h e i t e n d e s 
G e h i r n - u n d d e s G e s i c h t s s c h ä d e l s u n s a u f d a s h o c h g r a d i g e V o r h a n d e n s e i n 
o s t e u r o p o i d - s i b i r o i d e r E l e m e n t e a u f m e r k s a m m a c h t . 
S e h r c h a r a k t e r i s t i s c h i s t , w a s d e n M a x i l l o - a l v e o l a r e n - I n d e x ( 6 3 : 6 2 ) a n -
b e l a n g t , d a s g r o s s e U b e r g e w i c h t d e r B r a c h y s t a p h y l i n i e d e r L e p t o s t a p h y l i n i e 
g e g e n ü b e r , w a s d a r a u f h i n w e i s t , d a s s e i n T e i l d e r l e p t o p r c s o p e n G e s i c h t e r 
b r a c h y p r o s o p i s t . T y p o l o g i s c h s i n d d i e s e s o m i t n i c h t m i t d e n n o r d o i d - m e d i t e r -
r a n o i d e n , s o n d e r n m i t d e n d i n a r o i d - t u r a n o i d e n T y p e n i n V e r b i n d u n g . 
A u f Tab. VI. s e h e n w i r d i e H ä u f i g k e i t d e r I n d e x g r u p p e n d e r S c h ä d e l v o n 
d e m G e h ö f t Farkas. H i e r i s t a b e r d i e Z a h l d e r F ä l l e s o g e r i n g , d a s s s i e z u 
w e i t g e h e n d e n t y p o l o g i s c h e n F o l g e r u n g e n n i c h t g e e i g n e t s i n d . D e s h a l b w e r d e n 
w i r i h r e D a t e n b e i d e r t y p o l o g i s c h e n B e s t i m m u n g d e r e i n z e l n e n S c h ä d e l v e r -
w e n d e n . 
D i e a u s t y p o l o g i s c h e m G e s i c h t s p u n k t e w i c h t i g e r e n E i g e n h e i t e n d e r u n t e r -
s u c h t e n S c h ä d e l u n d S k e l e t t e h a b e n w i r a u f d e n B e i l a g e n Nr. 5. u n d 6. z u -
s a m m e n g e s t e l l t . 
D i e t y p o l o g i s c h e D i f f e r e n z i e r u n g d e s a n t h r o p o l o g i s c h e n M a t e r i a l s 
Z u d e m B e s t i m m e n d e r t y p o l o g i s c h e n Z u s a m m e n s e t z u n g d e r P o p u l a t i o n 
a u s d e r A r p ä d e n z e i t i n d e n G r ä b e r f e l d e r n v o n Zenta—Paphalom u n d G e h ö f t 
Farkas. d i e n e n a u s s e r d e m s c h o n M i t g e t e i l t e n d i e V a r i a t i o n s r e i h e n d e r e i n -
z e l n e n M a s s e u n d I n d e x e m i t w e r t v o l l e n A u f s c h l ü s s e n , w e l c h e d i e S t e l l e d e r 
e i n z e l n e n I n d i v i d u e n i n d e n T y p e n v a r i a t i o n e n a n g e b e n , u n d a u c h d i e U n t e r -
s u c h u n g d e r M e r k m a l - K o r r e l a t i o n e n d e r v e r s c h i e d e n e n T y p e n e r m ö g l i c h e n . 
A u s d e r V e r g l e i c h u n g d e r V a r i a t i o n s r e i h e n s t e l l t e s s i c h h e r a u s , d a s s i h r e 
ü b e r w i e g e n d e M e h r z a h l e i n e e i n a n d e r z i e m l i c h ä h n l i c h e M u l t i p o l a r i t ä t a u f -
w e i s t , u n d z w a r d i e A b s o n d e r u n g a u f m e i s t e n s v i e r H ä u f i g k e i t s g r u p p e n , 
w e l c h e H ä u f i g k e i t s g r u p p e n , s o g a r g e g e n d i e M i t t e d e r V a r i a t i o n s r e i h e — t r o t z 
a u c h 4 0 — 5 0 u n t e r s u c h t e n F ä l l e — n i c h t n u r k l e i n e r e H ä u f i g k e i t s w e r t e , s o n -
d e r n L ü c k e n v o n e i n a n d e r t r e n n e n . D i e s e M u l t i p o l a r i t ä t e r s c h e i n t s o g a r b e i 
d e n M a s s e n v o n so g e r i n g e r V a r i a t i o n s b r e i t e , w i e z. B . d i e M a s s e d e r O r b i t a . 
d e r N a s e n k n o c h e n , d e r N a s e n ö f f n u n g , u n d k o m m t b e i d e n a u s i h n e n g e b i l -
d e t e n I n d e x e n s t a r k z u m A u s d r u c k . 
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T a b l . V . H ä u f i g k e i t d e r w i c h t i g e r e n I n d e x g r u p p e n . 
A . Z e n t a — P a p h a l o m . 
N r . 
nach 
M a r t i n 
E i n t e i l u n g 
M ä n n e r F r a u e n Z u s a m m e n 
n 0/o n o/o n o/o 
8 : 1 
H v p e r d o l i c h o k r a n 
D o l i c h o k r a n 
M e s o k r a n 
B r a c h y k r a n 
Hype rb r a chyk r a i i 




































C h a n i a e k r a n 
O r t h o k r a n 



















1 7 : 8 
T a p e i n o k r a n 
M e t r i o k r a n 



















9 : 8 
S t enon ie top 
M e t i o m e t o p 



















4 7 : 4 5 
H y p e r e u r y p r o s o p 
E u r y p r o s o p 
M e s o p r o s o p 
L e p t o p r o s o p 



























4 8 : 4 7 
H y p e r e u r y e n 
E u r y e n 
M e s e n 
L e p t e n 



























5 2 : 5 1 
C h a m a e k o n c l i 
M e s o k o n c h 



















5 4 : 5 5 
L e p t o r r h i n 
M e s o r r h i n 
C h a m a e r r h i n 

























6 3 : 6 2 
L e p l o s t a p h y l i n 
M e s o s t a p h y l i n 



















38. O l i genk ran 
E u e n k r a n 




















H y p e r p r o g n a t h 
P r o g n a t h 
Mesogna th 
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D i e a n d e r e w i c h t i g e S t ü t z e b e i d e r B e s t i m m u n g d e r t y p o l o g i s c h e n G l i e d e -
r u n g i s t d a s e i n g e h e n d e S t u d i u m d e r m o r p h o l o g i s c h e n M e r k m a l e n u n d i h r e r 
K o l l e k t i v e . I n u n s e r e m a u f G r u n d d i e s e r E i g e n h e i t e n u n t e r s u c h t e n M a t e r i a l 
g e l a n g e s u n s t r o t z a u c h d e r r e c h t i n t e n s i v e n R a s s e n m i s c h u n g s e c h s t y p o l o -
g i s c h e G r u p p e n f e s t z u s t e l l e n , w e l c h e n a c h d e r a l l g e m e i n e n F o r m d e s G e h i r n -
s c h ä d e l s i n d r e i m o r p h o l o g i s c h e n H a u p t g r u p p e n z u s a m m e n g e f a s s t w e r d e n k ö n -
n e n , s o w i e : A ) d i e d o l i c h o k r a n e , B ) m e s o k r a n e , C ) b r a c h y k r a n e t y p o l o g i s c h e 
H a u p t g r u p p e — n a t ü r l i c h o h n e d a s s d i e G r e n z e n d i e s e r G r u p p e n m i t d e n 
g l e i c h n a m i g e n G r u p p e n d e s L ä n g e n - B r e i t e n - I n d e x e s g e n a u z u s a m m e n f i e l e n , 
n a c h d e m e s s i c h i m e r s t e r e n F a l l e v o n t a t s ä c h l i c h g e s e h e n e n m o r p h o l o g i -
s c h e n T y p e n , i m l e t z t e r e n a b e r v o n m e t r i s c h e n S k a l a s h a n d e l t . B e t r a c h t e n 
w i r n u n d i e s e t y p o l o g i s c h e n G r u p p e n n ä h e r . 
A) Die dolichokrane typologische Hauptgruppe. 
D i e s e G r u p p e , d a z u i n s g e s a m t 20 M ä n n e r , 13 F r a u e n u n d 2 K i n d e r g e h ö -
r e n . u n d d i e 2 6 , 7 % d e s t y p o l o g i s c h m i t m e h r o d e r m i n d e r e r W a h r s c h e i n l i c h -
k e i t b e s t i m m b a r e n M a t e r i a l s b i l d e t , s o n d e r t s i c h n i c h t n u r i n B e t r a c h t d e r 
a l l g e m e i n e n G e h i r n s c h ä d e l f o r m , s o n d e r n a u c h d e r a l l g e m e i n e n F o r m d e s G e -
s i c h t s s c h ä d e l s , u n d i m E i n z e l n e n d e r M o r p h o l o g i e d e r S t i r n e . d e r G l a b e l l a , 
A r c u s , d e s G e n i c k s , d e r N a s e , d e s K i n n b a c k e n s s c h a r f g e n u g v o n d e n z w e i 
ü b r i g e n t y p o l o g i s c h e n H a u p t g r u p p e n a b . D o c h k a n n d i e s e G r u p p e , t r o t z d e m 
d a s s s i e g u t u n t e r s c h e i d b a r i s t , n i c h t e i n h e i t l i c h g e n a n n t w e r d e n , w e i l s i e 
a u f G r u n d a n d e r e r E i g e n h e i t e n , s o z. B . d e r G r ö s s e d e r S t a t u r , d e r D i c k e u n d 
M a s s i v i t ä t d e r K n o c h e n , w i e a u f G r u n d d e r P r o p o t i o n e n d e s G e s i c h t e s u n d 
d e r G e s t a l t u n g d e r S t i r n e u n d d e s G e n i c k s a u f z w e i t y p o l o g i s c h e U n t e r g r u p -
p e n g e t e i l t w e r d e n k a n n . 
1. Die nordoide typologische Untergruppe. 
H i e r h e r r e i h t e i c h a u s d e m F r i e d h o f e v o n Paphalom 10 M ä n n e r ( N r . 721, 
728. 729, 736, 737. 748. 749. 816, 849, 854.) u n d e i n e F r a u ( N r . 813 . ) . a u s d e m 
F r i e d h o f e i m G e h ö f t F a r k a s e i n e n M a n n ( N r . 813. ) u n d d r e i F r a u e n e i n 
( N r . 816. 866. 872. ) . D i e ü b e r w i e g e n d e M e h r z a h l d a v o n a b e r w e i s t e i n e s t ä r k e r e 
R a s s e n m i s c h u n g i n o s t e u r o p i d e r ( v i e r ) , s i b i r i d e r ( z w e i ) , d i n a r i d e r ( z w e i ) u n d 
t u r a n i d e r ( z w e i ) R i c h t u n g a u f . A u s s e r d e m z e i g t s i c h a u c h d a s n o r d i s c h e G e -
p r ä g e m e i s t e n s n i c h t i n d e r G e s t a l t d e s t e u t o - n o r d i s c h e n , s o n d e r n i n d e r 
G e s t a l t d e s d a l o - n o r d i s c h e n T y p s ( c r o m a g n o n o i d ) , w e l c h e r l e t z t e r e i n f o l g e d e r 
s t a r k f l i e h e n d e n S t i r n e . v o l l e n t w i c k e l t e n T u b e r a p a r i e t a l i a . u n d d e s c h a r a k -
t e r i s t i s c h s c h m a l e n , h o h e n , e c k i g e n G e n i c k s , i n d e r a l l g e m e i n e n F o r m d e s 
G e h i r n s c h ä d e l s m a n c h m a l e i n w e n i g a u s t r a l o i d e n ( a u r i g n a c o i d ) E i n d r u c k 
m a c h t . A u f f a l l e n d i s t i n d i e s e r G r u p p e d i e a n Z a h l g r o s s e Ü b e r l e g e n h e i t d e r 
M ä n n e r d e n F r a u e n g e g e n ü b e r , w a s d e n G e d a n k e n e r w e c k t , d a s s d i e s e r T y p 
h a u p t s ä c h l i c h d u r c h M ä n n e r ( h i n e i n h e i r a t e n ? ) i n g r ö s s e r e r A n z a h l i n d i e s e 
P o p u l a t i o n g e r i e t . 
2. Die mediterranoide typologische Untergruppe. 
I n d i e s e G r u p p e r e i h t e i c h a u s d e m F r i e d h o f e i n Paphalom 9 M ä n n e r 
( N r . 716. 763. 777. 788. 801. 819. 835. 837. 859. ) . 9 F r a u e n ( N r . 
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T a b . V I . H ä u f i g k e i t d e r w i c h t i g e r e n I n d e x g r u p p e n . 
B . Z e n t a — F a r k a s - t a n y a . 
Nr . 
nach 
M a r t i n 
E i n t e i l u n g 
M ä n n e r F r a u e n Z u s a m m e n 
n " ii n 0/0 n o/o 
8 : 1 
D o l i c h o k r a n 
M e s o k r a n 













C h a m a e k r a n 
O r t h o k r a n 












1 7 : 8 
T a p e i n o k r a n 
M e t r i o k r a n 













S t e n o m e t o p 
M e t r i o m e t o p 
















M c s o p r o s o p 
L e p t o p r o s o p 















4 8 : 4 " i 
E u r y e n 
M e s e n 
L e p t e n 










2 5 0 
50,0 
25,0 
5 2 . 5 1 
C h a m a e k o n c h 
M e s o k o n c h 











5 4 : 5 5 
Lep to r rh in 1 
M e s o r r h i n . — 















6 3 : 6 2 
Lep tos taphy l i n 
M e s o s t a p h y l i n 














O l i g e n k r a n 
E u e n k r a n 










P r o g n a t h 
M e s o g n a t h 
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718. 727, 746. 751. 773. 783. 806. 833, 845.) u n d 2 K i n d e r ( N r . 815, 
858. ) e i n . D e r g r ö s s t e T e i l d a v o n z e i g t r e i n g e n u g d i e E i g e n h e i t e n d e r 
m e d i t e r r a n e n R a s s e , e i n D r i t t e l a b e r t r ä g t d i e Z e i c h e n e i n e r o s t e u r o p i -
d e n ( d r e i ) , s i b i r i d e n ( z w e i ) u n d t u r a n i d e n ( z w e i ) K r e u z u n g a n s i c h . E s i s t 
a u f f a l l e n d , d a s s i m F r i e d h o f e i m G e h ö f t Farkas d i e s e t y p o l o g i s c h e U n t e r -
g r u p p e i n d e m g e r e t t e t e n M a t e r i a l g a r n i c h t v e r t r e t e n w a r . 
B) Die mesokrane typologische Hauplgruppe. 
I n d e m S k e l e t t e n m a t e r i a l d e r b e i d e n F r i e d h o f e i s t d i e s d i e a n Z a h l 
g r ö s s t e (40 " 0 ) t y p o l o g i s c h e G r u p p e , w e l c h e d u r c h 2 2 M ä n n e r - , 20 F r a u e n - u n d 
10 K i n d e r s c h ä d e l b z w . S k e l e t t e v e r t r e t e n i s t . D i e M e s o k r a n i e i s t h i e r n a t ü r -
l i c h k e i n e K r e u z u n g s - o d e r Ü b e r g a n g s f o r m z w i s c h e n d e r D o l i c h o - u n d B r a c h y -
k r a n i e , s o n d e r n e i n e c h a r a k t e r i s t i s c h e R a s s e n f o r m , w a s u n t e r a n d e r e m a u c h 
j e n e T a t s a c h e b e z e u g t , d a s s s i e i n 4 0 % v e r t r e t e n i s t , w o d o c h d i e H ä u f i g k e i t 
d e r t a t s ä c h l i c h e n M e s o k r a n i e i n d e m F r i e d h o f e v o n Paphalom z. B . n u r 3 1 % 
b e t r ä g t . D i e s e G r u p p e i s t a u f G r u n d d e r B r e i t e d e r S t i r n e , d e r s a g i t t a l e n 
U m r i s s l i n i e , d e r a l l g e m e i n e n F o r m d e s G e s i c h t e s , d e r E i g e n h e i t e n d e s G e n i c k s 
u n d d e r N a s e n g e g e n d u n d d e r B e s c h a f f e n h e i t d e r S t a t u r i n z w e i t y p o l o g i s c h e 
U n t e r g r u p p e n z u t e i l e n . 
3. Die osteuropoide typologische Untergruppe. 
D i e s i s t d i e c h a r a k t e r i s t i s c h e , v o r h e r s e h e n d e G r u p p e i n b e i d e n F r i e d h ö f e n . 
H i e r h e r r e i h t e i c h a u s d e m F r i e d h o f e v o n Paphalom 17 M ä n n e r ( N r . 715, 722, 
743, 747, 750, 753, 754, 762 , 764. 768. 779, 793, 810, 843, 846, 855, 8 5 7 . ) , 
15 F r a u e n ( N r . 735, 755, 758. 765, 786, 805, 811. 824. 826. 827, 
330, 831, 836, 840, 850. ) u n d 10 K i n d e r ( N r . 726, 733. 771, 775, 781, 
784, 787 , 829. 834, 852.) a u s d e m F r i e d h o f e i m G e h ö f t Farkas e i n e n M a n n 
( N r . 870. ) , u n d v i e r F r a u e n ( N r . 867, 868, 873. 876.) e i n . D o c h k a u m e i n 
V i e r t e l d a v o n z e i g t i n d e r ü b e r w i e g e n d e n M e h r z a h l d e r E i g e n h e i t e n d i e Z ü g e 
d e r o s t e u r o p i d e n R a s s e , i h r e M e h r h e i t t r ä g t d e n S t e m p e l e i n e s m e h r o d e r 
m i n d e n s t a r k e n d i n a r i d e n - ( z e h n ) , t u r a n i d e n - ( n e u n ) , s i b i r i d e n - ( n e u n ) , m e d i -
t e r r a n i d e n - ( s e c h s ) u n d n o r d i d e n ( z w e i ) E i n s c h l a g e s a n s i c h . D i e w a h r s c h e i n -
l i c h e t y p o l o g i s c h e E i n t e i l u n g d e r K i n d e r s c h ä d e l e r m ö g l i c h t e d e r e n z i e m l i c h 
g u t e r E r h a l t u n g s z u s t a n d , o d e r e i n e o d e r a n d e r e w i c h t i g e a n i h n e n f e s t s t e l l -
b a r e m o r p h o l o g i s c h e E i g e n h e i t . 
4. Die sibiroide typologische Untergruppe. 
I n d e m g e r e t t e t e n a n t h r o p o l o g i s c h e n M a t e r i a l i s t d i e s d i e a m w e n i g s t e n 
z a h l r e i c h e G r u p p e , w e l c h e i n d e m F r i e d h o f e v o n Paphalom d u r c h d r e i M ä n -
n e r ( N r . 799. 828, 853.) u n d e i n e F r a u ( N r . 848. ) , i n d e m F r i e d h o f i m G e h ö f t 
Farkas d u r c h e i n e n M a n n ( N r . 863. ) , v e r t r e t e n i s t . N e b e n d e m s i b i r o i d e n 
G r u n d c h a r a k t e r s i n d a b e r d a r a n a u c h d i e Z e i c h e n e i n e s t e i l s n o d r o i d - c r o m a g -
n o n o i d e n , t e i l s o s t e u r o p i d e n E i n s c h l a g e s z u s e h e n , d o c h i s t — w i e w i r e s 
s c h o n g e s e h e n h a b e n — a u c h i n d e n a n d e r e n t y p o l o g i s c h e n G r u p p e n e i n 
g r ö s s e r e r o d e r k l e i n e r e r s i b i r i d e r E i n s c h l a g n a c h z u w e i s e n , u n d s o m i t i s t i m 
g a n z e n M a t e r i a l d i e R o l l e d e s s i b i r o i d e n E l e m e n t s e t w a s g r ö s s e r a l s e s d i e 
o b i g e G r u p p e n z a h l v e r r ä t . 
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C) Die brachykrane typologische Hauplgruf-pe. 
D i e s e t y p o l o g i s c h e G r u p p e u n s e r e s F r i e d h o f s , v o n d e r z w e i t g r ö s s t e n 
H ä u f i g k e i t ( 3 3 . 5 % ) , i s t v o n d e n v o r e r w ä h n t e n g u t u n t e r s c h e i d b a r s o a u f G r u n d 
d e r a l l g e m e i n e n F o r m u n d d e r t y p o l o g i s c h e n E i n z e l h e i t e n d e s G e h i r n - u n d 
d e s G e s i c h t s s c h ä d e l s , w i e a u f G r u n d d e r G r ö s s e d e r S t a t u r . D i e K o r r e l a t i o n 
d e r M e r k m a l e e r m ö g l i c h t s o g a r d i e T e i l u n g d e r G r u p p e i n z w e i U n t e r g r u p p e n . 
5. Die dinaroide typologische Untergruppe. 
H i e r h e r h a b e i c h a u s d e m F r i e d h o f e v o n Paphalom 11 M ä n n e r ( N r . 717 , 
720. 734, 742, 752, 778. 796. 808, 821. 825 , 839 . ) , 8 F r a u e n ( N r . 725 , 
732, 738, 756 . 794, 844, 847, 851. ) u n d 7 K i n d e r ( N r . 719, 723, 740, 
757, 767 . 800. 841 . ) , a u s d e m F r i e d h o f e i m G e h ö f t Farkas e i n e n M a n n ( N r . 860. ) 
e i n g e r e i h t . 2 / 3 d a v o n l a s s e n a b e r d i e A n z e i c h e n e i n e r s t ä r k e r e n o s t e u r o p i d e n 
( a c h t ) , t u r a n i d e n ( f ü n f ) , M i s c h u n g s e h e n , e i n k l e i n e r e r T e i l v o n i h n e n d e u t e t 
h i n w i e d e r u m a u f e i n e g e r i n g e a l p i n - s i b i r i d - p a m i r i d e K r e u z u n g . E i n p a m i -
r o i d e r u n d a l p i n o i d e r C h a r a k t e r z e i g t e s i c h z w a r s c h o n i n g e r i n g e r e m G r a d e , 
a l s t e r z i ä r e E i g e n h e i t , a n 2 — 3 S c h ä d e l n d e r v o r h e r b e h a n d e l t e n t y p o l o g i s c h e n 
G r u p p e n , d o c h w e i l e r i n d o m i n a n t e r W e i s e a u f k e i n e m e i n z i g e n S c h ä d e l n a c h -
w e i s b a r w a r . f a n d i c h d e s s e n A n n a h m e a l s b e s o n d e r e t y p o l o g i s c h e G r u p p e 
a u c h d i e s m a l n i c h t a u f g e h ö r i g e W e i s e b e r e c h t i g t . B r u c h s t ü c k a r t i g e t y p o l o g i -
s c h e E i g e n h e i t e n d ü r f e n m e i n e r M e i n u n g n a c h b e i e i n e r R a s s e n d i a g n o s e a l s 
G r u p p e n n u r d a n n b e r ü c k s i c h t i g t w e r d e n , w e n n s i e i n d e r b e t r e f f e n d e n P o p u -
l a t i o n a u c h i n d o m i n a n t e r F o r m n a c h w e i s b a r s i n d . E i n M e r k m a l k a n n n ä m l i c h 
i n s i c h s e l b s t n i e e n t s c h e i d e n d f ü r d e n T y p u s s e i n , u n d d i e K r e u z u n g s f o r m e n , 
d i e M e r k m a l k o m b i n a t i o n e n k ö n n e n u n s o f t e i n e n u n r i c h t i g e n W e g f ü h r e n . 
6. Die turanoide typologische Untergmppe. 
H i e r h e r h a b e i c h a u s d e m F r i e d h o f i n Paphalom 6 M ä n n e r ( N r . 741, 745, 
789, 804, 809, 812. ) u n d e i n K i n d ( N r . 759 . ) , u n d a u s d e m F r i e d h o f i n d e m 
G e h ö f t Farkas 4 M ä n n e r ( N r . 862, 864, 869 , 8 7 4 . ) u n d e i n e F r a u ( N r . 877. ) 
e i n g e r e i h t . D o c h z e i g t a u c h v o n d i e s e n m e h r a l s d i e H ä l f t e n e b e n d e m t u r a -
n o i d e n G r u n d c h a r a k t e r d i e A n z e i c h e n e i n e r o s t e u r o p i d e n ( a c h t ) , d e r k l e i n e r e 
f e i l a b e r d i e e i n e r d i n a r i d e n ( d r e i ) u n d s i b i r i d e n ( z w e i ) K r e u z u n g , e i n e r 
b e s i t z t s o g a r e i n e n e t w a s p a m i r o i d e n C h a r a k t e r . 
D i e H ä u f i g k e i t e n d e r i m V o r h e r g e h e n d e n n a c h g e w i e s e n e n t y p o l o g i s c h e n 
G r u p p e n f a s s e n w i r i n d i e V I I . T a b e l l e z u s a m m e n . 
M i t d e r B e d e u t u n g v o n a l l g e m e i n e r e n B e z i e h u n g e n d e r t y p o l o g i s c h e n V e r -
t e i l u n g . s o w i e m i t d e r e n V e r g l e i c h u n g m i t d e r t y p o l o g i s c h e n Z u s a m m e n -
s e t z u n g a n d e r e r F r i e d h ö f e a u s d e r A r p a d e n z e i t m ö c h t e i c h m i c h i m R a h m e n 
e i n e s b e s o n d e r e n A r t i k e l s b e f a s s e n , u m s o m e h r , d a i c h ü b e r d i e t y p o l o g i s c h e 
Z u s a m m e n s e t z u n g m e h r e r e r F r i e d h ö f e (10. 11) v o n d e r M e i n u n g d e r e n V e r -
f a s s e r e t w a s a b w e i c h e . D e s h a l b m a c h e i c h d i e s m a l b l o s s d i e a n t h r o p o l o g i s c h e 
Z u s a m m e n s e t z u n g d e r b e i d e n i n d e r R e d e s t e h e n d e n F r i e d h ö f e b e t r e f f e n d 
e i n i g e B e m e r k u n g e n . 
S c h o n b e i d e r B e h a n d l u n g d e r e i n z e l n e n M e r k m a l e h a b e i c h k u r z d a r a u f 
a u f m e r k s a m g e m a c h t , d a s s i n d e m F r i e d h o f v o n Paphalom z w i s c h e n d e n 
25ti L. BARTUCZ und GY. F A R K A S 
T a b . V I I . V e r t e i l u n g d e r e i n z e l n e n T y p e n n a c h 
G e s c h l e c h t e r n u n d F r i e d h ö f e n . 
a. Z en t a .— Papha l om 




a. - r b. 
M ä n n e r F r auen M . + F. 
z u s a m m e n 
A. Do l i chokran 
1. no rdo i d 
2. medi terr . 
1 0 = 1 7 , 9 
9 = 16.1 
1 = 2,6 
9 = 23,1 
1 1 = 9 ,6 
20 = 17,4 
4 = 25,0 15 = 11,5 
2 0 = 15,3 
B. Mesok r an 
3. osteur. 










15 = 38,4 
1 = 2 ,6 
42 = 36,5 
4 = 3.5 
5 = 31.3 
1 = 6.2 
47 = 35,8 
5 = 3 ,8 
C . Brachykran 
5. d inaro id 
6. turano id 
11 = 19,6 
6 = 1 0 , 7 
8 = 20,5 
5 = 1 2 8 
26 = 22,6 
1 2 = 10,4 
1 = 6,2 
5 = 31,3 
27 = 20,6 
17 = 13,0 
56 39 115 16 13. 
s o m a t o l o g i s c h e n E i g e n h e i t e n d e r M ä n n e r u n d d e r F r a u e n e i n g e w i s s e r , ü b e r 
d i e g e s c h l e c h t l i c h e n E i g e n h e i t e n h i n a u s g e h e n d e r U n t e r s c h i e d w a h r z u n e h m e n 
ist . D i e s e r U n t e r s c h i e d k o m m t t y p o l o g i s c h d a r i n z u m A u s d r u c k , d a s s d i e 
H ä u f i g k e i t d e r n o r d o i d e n E l e m e n t e u n t e r d e n M ä n n e r n , d i e d e r m e d i t e r r a -
n o i d e n u n d o s t e u r o p o i d e n E l e m e n t e u n t e r d e n F r a u e n e i n e b e t r ä c h l i c h g r ö s -
s e r e r ist . 
E i n e n w e s e n h a f t e n t y p o l o g i s c h e n U n t e r s c h i e d s e h e n w i r a u c h z w i s c h e n 
d e n b e i d e n F r i e d h ö f e n . D i e s e r e r s c h e i n t i n d e r w e s e n t l i c h g r ö s s e r e n H ä u f i g -
k e i t d e r n o r d o i d e n u n d t u r a n o i d e n E l e m e n t e i n d e m F r i e d h o f e v o m G e h ö f t 
Farkas e i n e r s e i t s , u n d d e r m e d i t e r r a n o i d e n . o s t e u r o p o i d e n . u n d h a u p t s ä c h l i c h 
d i n a r o i d e n E l e m e n t e i m F r i e d h o f e v o n Paphalom a n d e r e r s e i t s . S o m i t a b e r d e r 
F r i e d h o f i m G e h ö f t Farkas a u s d e r f r ü h e n A r p a d e n e z i t h e r s t a m m t , w i e w i r 
es i n d e r E i n l e i t u n g g e s e h e n h a b e n , d e r v o n Paphalom a b e r z e i t l i c h v o n d e n 
A r p a d e n b i s i n d a s X V . J a h r h u n d e r t h i n a u f r e i c h t , i s t e s s e h r w a h r s c h e i n l i c h , 
d a s s d e r o b e n b e s c h r i e b e n e t y p o l o g i s c h e U n t e r s c h i e d d e r z w e i F r i e d h ö f e m i t 
d e r i n d e r B e v ö l k e r u n g d e s F r i e d h o f e s v o n Paphalom i m L a u f e d e r J a h r h u n -
d e r t e v o r s i c h g e g a n g e n e n l a n g s a m e n Ä n d e r u n g d e r t y p o l o g i s c h e n Z u s a m m e n -
s e t z u n g , u n d z w a r m i t d e r e n V e r s c h i e b u n g i n o s t e u r o p o i d - m e d i t e r r a n o i d e r u n d 
h a u p t s ä c h l i c h d i n a r o i d e r R i c h t u n g v e r b u n d e n ist . 
D i e s w i r d a u c h d u r c h d i e t y p o l o g i s c h e A n a l y s e d e s a n t h r o p o l o g i s c h e n M a -
t e r i a l s i n n e r h a l b d e s F r i e d h o f e s v o n Paphalom b e s t ä t i g t . I n d e n e l f G r ä b e r n 
a u s d e r f r ü h e n A r p a d e n z e i t d i e s e s F r i e d h o f e s k o m m t n ä m l i c h d i n a r o i d e r C h a -
r a k t e r b l o s s i n e i n e m e i n z i e g e n F a l l e v o r ( 9 , 9 % ) , h i n w i e d e r u m v o n d e n 26 
G r ä b e r n , w e l c h e v o n d e m E n d e d e s X I V . J a h r h u n d e r t u n d a u s d e m X V . 
J a h r h u n d e r t h e r s t a m m e n , k o m m t i n 13 G r ä b e r n (50 ° u) m e h r o d e r m i n d e r 
d i n a r o i d e s G e s p ä g e v o r . D e m g e g e n ü b e r z e i g t d a s t u r a n o i d e E l e m e n t a u c h i n 
d e n G r ä b e r n a u s d e m X I V — X V . J a h r h u n d e r t k e i n e n w e s e n t l i c h e r e n R ü c k g a n g . 
E s i s t e i n g r o s s e r N a c h t e i l , d a s s d i e ü b e r w i e g e n d e M e h r z a h l d e r G r ä b e r i n 
E r m a n g e l u n g a n B e i l a g e n n a c h J a h r h u n d e r t e n n i c h t g e t r e n n t w e r d e n k a n n , 
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u n d d a s a u s e t h n o g e n e t i s c h e m G e s i o h t p u n k t s s o w i c h t i g e h i n u n d h e r w o g e n d e 
B e w e g u n g d e r T y p e n s o m i t g e n a u e r n i c h t f e s t s t e l l b a r i s t . 
U n t e r d e n e n v o n d i n a r o i d e n G e p r ä g e v e r s t e h e n w i r h i e r n a t ü r l i c h n i c h t 
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1. Bei lage: Masse und Indizes der Märuierschädel. 
A. Zenta — Paphalom j B. Z en t a — Fa rka s t anya . 
M r . Inventar-, ü r a h n u m m e r und L e b e n s a l l e r d e r e inze lnen S c h ä d e l 
n a c h 
M a r l i n 715 716 717 720 721 722 728 729 734 736 737 738 741 742 743 745 747 748 749 750 752 753 763 764 768 769 777 778 779 788 789 793 794 796 799 801 804 807 808 809 810 812 816 817 8 l 9 . a 821 828 832 835 837 838 839 843 846 849 853 854 855 856 857 859 860 862 863 864 869 870 874 875 
1 2 4 10 15 18 27 28 34 36 37 38 41 42 43 46 48 49 50 51 52.b 52.C 61 62 68 69 78 79 8 0 9 0 91 96 97 99 102 104 HU lOü 107 109 110 111 113 118 119 122 124 130 135 138 140 141 142 148 153 159 164 165 167 168 169 174 1 3 4 5 11 12 16 17 
18—20 4 0 - 4 5 3 0 - 3 5 5 0 — 5 5 6 0 — 6 5 6 0 — 6 5 3 5 - 4 0 4 5 - 5 0 18 20 55 - 6 0 35—40 5 5 - 6 0 6 5 - 7 C 2 5 - 3 0 45—5C 55 - 6 0 25 30 5 0 — 5 5 3 5 - 4 0 25 3 0 5 0 - 5 5 55 60 2 5 - 3 0 4 0 - 4 5 4 5 - 5 0 50 60 ( » - 6 5 5 5 - 6 0 2 0 - 2 5 4 0 - 4 5 5 5 - 6 0 6 0 - 6 5 5 5 — 6 0 4 0 - 5 0 4 0 — 4 5 4 0 — 4 5 5 0 - 5 5 2 5 - 3 5 C O - 6 5 4 0 — 4 5 3 0 - 3 5 5 0 - 6 0 6 0 - 6 5 Malur. 4 0 - 4 5 5 5 - 6 0 4 0 — 5 0 3 0 - 3 5 4 0 - 4 5 5 0 - 5 5 35 2 0 — 2 5 6 0 - 6 5 5 0 - 5 5 3 5 - 4 0 2 0 — 2 5 4 0 - 5 0 4 0 - 4 5 2 0 - 2 5 4 0 - 5 0 15 - 1 6 20 5 0 - 5 5 5 0 - 5 5 6 0 - 6 5 4 0 - 5 0 6 0 - 6 5 2 5 - 3 0 3 5 - 4 0 
1. 172 194 — 174 190 186 194 200 190 184 167 183 162 176 172 175 176 176 185 165 180 208 179 178 174 161 180 176 184 174 171 — 183 173 166 — 170 176 — 183 _ 190 — 184 201 — 171 182 174 176 188 188 168 — 176 182 186 193 184 184 183 172 
5. — — 100 — 109 — — 103 97 — — 98 — 10! — — 105 104 102 — 98 100 — 98 97 — 96 — — — — 101 — 98 — 103 — — — — — 102 — 102 95 — 103 — — — — — 102 101 
8. 150 134 — 150 143 142 134 134 138 144 137 143 152 149 141 — 142 135 — 136 — 142 141 133 153 — 134 151 141 142 140 156 — 136 148 — 147 — 135 — — 128 — 140 — 137 — — — 145 148 133 139 134 131 — 146 126 132 148 139 138 142 145 139 123 
9- 97 94 97 104 96 92 9 0 103 98 97 95 9 5 102 100 91 93 95 85 92 103 89 100 9 5 96 103 — — 95 98 91 96 101 91 92 90 96 96 — 93 — — 96 100 — 97 — 90 99 101 95 93 9 5 92 95 — 102 9 6 — 99 100 101 97 98 89 
17. — — 136 139 132 139 — 132 — 132 136 140 133 136 131 — 137 128 — __ 125 — — — — 137 — 127 — 133 — — — — — 132 — 137 117 — 135 — — 104 134 
20. 106 108 — 116 112 106 111 112 112 107 115 108 115 103 — 107 116 114 102 117 104 121 110 110 — 103 115 104 113 H M 104 — 103 109 — 103 — 114 l b 8 — — 105 112 110 — 109 — — 118 — 117 103 109 115 100 — 113 109 119 117 107 115 112 116 105 108 
32. 1. a. 5 6 ° — — 5 1 ° 4 7 ° — 4 9 ° 5 0 ° 5 0 ° — 4 5 ° 5 6 ° — 5 0 ° 4 8 ° — 4 9 ° 4 9 ° 5 2 ° 4 3 ° 5 4 ° 4 8 ° 4 3 ° 4 « ° 5 3 ° — — 5 2 ° 4 5 ° 4 4 ° — 4 5 ° — — 5 3 ° 4 7 ° — — 4 6 ° 4 9 ° — 4 7 ° — — 4 7 ° — 5 1 ° 4 5 ° — 5 2 ° 4 8 ° — 4 8 ° — 4 1 ° 4 7 ° — 4 9 ° 4 5 ° — 
38. 1530 — — 1460 1420 — 1470 1530 1455 — 1340 1435 1475 1300 — 1290 — — 1380 — 1450 — 1350 1520 — — 1540 — — 1360 1555 — — 1310 1350 — — — 1330 — — 1310 — 1500 1485 — — — — — 1280 — 1410 1100 1450 — — 1540 1550 — — — 1400 — 
40. — 86 _ 105 _ 95 90 _ 84 — 98 _ _ 93 98 95 _ 86 93 — 93 9 4 85 — — — — 90 _ 91 95 — 94 — 94 97 — 95 — _ — 103 _ 
45. 134 — 137 137 139 132 127 133 138 — 132 131 — — — — 130 133 136 — — 137 121 125 148 — — 136 — — 125 135 143 — 130 — — — 124 — — 134 140 133 — — — 130 — — — 128 — 138 — — 125 — 126 133 
46. 92 — 107 100 95 94 96 94 — 9 6 88 — 92 — 90 97 97 94 97 — 102 92 93 95 — — 93 — 92 93 90 96 — — 92 92 99 — — 93 99 89 97 — 100 94 — 94 89 — 95 — — 99 107 97 — 99 105 
47. 106 — 114 114 129 117 127 121 — 121 115 — I I I 116 — 110 126 107 115 — — 120 111 112 — — 118 119 118 104 — 121 — — — 111 117 — — — — — — 115 — 117 — — 120 112 — 118 — — 122 116 115 — 125 
48. 61 — 69 70 78 66 73 70 — 76 66 — 66 72 — 66 73 67 72 64 68 69 68 66 — — 70 68 72 77 „ 63 75 75 — — 78 64 72 — 7 4 — 71 71 — 70 — 71 72 — 71 70 — 69 — — 73 73 70 — 77 
51. 38 — 41 42 41 37 40 41 — 39 40 — 40 41 41 39 41 41 44 38 38 37 40 39 — — 40 38 3 9 38 43 — 3 6 — — 43 39 37 — 40 40 39 38 — 40 — 35 38 — 35 39 — 40 — 45 42 39 — 40 
52. 30 — 32 33 32 32 31 35 — 33 31 3 l 32 37 33 33 4 33 29 32 30 32 30 — — 33 32 34 36 — 32 — — 31 30 32 — 35 32 33 30 34 — 30 34 — 32 31 
— 33 — — 35 35 33 — 34 
54. 23 24 25 25 28 19 — 26 22 — 23 27 23 24 25 25 26 24 26 2 2 25 27 — — 26 22 25 22 29 24 — 23 — — 23 27 27 — 25 25 25 25 — 24 27 28 20 — 23 25 — 29 — — 29 30 26 — 22 
55. 44 — 54 56 46 54 53 — 56 47 49 51 — 52 52 48 55 50 53 48 49 47 — — 50 48 50 54 47 48 51 — — 43 52 — 55 50 50 — 53 — 53 52 — 50 48 — 48 — — 52 54 49 
— 53 50 
56. 14 — 23 25 17 21 27 — 30 20 — 19 21 — 23 — 19 24 25 22 19 — — 22 2 5 29 20 
43 
27 21 — 21 25 15 — — 29 20 22 — 29 — — 20 — — 20 — 20 — — 26 21 — 23 
62. 43 — 45 40 50 4 i 52 48 44 45 42 — 45 41 — 43 — — 44 43 42 47 43 45 — — 50 46 47 44 46 47 41 44 — — — 45 45 — — 42 42 47 — 44 51 47 45 47 44 48 — 47 — — 45 47 45 — 54 53 
63. 38 — 3 9 40 36 40 39 44 37 36 37 — 42 42 — 44 — — 46 44 43 40 40 40 — — 37 36 38 41 42 38 36 37 — — — 36 36 — — 35 39 37 — 42 41 40 38 40 38 35 — 38 — — 41 37 39 — 41 35 
65. 122 — 125 118 123 116 117 125 — 110 122 — 130 124 — 122 — — — 128 — 115 114 131 — — 122 113 — — 128 128 115 — 118 — — 117 — 121 — — — — — 126 — — — — 118 113 — — 117 — 130 114 128 — 113 114 
66. 102 — 101 105 116 H O 99 106 10 ! — 103 102 110 107 105 — 100 — — — 101 — 99 103 108 — — 110 107 98 — 102 117 97 — 104 — — 1C8 — 96 — — — — — 107 — 9 9 117 108 — — 99 101 — 105 95 
— 97 96 98 103 — 106 97 
69. 30 — 32 32 42 32 33 37 33 32 2!) 32 29 28 30 32 27 36 29 32 32 — 37 30 29 
30 — 34 28 30 — 25 35 29 — 29 — 
71 
27 — 32 31 30 25 — 31 — — 29 33 28 31 — 35 33 31 — 31 25 
3i) 
33 29 27 30 28 35 34 
70. 69 — 72 67 77 69 70 79 79 — 68 68 71 70 65 67 6 9 73 — 63 75 — 66 67 71 t>8 — 67 69 67 64 69 73 — 65 — 71 — 74 71 — — — — — 71 — — 74 — 
61 63 62 — 65 62 — 67 67 75 62 66 68 71 
71. 31 — 36 28 32 34 32 33 29 33 29 29 33 32 27 2 8 27 34 — 33 32 — 29 32 34 32 2 9 30 30 34 32 32 32 29 — 28 — 32 26 — 32 30 — — 3 8 ° — — 33 30 — 32 31 
32 27 29 — 30 28 31 35 28 30 32 31 30 32 
72. 8 3 ° — 8 4 ° 9 1 ° 9 0 ° 8 2 ° 8 5 ° 8 1 ° — 8 3 ° 8 4 ° — 7 8 ° 8 6 ° 8 0 ° 8 3 ° 6 8 ° 8 4 ° 8 7 ° 8 2 ° 7 9 ° 8 9 ° 9 1 ° 8 3 ° 8 1 ° 8 9 ° 8 6 ° 8 9 ° — 8 7 ° — — — 8 1 ° 8 1 ° — — 88 8 8 ° — 8 5 ° — 8 3 ° — 8 5 ° 8 2 ° 9 0 ° 8 1 ° 8 4 ° — 8 0 ° 8 8 ° 8 8 ° — 7 9 ° 
8 : 1 87,2 09,1 _ 86,2 75,3 76.3 69,1 67,0 75,8 74,5 85,6 83,1 92,0 80,1 81,1 76,7 73,5 78,9 67,8 74,3 86,0 _ 86,8 78,3 80.7 76,1 89,7 74,3 85,6 — 88,6 — — 76,7 — — 70,0 — 73,7 — 74,5 — — 79,7 85,1 75,6 7 ' , 9 71,3 77,9 — 83,0 69,2 — 79,6 72,0 75,0 77,2 — 76,8 71,5 
17 : 1 — — — 78,2 — — 69,5 — — "'1,7 83,2 — 75.0 — 75,4 — — 73,5 84,9 73,9 — 76,0 73,6 — — 78 7 — — — 69,6 72 3 — — — — — 74,9 66,8 — 72,3 — — 75,0 72,9 69,6 — 76,7 — — — — _ — 57,5 77,9 
1 7 : 8 _ 90,7 — 103,7 — 96,4 97,2 93,6 — 93,0 — 100,0 — 93,7 102,3 85,6 — 90,7 — 91,4 84,5 — — — — — 107,0 — 90,7 — 97,1 — — — 99,3 — 102,2 89,3 — 92,5 — — — — — 74,8 108,9 
9 : 8 64,7 70,2 — 69,3 67,1 64,8 67,2 76,9 71,0 67,4 69,3 66.4 67,1 73,8 64 5 — 66,9 63,0 — 75,7 - 70,4 07.4 72,2 67,3 — — 62,9 69,5 64.1 68,6 64,7 — — 67,7 60.8 — 65,3 — — 68,6 — — — — 71,4 
— 70,8 69,7 64 ,2 69,9 68,4 68,7 72,5 — 69,9 76,2 — 66,9 71,9 73,2 68,3 70,5 72,4 
4 7 : 4 5 79,1 — 83,2 83,2 92,8 — 92,1 95,5 87,7 91,7 87,8 — _ 84,6 94,7 78,7 99,2 88,8 75,7 — — 8" ,8 _ _ _ _ _ _ 93,1 — — — _ _ 94,4 — — — _ — — — — 90,0 87,5 — 85,5 — — 92,8 — — 99,2 — 
4 8 : 4 5 45,5 • — 50,4 51,1 56,1 — 52,0 54,9 50,7 57,6 50,4 — — 50,8 54.9 49,3 — 49,6 57,0 54 4 44.6 — — 51,5 61,6 _ 57,7 — — 58,1 — — — 50,7 53,4 — — — 54,6 — — — 54,7 — 50,0 — — — 58,4 — — 61,1 — 
5 2 : 5 1 79,0 — 78,1 78,6 78.1 — 86,5 77.5 85,4 — 84,6 77,5 — 77,5 78.1 90,2 84,6 80,5 82,9 75,(1 76.3 84,2 81,1 80,0 76,9 — — 82,5 — 82,1 89,5 83,7 88,9 — — — 72,1 76,9 86,5 — — 87,5 80,0 84,6 79,0 — 85,0 — 85,7 89,5 — 91,4 79,5 • — 82,5 — — 77,8 83,3 — 84,6 85,0 — 
5 4 : 5 5 52,3 — 44,4 44,6 54,4 51,9 35,9 — 46,4 46,8 — 46.9 52,9 46,2 48,1 52,1 47,3 48,0 49,1 45,8 51,0 57 5 — — 52,0 45,8 50,0 40,7 51.1 45,1 — — — — 62,8 51,9 — — — 45,5 50,0 50,0 — 45,3 — 52,8 38.5 — 46,1 52,1 — 60,4 — — 55,8 55,6 — 53,1 41,5 — 
6 3 : 6 2 88,4 — 86,7 100,0 72,0 — 81,6 75,0 91,7 84,1 80,0 88,1 — 93,3 102,4 — 102,3 — — 104,6 102,3 102,4 85,1 93,0 88,9 — — 74,0 - 76,6 86,4 89,1 89,4 92,7 83,7 84,1 — — — — 80,0 80,0 — — — 83,3 92,9 78,7 95,5 80,4 85,1 84,4 85,1 86,4 72,9 80,9 — — 91,1 78,7 86,7 — 75,9 66,0 
2. Bei lage: Masse und Indizes der Fraunenschädel. 
Nr . 
n a c h 
M a r l i n 
A . Z e n l a — P a p h a l o m B . Z e n l a — F a r k a s tanya 
Inventar-, G r a b n u m m e r u n d l ebensa l te r d e r e inze lnen S c h ä d e l 
718 
6 
2 0 - 2 5 
7 ? 4 
22 







































30 - 35 
730 
30 
3 5 — 4 0 
732 
32 

































5 5 — 6 0 
746 
47 































































3 5 - 4 0 
754 
52/d 






























4 9 ° 
1260 
























































































































































































































1 7 - 1 8 
774 
75 





















































































































805 I 806 
104—10b 

























811 822 824 825 826 830 831 833 836 840 845 848 850 861 866 873 876 877 
112 125 127 127 128 133 134 136 139 144 151 156 160 2 8 15 18 szôrv . 
5 0 - 6 0 6 0 — 6 5 4 0 — 4 5 4 5 - 5 0 16 18 2 5 - 3 0 3 0 - 4 0 2 0 - 2 5 2 5 - 3 0 1 6 - 2 0 5 0 - 6 0 6 0 - 3 0 - 4 0 1 8 - 2 0 20 3 5 - 4 0 7 0 - 3 5 - 4 0 
174 176 170 178 179 190 180 175 _ 176 165 180 180 173 
106 — 97 — 92 — — 101 93 96 
128 — 132 141 131 126 137 130 137 134 135 141 13) 130 134 133 134 143 
87 — 96 — 93 93 94 87 100 97 — 92 89 91 88 90 92 
125 — 123 — 126 — — — — 128 128 _ 124 
96 — 103 105 103 103 113 106 119 102 113 105 107 106 99 105 105 
— 4 6 ° — — 5 0 ° — 4 6 ° 5 1 ° — — 5 0 ° 5 5 ° 44 ° 4 8 ° 4 3 ° 4 7 ° 
1100 — — — 1180 1345 — 1350 — — — 1320 — 1350 1410 1350 — 1400 
90 88 _ __ _ 94 90 88 
— — 117 — — 118 — — 129 — 130 117 124 128 
— — 88 — — 91 85 85 97 — — 99 87 96 82 94 92 
— — — — 96 105 — 104 112 — — 101 117 109 116 109 
— — 63 — 58 58 — 63 69 — — 67 61 69 67 74 61 
— — 3 8 — 35 36 — 36 40 — — 39 35 39 32 37 39 
— — 33 — 32 3 0 — 31 30 30 28 30 33 35 33 
— — 24 — — 21 — 25 28 29 — 25 22 26 20 23 26 
— — 49 — — 44 — 47 — — — 51 46 50 51 51 48 
21 — — — — 20 — 21 — — 22 16 24 19 23 24 
— — 43 — 43 41 45 44 47 — — 46 46 38 47 41 
— — 35 — 48 38 34 36 — — 44 36 38 35 39 
119 126 — — 114 115 — 112 — — 117 112 106 103 113 117 
97 105 — — 91 102 — 92 — 92 — 84 98 78 97 91 
27 29 — — — 29 — 27 31 _ 31 — 29 30 30 31 27 29 
57 67 — — 57 65 — 65 64 — 67 58 60 64 65 57 
27 31 — — 27 27 — 32 28 29 28 — 29 28 28 24 22 
— — 8 4 ° — 8 9 ° — 8 4 ° 8 5 ° — — 9 0 ° 8 8 ° 8 6 ° 7 9 ° 8 3 ° — 8 7 ° 
73,6 75,0 77,1 70,8 76,5 68,4 76,1 76,6 80,1 84,2 72,2 74,4 76,9 
71,8 — 69,9 — 74,1 — — — 72,7 __ 74,0 
97,7 — 93,2 — 96,2 — — — — — — 90,8 _ 96,2 86,7 
68,0 — 72,7 — 71,0 73,8 68,6 66,9 73,0 73,4 — 65,3 64,0 70,0 65,7 67,7 — 64,3 
— — — 89,0 86,8 _ 86,3 93,6 85,2 
— — 53,9 — — 49,2 — — 53,5 — 51,5 52,1 59,7 47,7 
— — 86,8 — 91,4 83.3 — 86,1 75,0 — — 76,9 80,0 76,9 103,1 94,6 84,6 
— — 49,0 — — 47,7 — 53,2 — — 49,0 47,8 54,0 39,2 45,1 54,2 
— — 81,4 — 111,6 92,7 75,6 81,8 — — — 95,7 78,3 100,0 74,5 95,1 
2 7 4 L . B A R T U C Z u n d G Y . F A R R A S 
3. B e i l a g e : M a s s e d e r l a n k e n K n o c h e n . 
M ä n n e r 
\ N r . nach 
M a r t i n 
Inv . N \ 
und \ 
G r a b n u m . \ 
A . Z e n t a — P a p h a l o m . 
F e m u r T i b i a F i b u l a H u m e r u s R a d i u s U l n a 
1. 2- G e w i c h l 1. 1. 1. 1. 1. 
R . L . R . L . R . L . R . L . R . L . R . L . R . L . R . L . 
471 469 31b — — — 330 — 243 272 
422 430 418 425 272 278 361 364 349 351 — — 245 
471 472 470 470 475 455 383 383 363 364 326 324 247 245 260 258 
456 454 453 450 442 463 392 386 385 381 334 328 251 250 277 274 
424 422 — 388 — 347 — — 336 310 308 243 270 
317 242 240 268 
— — 360 346 346 350 — 321 238 234 254 
443 441 438 439 357 375 373 370 — 330 329 — — 272 
457 458 457 455 490 473 
468 — — 413 393 397 388 391 359 361 266 — 284 285 
451 446 449 446 398 390 380 378 374 — 320 322 244 262 262 279 
418 — 412 — 390 — 376 — — — 221 — 246 
453 459 449 455 428 452 376 374 — — 317 — 246 243 264 259 
317 313 232 230 252 249 
453 462 453 459 401 407 377 384 371 373 — 253 277 275 
488 490 487 483 466 — 340 344 395 398 — 360 — 258 
468 473 460 465 348 357 392 388 — 364 323 — 250 275 272 
442 459 426 457 376 433 389 390 383 383 347 341 248 249 268 268 
455 451 — 419 — 384 381 363 361 329 336 250 — 273 
441 433 438 430 446 415 363 361 341 346 311 312 247 243 — 272 
417 415 416 412 362 332 354 348 — 335 312 310 240 241 ¿64 263 
420 417 — 305 — — — — 297 298 232 229 — 
417 418 417 416 351 364 349 349 338 338 316 — 233 233 251 250 
503 512 499 510 514 494 — — — — 364 — 276 277 298 290 
431 436 430 436 385 372 364 361 350 — — — — 238 261 
430 424 428 424 396 462 355 349 345 342 320 316 231 231 254 252 
472 474 469 472 292 235 382 380 364 — 336 326 257 250 282 271 
432 433 429 430 385 418 362 362 348 322 319 230 228 253 253 
431 437 429 435 265 287 358 358 343 343 323 325 240 265 261 
417 416 414 413 350 337 348 347 344 342 314 309 235 235 254 
475 479 470 474 344 374 404 405 387 387 342 333 257 254 274 
416 410 415 410 288 251 330 325 325 317 301 295 237 228 259 — 
454 451 452 450 478 468 372 372 358 359 329 325 246 243 257 259 
459 — 458 — 455 — — 378 — — — — — — -
— — — 397 398 402 
428 430 425 427 420 389 375 378 354 358 315 314 c— 246 — — 
406 413 403 404 295 335 — 349 337 333 298 
ORQ 
— 227 — 251 




337 267 — 
— — — — — — — — — — 317 313 252 246 261 261 
443 446 442 444 402 415 382 383 364 362 334 339 246 242 268 263 
480 476 477 473 455 448 400 399 392 390 341 338 270 — 291 289 
433 436 427 434 376 362 360 359 344 349 337 333 261 257 277 273 
- 368 _ 376 — — 257 _ 272 — 
430 — 297 — — — — 307 — 253 — 
404 — 404 397 — — — — — 226 336 252 
465 — 462 — 457 — — — — — 338 331 267 262 286 283 
456 454 454 454 349 377 304 374 — 367 334 332 244 244 266 264 
453 467 444 453 377 422 323 378 366 368 341 328 249 243 263 262 
441 440 439 437 360 370 318 319 329 — 344 3 i 9 238 234 — 252 
442 420 417 413 372 372 336 331 330 298 300 236 233 256 255 













































































































D I E B E V Ö L K E R U N G V O N . . C S E S Z T O " I N D E R A R P A D E N Z E I T 275 
F r a u e n . 
\ N r . n a c h 
\ M a r t i n F e m u r T i b i a F i b u l a H u m e r u s R a d i u s U l n a 
Inv. \ 
und \ 1. 2. ü e w i c s t 1. 1. 1. 1. 1. 
G r a b n u m . \ R . L . R . L . R . L . R . L . R . L . R . L . R . L . R . L . 
718. 6. 397 390 393 387 262 254 _ 324 320 278 294 210 211 230 229 
724. 22. 431 428 428 426 344 344 361 362 347 347 316 232 258 
725. 23. 437 — 436 — 222 — 380 382 263 257 
730. 30. 412 — 405 — 249 — 355 356 — — 303 295 227 247 
731. 31. 449 454 447 453 300 295 382 378 367 364 329 297 — 240 265 
732. 32. — — — — — — . — — 293 — 224 243 
735. 35. 423 425 417 422 295 299 351 350 343 340 316 226 251 
755. 53. 417 424 412 418 275 304 362 363 301 294 222 217 248 239 
756. 54. — 429 421 — 297 353 313 
758. 56. — 405 — 401 — 254 340 337 328 323 — 283 232 
760. 58. 391 393 389 390 310 328 328 329 323 322 296 292 217 211 233 
766. 65. 403 403 400 401 327 327 __ 304 
780. 81. 407 411 405 409 323 338 348 350 303 230 246 
783. 84. 410 413 405 409 279 280 352 341 340 298 218 237 
792. 94. 417 415 411 411 216 235 342 342 240 
797. 100. 423 424 416 418 220 212 — 351 227 244 
798. 101. — — — — — — — _ — 307 297 221 240 
802. 105. 427 427 425 422 305 332 374 375 367 369 311 309 253 250 268 262 
822. 125. — 423 — 416 — 207 357 360 347 356 238 236 256 
826. 128. 382 — 374 217 315 282 
830. 133. 392 407 382 398 232 256 290 289 225 241 
833. 136. — — — — — 288 283 
836. 139. 393 384 387 372 239 217 326 325 319 205 203 
842. 146. 404 406 401 402 321 322 342 341 336 337 298 294 223 223 241 240 
845. 151. 407 404 402 399 197 212 332 336 329 328 295 222 218 252 246 
850. 160. 392 392 388 392 252 253 325 328 309 314 281 278 217 214 237 
M ä n n e r . 
B. Z e n t a — F a r k a s - l a n y a . 
860. 1. 441 414 437 386 330 _ _ 309 327 233 235 
862. 3. 435 425 431 423 408 420 336 335 335 335 227 224 247 
863. 4. 422 428 419 424 364 357 360 — 350 353 310 313 
864. 5 453 - 448 — 329 — 368 370 — 317 318 246 248 266 
865. 6. 432 434 424 433 352 377 358 367 359 358 252 269 
869. 11. 445 444 442 442 379 395 359 363 353 323 248 268 
870. 12. 436 439 432 435 382 275 363 364 363 309 243 228 266 
874. 16. 483 484 480 482 541 544 403 402 395 393 344 339 268 265 293 
875. 17. 463 467 461 467 516 440 388 391 369 376 346 344 271 268 293 












































2 2 2 
2 7 6 L - B A R T U C Z u n d G Y . F A R K A S 









715. 167,7 168,3 168,0 überm ittelgross 
716. 161,7 162.6 — 162,1 untermittelgross 
720. 168.0 169.4 167,0 168,7 übermittelgross 
721. 167.9 168,3 168.0 168.1 übermittelgross 
722. 162.3 160,5 156,0 161,4 untermittelgross 
727 b. 164.8 — — 164,8 mittelgross 
728. 162.8 — 170,0 162.8 untermittelgross 
729. 165,3 165,4 170.0 165,3 miitelgross 
733 a. 166,4 — — 166,4 mittelgross 
734. 174,8 171,9 168.0 173.3 gross 
738. 166,8 166.2 — 166.5 mittelgross 
739. 160,6 163,2 — 161,9 untermittelgross 
741. — — 160,0 — — 
742. 165,6 166,2 171,0 165,9 mittelgross 
743. 161.8 — — 161.8 untermittelgross 
744. 168,3 168.3 — 168.3 übermittelgross 
745. 170,2 169,2 167,0 169,7 übermittelgross 
747. 168.6 170,3 170.0 169.9 übermittelgross 
748. 167,4 168, j 159,0 167.9 übermittelgross 
749. 167.3 167.8 162,0 167,5 übermittelgross 
750. 163,9 163,2 — 163,5 u nterm i ttelgross 
763. 161.7 159.9 151,0 160,8 untermittelgross 
764. 158.4 157.9 — 158,1 klein 
768. 163,1 160.2 154,0 161.6 untermittelgross 
769. 181.7 176.9 — 179,3 gross 
776. 163,4 163.2 159,0 163,3 untermittelgross 
777. 161,9 161.6 161,7 untermittelgross 
778. 169.0 169.7 165.0 169.3 übermittelgross 
779. 162,5 163,1 155,0 162.8 untermittelgross 
785. 163.7 163,2 167,0 163.4 untermittelgross 
788. 160.5 159.8 150,0 160,1 untermittelgross 
789. 170,8 172,2 171,0 171,5 gross 
793. 158.2 157,2 147.0 157,7 klein 
794. 165.4 166.5 160.0 165.9 mittelgross 
795. 166.8 168.3 — 167,5 üt>c: mittelgroß > 
796. 173.9 — — 173,9 gross 
799. 163.2 163.5 163.0 163.3 untermittelgross 
801. 158.0 158.5 150.0 158.2 klein 
803. 174.1 — — 174.1 gross 
807. 156.7 158.3 — 157,5 klein 
809. 162.7 — — 162.7 untermittelgross 
810. 172.8 — — 172.8 gross 
812. 165.0 — — 165.0 mittelgross 
816. 166.2 166,9 — 166.5 mittelgross 
817 173.3 172.1 — 172.7 gross 
821. 166,6 163.9 157.0 165.2 mittelgross 
832. 168.9 — 167,0 168.9 übermittelgross 
835. 161,1 160,5 152.0 160.8 untermittelgross 
838. 158,8 — — 158.8 klein 
839. 171.8 168.9 — 170.3 gross 
843. 166.3 167,3 152,0 166.8 mittelgross 
849. 166.4 168.0 172.0 167,2 übermittelgross 
854. — — 158.0 — — 
D I E B E V Ö L K E R U N G V O N . . C S E S Z T O " I N D E R A R P A D E N Z E I T 2 7 7 
Inv. — Manouvr. Manouvr. Pearson. Im Graben + Staturgruppe num. Pearson 
855. 162.2 158.6 158.0 160,9 untermittelgross 
856. 159,5 — — 159,5 klein 
857. 162,0 — — 
859. 147.2 153,6 150.0 150,4 klein 
Frauen. 
718. 150.6 149,7 155.0 150,1 untermittelgross 
724. 159,3 158.0 170,0 158,6 übermittelgross 
725. 164.5 161.1 165.0 '.62.8 gross 
730. 156,3 154.9 156.0 l.i5.6 mittelgross 
731. 163,5 161,8 — 162.6 gross 
732. 156.3 — — 156,3 übermittelgross 
735. 157,3 156,3 152,0 156,8 übermittelgross 
746. — — 142,0 — — 
755. 156,4 156,2 165,0 156,3 übermittelgrois 
756. 157,7 157,1 154,0 157,4 übermittelgross 
758. 152,7 152.1 145,0 152.4 untermittelgross 
760. 151,4 152.0 145,0 151,7 untermittelgross 
766. 149.9 152.6 — 151,2 untermittelgross 
773. — — 150,0 — — 
774. — — 134,0 — — 
780. 155,6 154,3 — 154.9 mittelgross 
783. 154,5 154.3 145,0 154.4 mittelgross 
792. 155,8 154.5 — 155,1 mittelgross 
797. 156,4 156.4 — 156,4 übermittelgross 
798. 156,1 — — 156.1 übermittelgross 
802. 163,5 158.4 151,0 160.9 gross 
822. 160.2 157.3 152.0 158.7 übermittelgross 
826. 146,4 147,6 140,0 147,0 klein 
830. 151,9 150,6 — 151,2 untermittelgross 
833. 150,3 — 148.0 150,3 untermittelgross 
836. 148,0 149.5 151,0 148,7 untermiltelgross 
840. — — 150,0 — .— 
842. 154,4 152,8 — 153,6 mittelgross 
845. 154,7 152,3 153,0 153,5 mittelgross 
848. — — 156,0 — — 
850. 150,5 149.6 152,0 150.0 untermittelgross 
B. Zenta—Farkas-tanya 
Männer 
860. 162,1 161.9 155,0 162.0 untermittelgross 
862. 160,0 160.0 162,0 160.0 untermittelgross 
863. 161,1 162.0 165.0 161,5 untermittelgross 
864. 165.6 165,7 170,0 165.6 mittelgross 
865. 164,2 163,4 120.0 163.8 untermittelgross 
869. 164,6 164.6 165,0 164.6 mittelgross 
870. 163.6 163.5 160,0 163.5 untermittelgross 
874. 174.5 173.0 173,0 173.7 gross 
875. 171.7 170.1 171,0 170.9 gross 
F r a u e n. 
861. 156.7 156.8 167.0 156.7 übermittelgross 
866. 156.7 155,0 149.0 155.8 mittelgross 
873. 158,1 157,0 162.0 157,5 übermittelgross 
876. 154,7 153,9 159.0 154,3 mittelgross 
5. Bei lage: Charakterisierung der Männerschädel auf Grund der wichtigeren Indizes. A . Zenta—Paphalom. 
Inv.- Gehiinschädel GesichtsschHdel 
Statur num. 8 : 1 17:1 17: 8 9 : 8 47 :45 48:45 52:51 54 :55 63:62 




euryen Mesokonch Chamaerrhin Brachystaph. 168,11 
716. Dolicho-hypcrdolicho - - Furymetop - - - - - 162,1 
717. - - - - Euryprosop Euryen-mescn Mesokonch - Brachystaph. -
729. Hypcrbrachy. Hypsikran Tapcinokran Metrio-eurymelop Euryprosop Mesen Mesokonch Leptorrhin Brachystaph. 168,7 
721. Dolicho-mcsokran - - Metriometop Leptoprosop I.eptcn Mesokonch Leplorrhin Leptostaph. 168,1 
722, Mcsokran - - Stenometop - - - - - 161,4 
728. Dolicho-hyperdol. - - Metriomelop Leploprosop Mcscn Hypsikonch Chamaerr. Mcsostaph. 162,8 
729. Hypcrdolicho. Ortho-chamaekran Akrokan Eurynietop 
Lepto-
hyperleptopr Lepten-mesen Mesokonch 
Meso-
chamaerr. Leptostaph. 165,3 
734. - - - Eurymctop Mesoprosop Euryen-mesen 
Meso-
hypsikonch Leptorrhin Brachystaph. 173,3 
736. Dolicho-mcsokran - - Metriometop - - - -
Brachy-
mesoslaph. -
737. Meso-dolichokran Orthokran Metriokran 
Metrio-









metriometop Mesoprosop Euryen-mesen Mesokonch 
Meso-
leptorrhin Brachystaph. 166,5 
741. Bracl iykran - - Metriometop - - - - - -
742. Ullrabrachy - - Eurynietop - - Mesokonch 
Meso-
leptonhin Brachystaph. 165,9 
743. Meao-brachykran 
Ortho-




Statur 8 : 1 17:1 17:8 9 : 8 47:45 48:45 52:51 54:55 63:62 













leptorrhin Brachystaph. 169,9 
743. Mesokran - - Stenometop 
Hvperlepto-
leptoprosop Leptcn-mesen Mesokonch Mesorrhin - 167,9 
749. - - - - Hypereurypr. Mescn-curyen Mesokonch Charnaerr. - 167,5 




mesorrhin Brachystaph. 163,5 
752. - Hypsikran - - - -
Chainae-
mesokoi:ch Mesorrhin Brachystaph. -
753. Mesokran Orthokran Metriokran Eurymetop - Mesen-euryen 
Hypsi-
mesokonch Mesorrhin Brachystaph. -







hypsikran Akrokran Eurymetop Mesoprosop Leplen-mesen Mesokonch 
Meso-
chamaerr. tírachystahp. 158,1 






chamaerr. Brachystaph. 161,6 
778. Hyperbrachykr. Hypsikran Tapeinokran Stenometop Mesoprosop Mesen Mesokonch Charnaerr. l.eptostaph. I i 9,3 
779.; - - - - - - - Leptorrh. - 162,8 
788. Mesokran - -
Metrio-
eurymetop - - Mesokonch 
Chamae-
mesorrhin Leptostaph. ieo,i 
789. Meso-brachykran - - Stenometop - Hyperlcpt. Hypsikonch Leptorrhin Brachystaph. 171,5 




metriometop - - - - Brachystaph. 157,7 
Inv.- Gchirnschadcl Gesichtsschädel Statur num. 8 : 1 17:1 17 :8 9 : 8 47:45 48 :45 52:51 54 :55 63 :62 
794. 
Ultrabrachy.-
brachykran - - Slenometop - - - - Brachystaph. 165,9 
7!W. - - - - - - Mesokoni i i 
Meso-
chamacrrin Brachyslaph. 173,9 
m - - - - - - - - Mesoslaph. 163,3 
801. Meso-dolichokran - - Metriometop Leploprosop Lépten Hypsikonch l.eplorrhin 
Brachy-
mesostaph. 158,2 
S U . 
Brachy-
hypcrbrachy. Orlhokran Tapcinokran 
Eury-
metriomelop - - - - - -
8118. Hypcrbrachy. - -
Mctrio-
stenometop - - - - - -
809. - - - - - - Chamackonch - - 162,7 
















orthokran Akrokran - - - Hypsikonch - - -
821. - - - - - - Mesokonch Leptorrhin Mesoslaph 165,2 












mctriokran Eurymetop - Mesen Mesokonch 
Chainae-
mcsorrhln Lcptoslaph. 160,8 
839. - - - - - -
Meso-
hypsikonch Leptorrhin Brachystaph. 170,3 
Inv.- Gehirnschädel Geslchrsschädel 
nuin. 
8 : 1 17 :1 17:8 9 : 8 47:45 48:45 52:51 L4:?5 63:62 
Statur 
843. Brachv-mesokran - - Melrió eurymelop - - - -
Lepto-
mesostaph. 166,8 















ra I ) ilichokran - -
Eury-
inetrionielup - - - -
Meeo-
brachystaph. -
854. Dolichokran Orlhokran Akrokran Eurv-metriometop - - Hypsikonch 
Meso-
leptorrhin Brachystaph. -
855. Mcsokran Ortho-chamaekran Tapcinokran Eurynictop Mesoprosop Lepten-mesen Méeokonch Chamaerrhin Leptostaph. 160,9 




mesoprosop Eurycn-mesen Mesokonch Hypercham. 
Lcpto-
mesostaph. -
859. Dolicho-hypcrdolicho. - - Eurymetop - - - - - 150,4 
B . Z e n t a — F a r k a s - t a n y a 
862. Brachv-niesokrari - - Slcno-meiriometop - - Mesokonch Chamaerrhin Brachystaph. 160,0 
863. Dolichokran - - Eurymetop Leploprosop Lépten Mesokonch Chamaerrhin Leptostaph. 161,5 
8i)4. Dolicho-mesokran - - Eurymetop - - - - - 165,6 




mesokonch Chamaerrhin Brachystaph. 164,6 
8/4. Mesokran Chamaekran Tapcinokran Eurymetop Hyperleptopr. Hyperlcpten Meso-hvpsikonch Leptorrhin Letostaph. 173,3 
875. Dolichokran Hypsikran Akrokran Euiymelop - - - - Leptostaph. 170,9 





8 :1 17: 1 17:8 9 : 8 47:45 •18:45 52:51 54:55 63:62 
718. Dolichokr. - - Eurymolop 
Eury-







dolichokr. Orthokran Akrokran Eur>melop - - Hypslkoneh - - -
731). — - - = - - Meeokonch Chamaerr. 
Mesii-
braehyst. I55.fi 
732. Hyperbiachykr - - - - - Hypsikonch - 156,3 
735. Dollcho-mesokr. Ortho-hypsikr. Akrokr. 
Metrio-
euiymetop - Euryen Chamaekonch Mesorrhin 
Brachy-
niesoslaph 156,8 





metriometop - Mesen Mesokoncli Chamaerr. - — 






mesoko ch Mesorrhin Mesostaph. -






mesokonch Hyperch. Brachyst. 156,3 
75C. Brachykran Hypsi-orthokr. 
Tapeino-
metriokr. Slenomclop - - Hypsikonch Lepiorrliin Brachyst. 157,4 
758. Brachykinn - - Eurymetop Euryprosop Mesen Mesokoncli 
Chamae-
hyperch. Brachyst. 152,4 




mesoprosop Mesen Mesokoncli Meso-Ieptorr. Brachyst. 151,7 




metriometon Euryprosop Mesen 
Hypsi-
mesokunch Chamaerr. Leptosl. 151,2 
773. 
Hyperdo!.-
dolichokr. — - — 
Lcpto-
mesoprosop Mesen-lcplen - Chamaerr. - -
783. Hyperdol. — - Eurymetop - - - - Brachyst. 154,4 
798. Mesokran. — -
Mctrio-
stenometop Leptopr. Lepten Mcsokonch Meso-Ieptorr. Mesost. 
156,1 





8 : 1 17: 1 17: 1 9 : 8 47 :45 48:15 52:51 54:55 63:02 
805. 
Hyperbr.-
brachykr. — - Stenometop - - - - - -
806 Dolichokr. Hypsi-orthokran Akrokran 
Metrio-
stenomelop - - Hypsikonch - - -
811. üol ichokr. Orlhokr. 
Akro-





chamaekran Metriokran Eurymetop - Mesen Hypsikonch 
Mcsorrhin Mesost. -
826. Mesokran Hypsi-orthokran Metriokran Eurymetop - - Hypsikonch - Brachyst. 147,0 
830. 
Hyperdol.-
dolichokr. — — Euiymetop Mesoprosopr Mesen-eurycn Mesokonch Lepto-mesorrh. 
Brachyst. 151,2 
831. Mesokran — -
Eury-
metriomeop - - - - 1-eptost. -
833. Hyperdol. -
Steno-
metriometop - - Hypsikonch Chamaerr. Mesost. 150,3 
836. Mesokran Eurymetop Mesoprosop Mesen Mesokonch - - 148,7 
840. Mesokran - — Eurymetop - - - - - -
848. 
Meso-
brachykran Orthokran Tapeinokr. 
Melrio-
stenometop - Mesen 
Chamae 
mesokonch Mesorrhin Brachyst. — 
850. Hvperbachy-brachykran - - Stenometop Mesoprosop Mesen Mesokonch 
Lepto-






























861. Dolichokran — — Eurymetop - -
Chamae-





stenometop - - Hypsikonch Leptorrhin Brachystaph. 
155,8 
873. Mesokran Orthokran Meti iokran Metriometop Leptoprosop 
Hyperl.-
lepten Hypsikonch Leptorrhin Leptostaph. 157,5 
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